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LIVRE IV. -

DE 1874 A 1918

M. Bor6, sup&ieur g6naral (suite).
SOMMAIRE. - La Province de Picardie.

CHAPITRE XL. -

A partir de 1875, la Picardie vient en second lieu
sur le catalogue. La province de Picardie a bien
droit, semble-t-il, d'tre nommie la premiere, apres
celle qui contient la Maison-Mere ; car c'est en Picardie que la Congr6gation de la Mission a 6tc concue, suivant l'expression de saint Vincent, le 25 janvier 1617, par le sermon de FoHeville, qui a kt6 le
premier sermon de la Mission. Qu'il soit permis
d'ajouter que sur les sept premiers compagnons de
saint Vincent, quatre 6taient picards : MM. de la
Salle, du Coudray, B6cu et Dehorgny.
La province civile de Picardie designait, avant la
R6volution, la partie de la-France comprenant le
Vermandois, capitale Saint-Quentin ; I'Amidnois, capitale Amiens ; le Valois, capitale Cripy ; le Santerre, capitale Pronne ; le Ponthieu, capitale Abbevifle ; ie Botuonnais, capitale Boulogne-sur-Mer ; la
Thidrache, capitale Guise ; le Vimeu, capitale SaintVal&ry. La capitale gendrale etait Amiens. A la Revolution, la Picardie fut coup6e en plusieurs morceaux
et forma le d6partement de la Somme et une partie
des d6partements du Pas-de-Calais, de 1'Aisne et
de I'Oise.
La province lazaristique de Picardie fut 6rig&e par
M. Watel, en 1703, et annonc6e officiellement par la
circulaire du 23 janvier 1704. La province comprit
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-4d&s le d&but sept maisons : Amiens, Noyon, Arras,
Beauvais, Boulogne-sur-Mer, Bayeux et Notre-Dame
de la D6livrande. Elle etait done plus vaste que la
Picardie civile, puisqu'elle empietait sur la Normandie, par Bayeux. Plus tard, elle s'annexa le Soissonnais et le Cambresis, par les maisons de Soissons et
de Cambrai. Son premier visiteur fut M. Germain, et
la province de Picardie apparait pour la premiere
fois dans nos Assemblies en 1711.
En 1789, la province comprenait 9 maisons, dont

8 Grands s6minaires, qui avaient 3 ou 4 directeurs
chacun, sauf celui d'Amiens qui en comptait 6. Toutes ces maisons furent balaybes par la R6volution et
les confreres.disperscs ou massacres. Une fois la tourmente pass6e, les confreres survivants rentrerent dans
leurs anciennes maisons, et peu a peu la province
se reconstitua. En 1829, elle prend part a 1'Assemblee
generale qui elut M. Salhorgne, Superieur g6neral.
Ce dernier vint se rifugier quelque temps en Picardie, a Amiens, lors des troubles de 1830, et les reli-

ques de saint Vincent vinrent 6galement en Picardie
dans la petite ville de Roye, A la meme 6poque. C'est
d'Amiens que M. Salhorgne date quelques-unes de
ses circulaires, et dans l'une d'elles (celle du i" janvier 1832), le digne Superieu; general fait cette petite confidence qu'on n'est pas habitue A trouver dans
les documents de ce genre : , Le sup&rieur du Seminaire (oi je suis rdfugid) est M. Ferdinand Bailly,
celui-lh m&me qui, lors de mon election a rtuni plusieurs suffrages. Pourquoi I'Esprit-Saint n'en a-t-il
pas inspird quelques-uns de plus ? Je serais heureux
parce que... la Congrigation serait bien gouvern6e ».
Ce M. Bailly fut le premier visiteur de la province
de Picardie reconstituee. II eur quelques difficult6s
avec M. Nozo, Superieur g4neral, originaire de la

-5Picardie. M. Bailly eut pour successeur dans la charge de visiteur de Picardie : MM. Jean Brioude et
Pierre Gaillard. A l'6poque que nous 6tudions, c'est
M. Sudre qui tient les r4nes de la province appelee
province d'Amiens en 1864 et reprenant son nom traditionnel de Picardie en 1870.
M. Sudre Augustin 6tait ne en 1819, dans le d&partenient du Tarn. II avait fait ses etudes secondaires
au collge d'Albi, oi, d'apres son professeur de seconde, i! n'avait qu'un defaut : celui de ne laiss:r
i,ses condisciples aucun premier prix. 11 entra au
Grand seminaire d'Albi, en 1837 ; apres avoir requ
:esous-diaconat, ii demanda a etre recu dans la
Congregation. Son Superieur donnait de lui les tewoignages les plus favorables, mais faisait remarquer
que ses parents s'opposaient ai sa vocation de la manitre la plus formelle ; I'un de ses parents, en effet,
l'avait couch6 en joue avec un fusil, comme pour lui
indiquer ce qui I'attendait s'il donnait suite a son
projet. Le jeune Sudre ne se laissa pas dconcerter ;
il se sauva en cachette et vint frapper a la porte
de Saint-Lazare, le i" juin 1842. L'annie suivante,
ii fut ordonn6 pretre par Mgr Affre, et fut plac6
au Grand seminaire de Saint-Flour, conmme professeur de philosophie : on dit qu'il avait une affection particuliere pour l'ouvrage de Goudin. En 1844,
ii fit les voeux.et fut nomme professeur de dogme ;
en 18 45, -on le chargea de ce qu'on appelait le Grand
cours, dont I'idte avait kt6 lancte par M. Peyrac ; il
it ce cours, de 1845 & 1848. A cette epoque, il fut place a Montpellier, comme professeur de dogme, jusqu'en 1851.
C'est alors qu'il vint a Evreux comme professeur
de morale. A Evreux, comme a Saint-Flour et i
Montpellier, il plut aux 4l1ves par son entrain, sa
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clart- et sa franchise. En morale, cependant, il etait
un peu sev&re et trouvait quelquefois les opinions de
saint Alphonse de Liguori, trop favorables A la faiblesse humaine. Ce sera, toute sa vie, la tendance
de son caractbre. M. Sudre n',tait as d'accor.4 non
plus avec l'd6vque d'Evreux; mais ici, c'6tait plus
grave que de n'6tre pas du meme avis que saint Alphonse de Liguori, et 1'4veque Je montra bient6t en
demandant le changeinent de M. Sudre. Dans la
lettre qu'il ecrit au Superieur general, 1'6veque reprochc A M. Sudre i d'avoir excit6 les 6l1ves A prendre parti dans la question du changement de rite ,.
II faut dire qu'a cette 6poque il y avait uin mouvement dirigt par Dom Guranger, pour le retour a
la liturgie romaine ; ce mouvement avait ses adversaires, dont 1'6v&que d'Evreux et certains 4vWques,
qui vovaient avec peine la disparition des liturgies
occidentales et qui auraient d6sir6 que i'Eglise Romaine les maintint, comme elle maintenait les vieilles
liturgies orientales. Mais le P. Etienne venait, par
une circulaire du i" novembre i851, de retablir dans
la Coipagnie la liturgie romaine. M. Sudre s'etait
p6netr6 des belles idWes de cette circulaire et sans
doute il en avait parl6, soit dans son enseignement
public, soit dans des conversations particulires.
I',v6que I'apprit ; il crut qu'il y avait 1I un manque de soumission, et il exigea le depart de M. Sudre. Les biographes de M. Sudre ont dit qu'il y avait
une autre raison a ce ddpart ; Mgr Baunard a dit

dans le toast qu'il fit pour le jubili de M. Sudre, que
1'eveque 6tait un peu gallican et que M. Sudre ne
1'dtait pas et enseignait sans crainte 1'infaillibilit pontificale qui n'etait pas encore d&finie A cette 6poque.
Quoiqu'il en soit des vdritables raisons, le fait est
que M. Sudre fut change en i854 et replace au Grand

-7skmilnaite de Saint-Flour, mais cette fois comme professeur de morale. II eut alors comme Oilves deux futurs &v6queset un futur supbrieur g6neral, le P. Fiat.
Au tbmoignage de ce dernier, 1'enseignement de M.
Sudre Ctait clair, m6thodique, vivant ; on ne dormait pas aux classes de morale.
En 1857, i'archeveque de Cambrai demanda les
lazaristes pour la direction de son Grand s6minaire.
Le P. Etienne avait fait choix de M. Peyrimond pour
la nouvelle fondatioti ; mais il y eut une levwe de
boucliers a Saint-Flour pour protester contre le depart de M. Peyrtmond et alors M. le Superieur g6nbral choisit M. Sudre pour ce poste difficile et important.
Nous verrons plus loin quand nous parlerons de
Cambrai, comment M. Sudre remplit sa fonction de
superieur du Grand s6minaire. Pour le moment, nous
ne parlons que du visiteur de Picardie. M. Sudre fut
appel6 a ce poste en 1862. H succidait a des hommes
de grande vraleur ; ii ne leur fut pas inf&rieur et it
conduisit la province jusqu'a sa mort avec l'habiletd et la fermet6 d'un pilote qui sait voir les 6cueils
et qui sait donner en temps opportun le coup de
barie qui fait 6viter les naufrages. Supbrieti, M.
Sudre fut critiquA ; visiteurf nous niavons lu aucune
plairite B ce sujet;

Dans ses tappitts de visite, il

apparatt comme l'homme du devoir, de la rfgle, soucieux de maintenir les maisons de sa province dans
'observaiice des Directoires. II fut aussi 1'homme integie qui ne fait pas acception des persbnnes. Des
religieuses s'etaient plaintes A Paris contre un confrere. M. Sudre fit une enquete ; it confronta, pesa
ies dires, 6tudia froidement les faitS et il ne craignit
pas de dire que le confr&re s'&tait toujours acquitt6
de son office avec z6le et prudence et que par con-

-8sdquent ii n'v avait pas "atenir compte des plaintes
des Seurs. II est beau egalement de lui voir rendre
hommage a certains confreres moins bien vus par
les autorites ecclesiastiques. II dit franchement que
telle maison de sa province a la palme de la regularit6 et que cela est dfi aux qualites de tel ou tel.
MI. Sudre fait I'impression dans ses visites de mettre
en pratique la parole de Notre-Seigneur : Es!, est ;
1,11, nOtl.

Apres avoir parlt du chef, de la tkte de la province,
parlons des maisons et des confreres, des membres
du corps moral appel la Picardie. On pourrait croire
que la premiere maison sur le catalogue fut la maison
du visiteur, c'est-A-dire, celle de Cambrai ; et cepen-

dant, ii n'en est rien, au moins sur les catalogues
de 1874, 1875, 1876 ; ce n'est qu'a partir de 1877
que Cambrai a le numero I. Nous suivons ici les
catalogues des 3 premi&res anntes de M. Bore.
La premiere maison est Amiens, ot du reste se
lenaient les Assemblies provinciales. Les Lazaristes y
avaient &tC appeles du temps de saint Vincent ; mais
la mort de l'Abbe de Sery empbcha la realisation
de ce dessein du vivant du saint fondateur et ce ne
fut qu'en 1662 que nos confreres ilurent domicile
dans la capitale de la Picardie. Mgr Faure, 6veque
d'Amiens, unit a perpftuite son Grand s6minaire a
la Congregation de la Mission. Le premier sup&
rieur fut M. Nicolas Guillot ; parmi ses successeurs
il faut signaler M. Watel qui devint ensuite Sup&
rieur gendral. Les batiments occup6s au debut itaient
trop 6troits et peu accommodes pour un Grand seminaire. Ce fut sous Mgr de la Mothe, grand et saint
6veque, vrai picard dans son parler, que l'on construisit de 1736 a 1741 le batiment qui servit de Grand
s&'minaire jusqu'i la Separation, en .905.

Ce biti-
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ment 6tait intelligemment compris et c'est sur son
moddle que notre Saint-Lazare actuel fut construit
au XIX ° sikcle. Pendant la Rdvolution, le Grand
siminaire devint d'abord un h6pital militaire, puis
un dep6t de mendicite et ne reprit son affectation
premire qu'en I816. Les Superieurs du XIXe siecle
furent M. de Wailly, qui devint Sup6rieur Gi6nral,
M. Bailly, M. Brioude, M. Gillot de 16gendaire mrimoire qui s'attira les foudres de Mgr Boudinet par
son parler trop picard et M. Chevalier qui ramena la
paix par sa douceur, sa dclicatesse, s'imposa par son
intelligence et son savoir-faire. En 1874, M. Chevalier devint Assistant de la Congr6gation. Son d&part
laissait un grand vide, difficile A combler. Pour v
parer, le P. Bor6 fit choix de M. Vincent Terrasson
dont nous avons dejh parli A propos de la MaisonMere ofi ii fut sous-Assistant. M. Terrasson s'efforca
d'organiser les 6tudes d'apres un plan nouveau. La
philosophie se faisait a;lors au petit seminaire de
Saint-Riquier ; M. Terrasson voulait I'ktablir A
Ariiens, au Grand seminaire ; ii avait aussi d'autres
projets de r6forme du meme genre ; mais Mgr Bataille n'entra pas dans ses vues ; on comprit A Paris que M. Terrasson n'&tait plus en communaut6
d'id6es avec l'6veque et que cela paralyserait son
ministere ; aussi le rappela-t-on A Paris, bien que
I'Crvc'que dcclara qu'il aimait et estimait beaucoup
l'excellent M. Terrasson. M. Terrasson n'etait rest6
qu'un an ; il fut remplac6 par M. Tournier en 1875.
M. Tournier Eugene-Jean-Numa, &tait n6 A Siran,
diocese de Montpellier, en 1832. II avait d'abord &t6
collaborateur des confreres au -petit seminaire de
Montpellier et, en 1856, il etait entrA dans la Congregation. En 1857, le Directeur du Seminaire interne
disait de lui : a qu'il avait un caractere bon, affec-

-

o10-

tueux, sensible ; qu'jl etait vertueux, bien pieux, bien
rtgulier, tres aime de ses confreres, tres attach6 a
sa vocation pour laquelle il avait fait de grands sacrifices ; un des meilleurs sujets du s6minaire pour la
capacitY, ayant de grandes dispositions pour la predication, jouissant d'une bonne santi et dispos &t
faire tout ce qu'on voudra n. On l'envoya d'abord
au Grand seminaire de Soissons oi il enseigna successivement- le dogme et la morale. II avait une
grande reputation de thdologien ; c'?tait un esprit
cultiv6 et ii gagnait tous les cceurs par sa bont6 paternelle. Aussi lorsqu'il fallut nommer un Superieur
au Grand seminaire de Soissons, apres la guerre
de 1870, il n'y eut qu'une voix, en haut et en bas,
pour dire que M. Tournier 6tait le plus propre a
diriger la barque. II la gouverna pendant quatre
ans de 1871 A 1875. Ce fut alors que pour remplacer
M. Terrasson a Amiens et pour satisfaire Mgr Bataiile, on songea a M. Tournier. Cela ne faisait pas
I'affaire de Mgr Dours, 6v&que de Soissons qui avait
M. Tournier en grande estime et qui regretta amirement son ddpart. A Amiens, de 1875 A i881, M.
Tournier fit revivre le temps de M. Chevalier. II
conquit en peu de temps 1'estime et la sympathie univeraelles par sa science, sa douceur, son affabilitY.
Ii donna une grande impulsion aux 6tudes et maintint le bon esprit chez les s6minaristes picards dont
la tote chantait quelquefois, mais dont le coeur ktait
bon. M. Tournier se preoccupait aussi de l'avenir
de la. Congregation ; et d'Amiens, il envovait souvent des lettres A Paris pour qu'on formAt a SaintLazare de bons sujets, aptes a etre plus tard d'excellents directeurs, bien faVonnis aux proced6s de l'argumentation scolastique. M. Tournier travaillait 4galement. a la redaction d'un manuel de pikt~ pour les
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sminaristes. Mais comine M. Edouard Rosset avait
entrepris le meme travail, le P. Bor6 regla a chacun
sa tAche pour ne pas se faire concurrence. Sous la
sup6riorit6 de M. Tournier le nombre des 6l6ves du
Grancf seminaire d'Amiens atteignit la centaine.
MM. Terrasson et Tournier furent aides a Amiens
par d'excellents directeurs. Nommons d'abord M. Anglade Jean-Alexandre, qui sera superieur apres M.
Tournier en i88r. M. Anglade 6tait n6 dans le diocese de Toulouse en 1831, 6tait entri dans la Congation en 1853. Au moment de ses voeux, le Directeur du Seminaire constatait que c M. Anglade
etait bon et doux, malgr6 quelques petites vivacitbs
vite r6prim6es, qu'iI tait tres rdgulier et tres pieux
et fort estim6 et aimb de ses confreres ». On le destina d'abord pour Carcassonne oi un confrere venait
de quitter le Grand seminaire furtivement, laissant
une lettre sur sa' table de travail pour indiquer qu'il
etait all dans un- ordre plus austere, comme le per.nettait Ie Droit canon. Le confrere en question en
eut bien vite assez des haricots et des choux de
I'Ordre plus s6vere et ii revint a la vie, plus mitigte mais aussi sainte, des Lazaristes. Des lors M.
Anglade ne pouvant pas aller jusqu'a Carcassonne
ou la place n'etait plus vide, on l'arrta a Montpellier oii ii resta deux ans. Eni860, ii uft nommn
a Amiens oi it devait rester 31 ans. 11 fut bien question en 1871 de le.nommer sous-directeur du Smninaire interne a la place de M. Fiat ; mais ce projet n'eut pas de suite et M. Anglade continua ses
cours a Amiens. On cherchait alors un manuel de
t'ýologie h Fusage de nos s6minaires et la majorit4
des confrres opinait pour r#imprimer le vieux Col!et du XVIII sicle, en' l'adaptant aux temps mo-.
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dernes. Voici les .idees principales du memoire de
M. Anglade sur ce sujet
t i" Laisser le texte autant que possible tel qu'il
t:tait, avec sa forme argumentaire qui se prkte si
bien i la discipline de 1'intelligence ; 20 relormer
les opinions un peu severes en morale, en les adaptant h celles de Saint Liguori ; 30 n'ajouter que le
strict ntcessaire ; cependant, les traites de l'Eglise,
de la justice, des contrats sont a refaire entierement :
4° laisser les objections, au moins en partie, parce

qu'elles sont tres utiles pour la formation du jugement. n II semblait ai M. Anglade que ( de la sorte
le travail de remaniement ne serait pas trop considirable, que Collet ne perdrait pas sa physionomie
d'auteur simple, facile, clair, solide, tout en se d&pouillant un peu de sa rigidit4. Un pareil manuel,
se rapprochant de la mani&re de la Somme Thdo;ogique de Saint Thomas, lui semblait propre a former le jugement, i developper le bon sens d'hommes
appeles a se prononcer souvent, au confessionnal et
ailleurs, a rt-soudre bien des cas parfois embarrassants. ,,M. Anglade cherchait a faire des sdminaristes prudents plut6t qu'drudits. II voyait les futurs pritres tels qu'ils devaient etre dans le ministere et il s'abaissait a les bien pntktrer des connaissances ordinaires, utiles et pratiques, plut6t qu'a les
gonfler d4 connaissances qui ne leur serviraient
jamais, sinon peut-4tre A s'enfler dans leurs coeurs.
Nous verrons sous M. Fiat comment M. Anglade a
rempli sa charge de superieur de 1881 a 1891.
Un autre excellent directeur au Grand s6minaire
d'Amiens fut M. Charles Devin, n6 en 1843, A Longueville prbs de Metz, neveu du P&re Etienne, frfre
d'Auguste Devin qui fut secretaire gne6ral, visiteur de Syrie. M. Charles Devin 6tait entre dans la
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Congregation en 1861. Apres son ordination sacerdotale en 1867, il fut plac6 bi Amiens et y resta jusqu'en 1878. C'6tait un pretre distingue dans
ses manieres, un directeur 6claird, expEriment6, un
missionnaire d'une pi6t6 simple, un homme prudent,
ferme, discret, I'homme du devoir par excellence.
Quand il quitta Amiens, en 1878, consulte par l'autorit6 supreme s'il acceptait d'aller aux Missions
Etrangeres, il r4pondit qu'il etait a l'entiere disposition de ses superieurs, qu'il avait abdiqu6 sa volonte par les voeux et qu'on pouvait faire de lui ce
qu'on voudrait. En realit6, il n'alla pas aux Missions 6trangeres, mais fut plac6 A Tours.
Un autre directeur qui devait passer d'Amiens
a la Chine etait M. Dauverchain Frangois, n6 au
Quesnoy, en 1842, entr4 dans la Congrtgation en
1865. Apres un sejour de a ans A Constantine, il fut
place I Amiens en 1871. II etait d'une sante dclicate,
ce qui semblait compromettre le grand desir qu'il
avait d'aller en Chine ; mais le climat d'Amiens, dit
sa notice, lui fit beaucoup de bien ; il reprit des forces
et en 1879, on le jugea bon pour le CUleste Empire.
M. Lagarde Jean-Baptiste, n6 dans la Corrhze, et
directeur pour lors au Grand siminaire d'Amiens,
n'avait pas les memes ardeurs apostoliques que M.
Dauverchain, puisqu'il etait entri dans la Congrngation avec une permission 6crite du P. Etienne, I'autorisant A aller tous les ans dans sa famille pour soulager son vieux pEre et sa vieille mere.Si le P. Etienne avait accept6 cette condition, c'est qu'il savait
que M. Lagarde n'en abuserait pas et que ces petits
sdjours annuels chez les siens ne nuiraient ni a sa

saintet6 ni t son ministare. Sous le P. Bore, pourtant
rigide, on lui accorda davantage encore ; on l'autorisa A sortir temporairement de la naison d'Amiens,

-14-atttendu que la situation d& ses vieux parents etait
devenue plus prtcaire ; et ili fut bien convenu qu'il
faiiait toujours partie de la Compagnie, qu'il pouvait jouir des privileges de la Congregation et que
s'iI venait i mourir chez ses parents, il aurait droit
auk suffrages. Du reste, M. Lagarde s'engageait a
acquitter fidelement les messes pour les dbfunts de la
Compagnie. Quand M. Lagarde eut r6gil toutes ses
affaires de famille et rendu a son p6re et a sa mere les
devoirs que prescrit la loi naturelle, ii s'en revint tranquillement occuper dans Ia Congregation les postes
qui lui furent confibs. M. Lagarde a &crit un certain
nombre d'ouvrages sur la Doctrine catholique, sur
lI'
Sainte Vierge, sur le Saint Evangile. Apres avoir
et6
en divers enrdroits, particuli6rementt
Dax, ofi il
firt
professeur de philosophie, Celbre par les " entitis
ef les relatifoos , auxquelles ii ramenait tout, ii s'en
irti
commr
aurmahier de nbs Soeurs A I'Hay, et y
mourra subiteieit en 191r.

Le dernier directeur au Grand S6minaire d'Amiens
itaitM?. Dibou Francois. I1ktait na dans le diocese
de Retines, en 1823, avait etd successivement missionnail-e dioe6sain, tres apprecid dans la Bretagne,
puis sup6rieur du petit Sdminaire de Versailles, de
1864 A 1873t' Le journal L'Univers a fait un grand
t6ge9
du beau r6le jou6 par M'. Dibou pendant la
guerre. En 1873, M. Dibour
se sentit appelI A une
vie plus parfaite et entra chez nous ; ii avait 50 ans.
On ne liufit yas faire beaucoup de saminaire, puisque la nime annee, en septembre, ii est plac6 aU
Grand Seminaire d'Amiens. 11 y demeura jusqu'~n
1877. La Semaine Religieuse d'Amiens a dit de nfi
tre confrrec qu'il avait < un esprit distingu6, un rare
discerhement,

une persuasive douceur ; elle ajoute

quil fht un' ecelletit predicateur et ce' qui est plus
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rare, continue-t-elle, un remarquable formateur a la
predication ; it fut 6galement un religieux module,
un directeur tres goit

,,. M. Dibou aurait souhaitd

que les Soeurs fussent chargees de l'office de Marthe dans les grands seminaires ; on lui opposa de Paris un non catdgorique. Nous le retrouverons plus
tard superieur du Petit seminaire de Meaux, puis superieur du Grand s6minaire de Troyes, oi6 il mourut
peu apres sa nomination. 11 est a remarquer que M.
Dibou ne vecut que 13 ans dans la Compagnie ; mais
on peut bien dire de lui que dans ce laps de temps
assez court, it fit beaucoup : explevit tempora multa.
II n'y avait pas que des directeurs ou professeurs
au Grand seminaire d'Amiens ; ii y avait aussi des
missionnaires missionnants au moins avant la R6volution et quelque temps apres. Nos Archives contiennent des memoires extremement intdressants et des
notices 6difiantes sur le bien accompli par ces missionnaires en Picardie, depuis 1662. On dirait que
saint Vincent, premier missionnaire de ces lieux, a
laiss6 son manteau a ses fils. C'est dommage que ces
vieux souvenirs et tant d'autres belles choses restent dans nos cartons. Apres la R6volution, les Missionnaires missionnants s'6taient reinstallis au Grand
s6minaire et avaient repris leurs courses apostoliques
d&s 1823. En 1825, ils donnbrent & un faubourg
d'Amiens, nommd faubourg de Noyon, une mission
qui eut un trbs grand succCs. Ce faubourg d&pendait
de la paroisse Notre-Dame d'Amiens. Une gnrn&euse
bienfaitrice, Madame de Gerville, desireuse de perp&tuer le fruit de cette mission, vint s'installer dans le
faubourg ; elle y recueillit des orphelines ; ii y avait
une chapelle en planches sous le vocable de SaintMfichel ; Madame de Gerville demanda au cure de
Notre-Dame de vouloir bien y 6tablir un pretre a
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demeure. Le cur6 s'y refusa. Alors, elle s'adressa
A M. Bailly, superieur du Grand seminaire ; celui-ci
autorisa un des missionnaires a rendre ce service. En
1828, sur les instances de Madame de Gerville, et
malgr6 de fortes oppositions, le faubourg de Noyon
fut drigý en paroisse, independante de celle de NotreDame. Une chapelle greco-romaine de 33 metres sur
15 y fut construite et dediee a Sainte Anne. Les paroissiens auraient pr&f&6r que Saint Michel fut le titulaire ; mais la fondatrice tenait h Sainte Anne. On
essava de mettre tout le monde d'a&cord en nommant
Sainte Anne patronne principale et Saint Michel patron secondaire. Ce fut un des missionnaires missionnants du Grand seminaire, M. Bresson, qui fut
nomm, premier cure en 1829. Pendant quelque temps,
un certain nombre de paroissiens boud6rent la chapelle Sainte-Anne et continuerent d'aller aux offices
de Notre-Dame. Mais ce beau zele dura peu ; on
s'apercut bien vite que Sainte-Anne etait plus proche, et 1'on deserta peu h peu Notre-Dame par la
force des choses, sans que le cur6 ait eu besoin de
tonner contre ses paroissiens infidiles. En 1830, les
missionnaires missionnants interrompirent leurs
courses apostoliques en Picardie, par suite de la Revolution. En 1835, ils quitterent definitivement le
Grand seminaire pour venir s'installer au presbyt6re
de Sainte-Anne. M. Redon, grand chasseur d'Ames,
devint le second cure. Les Missions reprirent en 1841.
Des lors, if y eut double sdrie de travaux A SainteAnne : le cure pour la paroisse ; les missionnaires
pour le diocese. II y avait un directeur a la tete des
Missionnaires ; en

1874,

c'6tait M. Gu6don qui occu-

pait ce poste ; il etait n6 i Pons, diocese de la Rochelle, tait entre dans la Compagnie en 1855, et
avait Wt-plac6 t Sainte-Anne en 1856. Ce fut son
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unique placement. 11 travailla de tout coeur et avec
succes jusqu'en 1898, date de sa mort. A cette 6poque, son neveu par alliance, le fameux Combes,
n'avait pas encore 4tW pr6sident du conseil et ne
s'dtait pas rendu tristement cAlebre par ses lois contre
les Congregations et par la fermeture d'un grand
nombre de maisons de ia Congregation de son oncle.
En 1874, le cur6 de la paroisse etait M. Aubert
Pierre-Marie-Charles ; ii 6tait n6 dans le diocese
de Saint-Flour, 4tait entrcdans la Congrdgation en
183 2 ; i! eut le bonheur d'avoir le bienheureux Perbovre comme sous-directeur et il fut temoin d'un
miracle dont il a perpetu le souvenir dans un vitrail
de Sainte-Anne. Pendant qu'il servait la messe au
bienheureux, . il vit celui-ci s'6lever de terre, ses
pieds ne touchant plus le sol. M. Aubert fut plac6
au Grand s~minaire de Chalons, alors qu'il n'6tait
pas encore pr4tre. On avait besoin 'd'un professeur
de philosophie ; il y fut envoy6, bien qu'il ne fut
que diacre. De Chilons, il passa a Albi, puis a SaintFlour. II ne donna pas pleine satisfaction A son suplrieur, M. Fabre ; alors, on le changea et on le
pla a A Sens. Ces changements multiplids agacerent
M. Aubert et il fit quelques difficultes pour s'y rendre. Comme on ne badinait pas A cette 6poque, le
P. Etienne menaga de le renvoyer de la Congregation ; M. Aubert 6crivit une lettre d'excuses, ii d&clara que s'il avait fait des difficultis, c'est qu'il ne
se sentait pas fait pour les Grands s6minaires, mais
qu'il etait pret A obeir si M. le Sup6rieur g6n6ral
persistait. Ce dernier ne persista pas et il fit venir
M. Aubert A la Maison-MWre.
La, M. Aubert commenca a montrer quelles 6taient
ses vWritables aptitudes et comment il etait plus fait
pour le ministre proprement dit que pour I'ensei-
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gnement. II eut de grands succ6s dans la predicdtion,
la confession, m&me, dit-on, chez les pprsonnes de
la cour du roi Louis-Philippe.
Ce que voyant et entendant, le P. Etienne le destina
A la paroisse Sainte-Anne d'Amiens ; M. Aubert
6tait dans son 616ment ; pendant 42 ans, ii va travailler au bien des ames avec zele et succks, soit
comme vicaire, soit comme curd. Sa premi6re preoccupation, d6s qu'il fut curi, fut de bAtir une autre
eglise. II vit grand ; ii se fit architecte, entrepreneur,
surveillant, ouvrier a ses heures ; entre temps, il
se faisait qukteur. Le rdsultat fut une magnifique
iglise qui fut consacr6e en 1869 par Mgr Boudinet,
et que les feuilles de l'Vpoque appelerent une superbe cathidrale. Evidemment, cette construction n4cessita d'Wnormes depenses ; M. Aubert se trouva souvent g&nd, A court d'argent, press4 par les ouvriers
et les fournisseurs, oblig6 d'emprunter. II faut ajouter que M. Aubert, tiraille de tQus c6t4s par le ministkre paroissial et par la construction de son 6glise,
ne savait pas trouver le temps de bien tenir ses comptes ; ce qui ne plaisait pas beaucoup, comme de juste,
aux procureurs g6n6raux ; on lui envoya des gens
experts pour mettre de l'or-dre dans ses affaires. Mais
M. Aubert avait toujours plusieurs projets en tate
apr6s 1'6glise, ii construisit un grand presbytere,
puis une maison pour Filles de la Charit6, puis une
6cole, etc., etc.
Le curd de Sainte-Anne ne pensait pas uniquement
au materiel ; i! avait a coeur, avant tout, I'edification
spirituelle de ses paroissiens. II s'occupa partieulibrement des hommes auxquels il adressait tous les dimanches une instruction sp6ciale. II etait tres populaire parmi les ouvriers, et, en 1848, au moment oie
la Revolution grondait, il avait su discipliner la

f*ti• pa* soW 6ioquefnce de tribui. M. Aubert ne ndgligeait pbs lis femmes' ; il fonda I'Association des
Dames dN fa Clhari•t et! it l'encouragea totijours de
1r v6ib et dW geste : de la voix, par ses atlocutions
ifeitsuell§ ; d6 geste, par la visite des malades, des
pauvres, d6S ouvrierg atiquels ii allait frequemment
Plrter lies Coasolatiihs et leS secours de la Religion.
En ,8go0 it istaill a u"e ambulance dans le local des
soeurs, et if 4'ei, Cohstitua raum6niee. Tant qu'il y
eut dbs blt6si, it n• prit janmais Sot repos dans son
lit, e" c6ntentiant db sommeillei
dans' un fauteuil,
afird'tre'pi ttout de suite poIr administrer les mourants 6ti poift teceVoir ceUx qu'on" apportait a toutes
IFe heuirts d*-lh. nuit. Pendant soln 9jour a SainteA'nne, il
eetit frois foiS e1•t-holdra;, k Amiens ; M.
Aubert se prodigo, sattws comipte;i
a chevet des maIWdes; 'dnapoisant: des Lnftaineti de fois ý contracter

INteribblie maR E&? fabfti

'tr
tbujoius & lta naiii, aspt-

irat Mur bIonnte ptr
iallait d'uif lit & I'atit~ r&,
canfOtaitj, endotiragiaiit, relevant le mioral, administrtnit ~t sareithnts.En chaifi, M. Aubert parlait avec
uae granide hardi~ase- A' ooiifessionnia, il dirigeait
aec fern-it et boi sens et sa direction itait recherchEe. II av'a~ un•e prsyi6orionie aust&e, mais il &tait
bon ; il aTiait non pha e' parole, miais en actioii It
jouissait dutie saite foiuste ; il dorhait peu.
M. Aubart at&
enteri6 dank son 6glise ; ii a
laiss* uin reputatiion incomparable et si la paroisse
Sainte-A 'ie &
et eest ehcre 1 paroisse modUle

d'Amiens, elle l' dbif en granidt
de zle: l~issM
e

partie aux traditions

par M. Aulft et cobitiiu6es par ses

stccesseuis;-

La troisi&fiL maisob d& lA provilhe de Picardie etaiV
ceile de Montdidier, college secondaire oii cole SaitirVincenti. Cett &cole aVait une origine t~-s ancienne,
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puisque avant le 12* siecle, les chanoines de Saint
Augustin la dirigeaient et qu'aprbs le 12* sicle jus-

qu'h la RWvolution, les BWnidictins y firent fleurir
les lettres, les sciences et les arts, mbritant ainsi a
la ville de Montdidier la devise qu'on trouve dans
ses armes : Urbs cultissima. M. de Bras, qui fut
Superieur general, naquit A Montdidier, en 1678, et
y fit ses etudes avec une maturit6 au-dessus de son
age. Apres la Revolution, la MunicipalitA fit des demarches pour obtenir la reouverture de son college.
En 1804, un pretre sdculier, en 18o6, les PNres de la
Foi s'efforcerent de faire revivre les temps anciens.
En i818, M. de Wailly, qui itait alors Supdrieur
du Grand seminaire d'Amiens et qui devait devenir
Superieur g6neral, fit un contrat avec la ville de
Montdidier et installa les confreres.
Le premier superieur fut M. Vivier : celui-ci restaure les bAtiments de I'ancienne abbaye, en construit

de nouveaux, aminage l'esplanade de laquelle on
jouit d'un coup d'ceil magnifique, fait construire la
chapelle dont un historien a dit : ' J'ai vu des chapelles de communautes plus riches ; je n'en ai jamais rencontre oh I'on se sentit plus en paix. Je ne
m'tonne pas du grand nombre de pr6tres et de
missionnaires sortis du college. , La chapelle fut
bWnite en 1824, par l'4vvque d'Amiens. Sous le superiorat de M. Vivier, le collige a 3o0 6elves ; le
bienheureux Perboyre est un des professeurs, et le
recteur de 1'Academie declare que l'&cole fait le plus
grand honneur a l'Instruction publique.
Parmi les superieurs qui se succdd&rent au 19g sicle, il faut signaler surtout M. Vicart, dont la science,
la sagesSe, la bont6, la fermet6 ont laiss6 un inoubliable souvenir.
A l'Zpoque que nous itudions, c'est M. Louison
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qui est superieur. II 4tait nd dans le diocese de Toulouse, en 1835, etait entr6 dans la Congregation en
1853. Le Directeur du seminaire disait de lui u qu'il
avaiit une imagination vive, qu'il supportait difficilement la vie sedentaire du seminaire interne, que les
petits assujettissements de la regle lui couitaient un
pen, qu'it avait hAte de mener la vie active, mais qu'il
a'ait un bon fonds de foi et de vertu, qu'il se rendait
avec docilit6 aux avis qu'on lui donnait. , Le Directeur ajoutait que M. Louison ( avait eprouv6 des

orages assez violents pendant sa premiere annie
de seminaire, que ces orages se renouvelaient assez
souvent, mais que quelques paroles de bonte suffisaient pour le calmer. Une bonne chose chez lui,
continuait le Directeur, c'est qu'il a toujours te6
disposd a ne prendre aucun parti contraire a sa vocation

sans ttre approuv4 en cela par ses superieurs. M.
Louison est tres applique au jeu, il reussira dans sa
pridication, sa sante est assez borine. nOn jugea au
(;rand cohsei! qu'il ne fallait pas laisser trop longtenps dans les brancards ce cheval un peu fringant
ftt
on le confia a M. Corbie, supirieur du petit seminaire de Montpellier. Lt, M. Louison fut plus
tranquille ; son digne superieur, qui se connaissait
t'n lommes, declarait qu'il etait content de son jeune
confrire sous tous les rapports, que celui-ci reussissait
a mIxerveille et qu'il avait grandement d&veloppI l'espr'it de pidt6 parmi les 6leves de sa classe. Au moment
de prononcer les vceux, les incertitudes de M. Louison revinrent et il demanda A aller passer quelques
jours chez ses parents. Le P. Etienne, esprit large
et clairvoyant, lui accorda cette permission. M. Louison revint de chez lui tout A fait rasser&n4, il fit les
voeux et continua A etre professeur avec grand succiMs. Arrive le moment de l'ordonner prtre. M. Cor-
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bie a des inquietudes, car M. Louison n'a pas fait

des utades r6gulieres de thteologie ; il a ktudi6 sans
doute tous les traites, mais en particulier, pas en
classe comme les ktudiants de Saint-Lazare. Peut-on
le faire ordonner dans ces conditions ? Le P. Etienne

decide qu'on fera venir M'. Louison & Paris, qu'on lui
fera subir un examen approfondi sur toutes les mati6res et que l'appel dependra du' succes de l'examen.
II faut croire que l'examen fut bon, puisque lappel
eut lieu et que M. Louison fut ordonn6 pretre. Nous
devons dire cependant que M. Louison regretta, toute
sa vie, de n'avoir pas suivi les cours reguliers de
Saint-Iazare.
Apres son ordination, on le place au coll6ge de
Montdidier ; ii devait y rester 30 ans.- II fut d'abord
professeur de rhetorique ; il donnait I'exemple de
l'Oloquence, en meme temps qu'il en expliquait les
regles. II fut en effet un orateur incomparable ;
chacun de ses discours, a la chapelle ou dans les
seances acad6miques, tait une vWritable lemon de I'art
de bien dire ; il enflammait les imaginations de ses
Cleves par I'eblouissante magie de son style. II avait
ur. sentiment profond de ce qui etait beau, noble,
*indreux.En classe, on le iaisait derailler souvent,
en evoquanr les sujets qui lui etaient chers. 11 avait
aussi une :me d'artiste, et il se reposait de ses classes
ct de ses corrections de copies en tirant de son violon
des accents qui ravissaient. Il avait aussi un petit
faible pour le billard, oh du reste il etait toujours
vainqueur. Ses succes auprbs de ses li6ves 6taient
d'autant plus remarquables qu'il n'avait pas un visage
agrable. Un de ses grands admirateurs disait de
lui (qu'on nous pardonne ce passage, nous sommes
en Picardie I) : , ii a une face de grognard, une
criniere de lion, une vertu de moine, une Ame de
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chevalier sans peur et sans reproche, un coeur de
mere, une candeur d'enfantý une d4licatesse de nonne
allant jusqu'au scrupule. ,
En 1876, lorsque M. Vicart dut donner sa d&mis
sion, A cause de ses infirmitksi tout le monde, au
dedans et au dehors du college, demanda que M.
Louison lui fut substitu6. Le nouveau superieur fut
d'une delicatesse exquise pour son vendre predcesseur qu'il voulut garder, soigner, dorloter jusqu'A
sa mort. M. Louison fut pour ses confreres un
modele vivant de la rtgle. Nous avons sur ce point le
tnmoignage non suspect de M. Sudre, visiteur. Dans

les deux visites que ce dernier fit A Montdidier, pendant la periode que nous ktudions, ii dit textuellement dans la premiere : ( M. Louison est trks capable ; il a de grandes qualitbs pour la conduite
sa maison est une des plus regulieres de la Compagnie n, et, dans la seconde : ( Je ne crois pas que
dans la Compagnie, il y ait une maison plus reguliere : cela, grace A la fermetA du superieur. »
Pour les ý46ves, M. Louison fut surtout l'homme
de la discipline ; il mena son bataillon, de 250 collegiens, tambour battant, un peu comme h la caserne,
mais il enthousiasmait son petit monde par les idses
d'honneur, de noblesse d'Ame, de grandeur de sentiment qui revenaient souvent dans ses exhortations.
Le P. Bore eut l'occasion de constater par lui-mgme les heureux effets de cette education. Suivant en
cela une vieille tradition du P. Etienne, qui venait
presque tous les, ans presider la Distribution des prix
du college, le P. Bore s'y rendit, pour la premiere
fois, en juillet 1875. La population alla au-devant de
lui le soir avec des flambeaux et l'escorta jusqu'au collige. Il remercia les habitants et leur donna rendezvous pour le lendemain A midi, distribution solen-
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nelle des prix. La fete fut un rtegal litt raire, except,
peut-tre le discours du Sup6rieur general, qui roula
sur les devoirs des enfants A I'egard de leurs parents,
discours substantiel, solide sans doute, avec beaucoup
de citations emprunties A Platon, aux Arabes et A la
Sainte Ecriture, mais qui fut peut-etre un peu froid
pour des collgiens habitues aux discours enflammes
de leur superieur.
Ce qui facilitait A M. Louison ses succes aupres des
~l~ves, c'etait le personnel choisi qui se groupait autour de lui. En 1874, ii y avait le vieux M. Kamocki,
dont nous avons parl A propos de la Maison-MWre.
On avertissait les 6~1ves qu'il avait kt6 mari6 avant
d'etre ordonne prktre et que deux de ses filles s':-taicnt
faites scours de CharitY, qu'il ne fallait pas s'6tonner
par consiquent, de Ic voir les enibrasser quand elles
venaient au coll~.,. M. Sudre dit dans son rapport
que c'ctait un saint homme.
Apres lui venait M. Barth61emy Aybram. II 6tait
ne dans !e diocese de Carcassonne, en 1821, 6tait entre
dans la Congregation en 1846. II fut plac6 A Montdidier, en !Fo, n'ktant encore que diacre. Pendant 20
ans, i fuit le bras droit de M. Vicart, superieur. II
avait une modestie rare qui le portait comme d'instinct
h chercher toujours le dernier rang ; il ne se mettait jamais en avant ; il s'effacait toujours. Quoiqu'il fut d'une nature ardente et impltueuse, il avait
une grande douceur. 11 m-lait harmonieusement la
bcnit et la fermet6, mais 1'huile l'emportait sur le
vinaigre, et I'indulgence avait toujours le dernier
mot. II avait une trbs grande prudence, un ferme bon
sens, surtout il 6tait d'une r6gularit6 exemplaire, extremement vertueux. M. li visiteur disait
de lW,
en 1874 : < Excellent, a l'estime genarale, a tout ce
qu'il faut pour etre un bon supbrieur. n Aussi l'en-
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voya-t-on, en 1876, comme superieur du petit seminaire d'Evreux, oii nous le retrouverons quand nous
parlerons de cette maison. Ajoutons qu'il gardera toujours la nostalgie de Montdidier et qu'il dira un
jour : " Si on ouvre mon coeur apres ma mort, on y
trouvera Montdidier ). La Providence fut bonne
pour lui, et quand vint l'heure de quitter la superiorite d'Evreux, il fut autoris6 a prendre sa retraite ?
Montdiaier, oih ii mourut en 1899.
M. Pierre Rolley ne le cedait en rien h M. Aybram
pour les qualit6s intellectuelles et morales. II etait n6
dans le diocKse de Sens, en 1822, etait entre dans la
Congregatio nen 846 et, apres avoir 6tC plac6d

Montpellier et a Evreux, etait arriv a Montdidier,
en 1856 ; it devait y rester pros de 40 ans. Au point
de vue intellectuel, ii fut un professeur hors ligne,

d'une erudition litteraire remarquable, un guide impeccable du bon gofit. Sort dloquence surtout 6tait
grande; elle 6galait, si elle ne surpassait pas, celle de
M. Louison. II passait d'une voix douce et attendrie
i des eclats qui saisissaient, a des elans soudains qui
impressionnaient jusqu'au plus profond du coeur.
'Aucun des professeurs de cette epoque ne connut
mieux que lui I'art d'6mouvoir, de convaincre, de
toucher ; il avait au plus haut degrd la sensibilit6
communicative, pectus quod disertos facit. Au
point de vue moral, ii eut toujours a lutter avec un
templrament imp6tueux ; il le fit avec toute sa foi,
toute son energie ; ii usait m6me d'un cilice pour
mAter sa chair portee a la colJre ; par ces moyens,

il calmait I'orage qui grondait A l'intirieur et ii arrivait A posseder un visage repos6 et souriant. Les 461ves, malgre leur 16&gretd, soupconnaient, entrevoyaient cette lutte intime etils I'appelaient : Rolley
le saint, ie saint Rolley. M. le visiteur, dans ses rap-
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portsf lui reconnait toutes ces qualitis ; et il en fait
un grand dloge et ne lui reproche qu'une chose, c'est
d'etre trop defiant de lui-meme.
M. Charles Andrieux# nd dans le diocese de SaintFlour, en 1833, entr4 dans la Congrtgation en 1858,
Montdidier en 1869, n'avait pas les qualit6s
et plac &A
intellectuelles de MM. Aybram et Rolley ; ii y suppleait par un labeur opiniftre ; c'6tait un vrai bourreau de travail pour lui et ses elbves. Chose remarquable, bien que ses m6thodes d'enseignement ne parussent pas toujours les plus pedagogiques, et que
Mgr Dupanloup en eut disavou6 quelques-unes, cependant ses bl•ves r6ussissaient toujours au baccal^t.
Pend.iaii l-o 0 anaites qu'ii professla ia pilosophiei on signale comme un fait extraordinaire que
quelqu'un de ses al6ves n'ait pas 6tkreu la premiere
fois. Mais aussi, il ne les mnnageait pas ; il 4tait impitoyable pour les legons et les devoirs ; ii les faisait
travailler en r&ereation et en promenade, quand ii pouvait les attraper. II avait toutefois cet exeellent proc&d6 que les jours qui pric(daient le baccalaurdat; it
voulait un repos absolu, une d6tente complbte ; il
empkchait de travailler; afir qu'on eut la tate plus
libre au jour de l'examen. Et puis, t'etait un homme
de rtgle, de devoir, un pretre mortifib, un saint honme de Dieu ; ii croyait au Saint-Esprit et aux lumieres venues d'en haut, et ii les attirait par ses rosaires, ses chemins de croix qu'il multipliait & profusion les jours qui pr&cedaient le baccalaureat. A la
fermeture du college1 ii ira d'abord a l'6cole apostolique de Lyon, et ensuite h Notre-Dame dir Pouy,
obi il mourra en 1908.
" M. Oscar Capart, nt dans le diocese d'Arniens, en
I841, entrd dans la Congregation en 1861, etaitbien
different de M. Andrieux, Itmme temperament corni

-

27 -

me caractere, mais c'tait .un vrai fils de saint Vincent. II avait &tk quelque temps en Angleterre, A la
maison d'Everingham ; il 6tait a I'ouverture, il fut
a lIa fermeture, car la maison, comme nous le verrons en son temps, n'eut qu'une duree ephimere. De
ce si-jour en Angleterre, M. Capart rapporta une cer:aite connaissance de la langue britannique, que 1'on
mit a profit a Nontdidier en lui confiant la classe
d'anglais. .1 fut aussi &conome, et pendant les rdcraanons, au mQins A une certaine 6poque, sa chambre ne
d6semplissait pas, tellement on le savait desireux de
faire plaisir. Mais sa patience se lassait quelquefois
de .tous ces petits quemandeurs et il envoyait promener tout le monde de la voix et du geste, quitte A les
recevoir de nouveau une heure aprts. C'etait un franc
picard et I'on savait toujours ce qu'il pensait ; if ae
mAchait pas ses expressions, soit en particulier, soit
en public, soit mkme A la chapelle, o6 ses sermons
s'inspiraient plus du Vae vobis de Notre-Seigneur
contre les hypocrites, que du Venite ad me du Sau-

veur a la foule. I1 etait bon cependant, tr.s bon ; il
avait un coeur d'or pour les francs, les droits, les
loyaux, et ii composait A leur intention de ddlicieuses
et dtlicates pi&ces de vers. Mais il etait terrible, il
enflait sa voix, il aiguisait sa verve satirique contre

les fourbes.
Son ame droite avait de saintes colres contre
le faux et le mal, et sa plume bien taille allait porter
au loin la protestation de sa conscience indign4e.
Quand le colge sera fermn sous le P. Fiat, M.
Capar s'ep ira mnifir A Lngeomuner. Sa sate
fut toujours d6ibrie, .ce qui lui rendajt Ja vie
de communaute

frit toute.sa

extremement

p6nible ;

il

souf-

vie de grandes douleurs .d'estomac,
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et cela 1'obligea, a son grand regret, de faire
un certain nombre de ses exercices en particulier pour
ne pas gener la Communautd et par lit il pratiquait
la grande, la premiere rIgle de la vie de communaut6, qui est la charitY.
Apres M. Capart venait M. Hurier Emile. I1 etait
aussi du diocese d'Amiens et etait entrt dans la Congrigation en 1863. 11 ttait a Montpellier quand M.
Louison fut nommt superieur de Montdidier ; il fut
demandt par ce dernier au Superieur gineral pour
faire ia classe de rhitorique. M. Hurier resta onze ans
dans cette charge. Nous le retrouverons plus tard superieur de plusieurs colleges et petits seminaires, professeur a Wernhout et entin a la retraite A la Maisonm.re. Nous n'avons h parler que de son sejour a
Montdidier. II fut une des belles figures du collkge,
un des professeurs dont les anciens parlent avec le
plus de venbration. D'abord, c'etait un litterateur
dans l'Ame, un litterateur au courant de toute la litt&raturc, ancienne et moderne, un litterateur enthousiaste. II n'aimait pas les methodes nouvelles de cours au
lieu de classes qui commencaient A s'infiltrer dans
I'Universite, et sur ce point ii sera plus tard en disaccord avec des confri.res distingues. II aimait la culture d la franfaise, ii aimait le beau plus que I'erudit, la mesure plus que le colossal ; it voulait faire
des hommes plutht que des savants ; il prnffrait une
tte bien formte A un crAne bourre ; il avait le sentiment du juste milieu et s'ecartait avec horreur des extremes. 11 etait franc, loyal, droit, peut-etre un peu
trop, et c'est ce qui compromit plus tard le succ6s
des missions qu'on lui confia et explique pourquoi it
a ferme plusieurs etablissements. Sa simplicite etait
vraiment excessive ; quelques-uns en abuskrent ; ii
lui a manqu~ un peu de bonne diplomatie. 11 etait de
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une seconde a la porte du Paradis, parce qu'en elles il
n'y a pas de malice. II avait aussi une kcorce un peu
rude, une grande vivacite, un ton imp6ratif qui recouvrait, tout le monde le savait, un coeur bon, tres bon,
mais qui a peut-4tre gAt6 les belles qualites qu'il
avait. Par-dessus tout, c'etait I'homme intransigeant
pour les plus petites prescriptions de la regle, il 4tait
la regle vivante. II a laiss, sur ce point des exemples
admiiables qui confondaient les faiblesses ou petites
sensualit6s des moins courageux, des moins durs pour
eux-m6mes.
M. Hilaire Dercourt etait picard comme MM. Capart et Hurier ; il 6tait n6 en 1833 ; il fut quelque
temps pretre suculier et ses superieurs eccldsiastiques
le notaient comme respectable, religieux, d'une pietcandide. II fut place comme collaborateur des Lazaristes au college de Montdidier, dont le superieur
vantait sa nature franche, ouverte, son coeur g6nreux, ardent, son amour sincere du devoir. Son eve-

que le nomma vicaire b Saint-Jacques d'Amiens, puis
cure de Becquigny, oif il se consacra au ministkre avec
un entier d6vouement. En 1863, nous le trouvons pro-

fesseur au petit stminaire de Saint-Riquier, oui il a
laiss6 le meilleur souvenir. En 1867, il demande A en-

trer dans la petite Compagnie. On I'y regoit et on le
place a Montdidier. Le visiteur, M. Sudre, dit de
lui qu'il est bon, intelligent, laborieux. Aux yeux des
e•lves, c'est surtout celui qui joue de l'ophicliide aux
offices. Les connaisseurs disent que c'est un artiste,
un musicien hors ligne, un compositeur remaquable,
que ses pieces musicales, qui sont nombreuses, ont
une grande valeur. II ira plus tard A Wernhout et
viendra mourir A Notre-Dame du Pouy en 1890.
Le dernier confrere qui fut 4 Montdidier en 1874,

c-ait M. Pieffort Ferdinand, picard lui aussi. IJavait
k& -plac6A Antoura, A Alexandrie, au Bercmau, A..tait
venu AMontdidier en a871. 1 est note coaie original, mais nous ignorons de quelle nature,4taient .ses
originalitýis. 11 6tait professcur d'allemand, t, .pour
mieux posseder cette langue, il &tait akz -J'~tudier et
s'-y perfectionner A Cologne chez nos confr6nes. Nous
le retrouverons plus tard en Amerique.
En -1876, un jeune confrdr vint remplacer M. Aybram, nomnm6 suprieur a Evreux : c'6tait M. Rouillier Henri, -n en 1851, dans le .diocese de Soissons.
II restera A Montdidier jusqu'A la fermeture et s'en
ira finir ses jours i Ingelmunster avec M. Capart, son
ami intime. Chose curieuse, ils avaient, semtble-iil,
presque tout diffrent ; goats, idees, sentiments, temp&raments, caractres, intelligences, imaginations, et
cependant, ils 4taient ins6parables et toujours d'accord. Ils ont v6cu et travaillk ensemble au Mntme colU&ge une grande partie de leur vie ; ils sent moits A
la mmnie cole apostolique d'Ingelmunster. On peut
dire d'eux ce que I'Eglise dit de saint Pierre et de
saint Paul : Quomodo in vita sua dilexer~nt se, ita et
in-m-mte noon sunt separati. M. Rouillier avait des
proc&des d'd4ucation qui ne se lisent pas dans les
traitis de pedagogie. On pouvait toujours se racheter
d'une punition, moyennant une offrande pour la Propagation de la foi et Ja Sainte Enfance ; aussi ses
ýikves, fortunes, dissitps et gtnereux, s'en payaient
A cceur joie de manquements A la discipline et les
rnparaient avec non moins de satisfaction par le versement de l'amende, tarif6e d'avance.
11 faudrait parler des bons frires coadjuteurs qui
aidaient les pr&res dans la marche du collige ; mais
nous avons peu de renseignements sur la priode
17374-i878. Deux noms sont A retenir cependant :
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a Soissons, vint a Montdidier en 1870 et y restera
jusqu'en 1903. C'etait le portier tnoddle, veillant jalotiseinent a ne pas laisset entfer le diable dans le
coll ge oil ii y avait beaucoup de boris petits diables,
remarquable par sa politesse k l'dgard de tous, parents et 61ives, et aussi par ripport & Dieu. Quand
ii illait faire sa visite au Tres Saint Saicrement, il
poutillait de seS habits d'office, il revktait sa
se,

belle redingote, prenait son chapeatu hant de forriie
et s'en allaii gravemeni a l'iudience do Roi des
rois. Les eleves soutiaient, mais fout de meme 4taient
inmpressi-onns.
Le second frere de cette 6poque qui ait laiss6 un
souvenir particulier est le frere Teissandier Durand ;
ii v6cut 2o ans au college et mourui a Paris ei
1909. 11 -tait charg6 de la lingerie et du vestiaire.

Tout 6tait admirable de propret6 et ccpendait if
trouvait moyen, se faisant le complice des parents,
de caser dans un petit coin de i'armoire de chaque
6I6ve, les menues friandises que les parents apportaient avec le linge ; on demandait fa permission
d'aller chercher un mouchoir au bon frere Teissandier et avec le mouchoir on recevait du chocolat ou
autre chose pour faire passer le pain sec du dejeuner
ou du goiter.
I y avait aossi fi frere a I'infirfimeie que legs ~fIes
appelaient frre a Quaind ininimd parTe qu'il disait
souvent ce mot quand il exhoTrait les petits ifialades
a prendre a qouad ma~e A-le rem&id aimnr. Du
ieste sa nmdecine, c6mtime celle de l'epoque, &tait peti
ebmptiqu6e ; elle
rimteriait squvenri ~i uri p~ig
h&laquelle s'ajoutait q
qelquiefodi unt baii d@ piedg
oa un repos i l'infitieiei. Purge, ldiii de pieds,
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repos :c'4tait la panac6e universelle qui gubrissait
toutes les maladies.
La maison du visiteur (Cambrai) ne venait que la
4" sur le catalogue de 1875. Les Lazaristes avaient
4t6
appeles a Cambrai, a la fin de l'ancien r6gime
en 1772 ; le seminaire fut fermi en 1791

; apres la

Revolution, les confreres ne furent rappeles qu'en
1857 par Mgr Regnier qui avait &et66vque d'Angoulme et qui etait archeveque de Cambrai depuis
185o. Le, premier suplrieur lazariste fut M. Sudre.
Nous avons deja parld de lui comme visiteur ; ii faut
maintenant le voir a l'oeuvre comme supdrieur.
D'abord, ii montra toujours un grand respect pour
ceux qui avaient &t4 les predicesseurs des Lazaristes
dans la direction du Grand seminaire, ce qui 4tait
justice et ce qui lui concilia 1'esprit des jeunes gens.
Ensuite il fut toujours pour Mgr R6gnier ce qu'il
devait 6tre, et les deux s'accorderent parfaitement :
ce qui ne contribua pas peu au succes de M. Sudre.
M. Sudre n'eut pas de mal a vivre en bonne harmonie avec Mgr R6gnier : car selon la parole de
Mgr Sonnois, les deux 4taient faits pour s'entendre ; c'.taient deux caractres si semblables par
tant de c6tes ; deux ames si 6prises de I'amour de
Dieu et de l'Eglise. Ces deux hommes si attaches,
I'un a son autorite, I'autre a la rigle, etaient faits
pour s'estimer mutuellement.
Enfin, M. Sudre arrivait a ses 2oo s6minaristes
du Nord avec un ensemble de qualit6s qui en imposkrent imm&diatement.
Sans doute, il 6tait jeune, ii n'avait pas 4o ans ;
il 4tait petit de taille et il etait du Midi, ce qui
aurait pu paraitre un vice ridhibitoire aux yeux de
quelques-uns, en dehors de la Congregation, qui auraient cru que du Midi, comme de Nazareth, il ne
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solide et qu'il fallait &tre Nordique pour rdussir a
Cambrai.
M. Sudre manifesta de suite qu'il etait chef
et qu'il'entendait 1'Vtre, mais ii le fit avec sagesse
et prudence. Sa t6te forte, ses yeux vifs et profonds,
sa voix de commandement, sa d6marche grave, son
pas lent impressionnaient au premier abord et produisaient un respect m&l1 de crainte.
Cette premi6re impression se d6veloppait par les
manifestations de sa volont6 ferme, droite, . juste,
loyale. II avait un esprit clair, lucide, une intelligence pen6trante, solide, pratique, rfl6chie. Sa m6moire 6tait heureuse. Son imagination etait color6e
comme ii convient A celui qui venait du Midi et
qui a apportait, dira plus tard Mgr Baunard, le
feu de son pays et de son ciel natal, le pays du
soleil, avec sa clart6, son ardeur et sa flamme. »
M. Sudre avait une erudition peu commune, fruit
de ses travaux et de son enseignement, ce qui lui
conciliait I'estime de tous. II arrivait aussi avec une
grande exp6rience, ce qui avait perfectionn6 son
jugement d&ja si droit et si sor. Tout cela joint a
un temperament robuste, sain, bien equilibrW, a une
charpente solide augmentait l'impression respectueuse dans l'esprit des s6minaristes.
'Evidemment tout n'dtait pas parfait en M. Sudre.
Sa sensibilit6 n'etait pas tres d6velopp6e, ii avait
une raison tres froide. Sa tate n'6tait pas dans son
cceur, c'6tait plut6t son coeur qui 6tait dans la tate.
Comme il 6tait robuste, il n'6tait pas tres sensible
aux petits malaises des jeunes gens ; comme son
temperament defiait toute maladie, ii ne comprenait
pas les natures ch6tives et faibles ; ii n'avait presque
pas de sens esthetique, aucun goit pour la mu-
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sique op la poesie, une esplce de d6fiance m6me pour

les poe'es et les musiciens.
Ces petits defauts etaient voiles et compens6s par
dp grandes qualites. M. Sudre avait le sens adminis-

tratif au suprmer
degre, un grand esprit d'ordre, une
rgutlarit6 parfaite dans le travail ; ses registres, ses
dcsiers 6taient tenus avec soin ; avec lui qn n'6tait

pas dans I'ind6cision ; on savait d'avance ce qu'il
v avait a faire ; ii ne lambinait pas ; ii n'etait pas
pricipit<
it rflt chissait avant d'agir et de parler :
il 6tait lent A concevpir et A exprimer sa penpe ;

mais elle se pr6sentait nette et precise, habiljde d'une
facon caractiristique ; il n'oubliait rien de ce qui
devait tre dit ou fait ; tout arrivait A l'hepre, ni
trop tot, ni trop tard.
Avec cel une pi&t4 de bon aloi, faite du sentiment du devoir et du desir de suivre la consciepce ;
la Messe non pr&cipitee, mais bien dite avec un saint
tremblpment qui Mdifiait i le Breviaire rci iavec
soin ; une r6gularitW idifiante pour ses confreres et
les s6minaristes ; ii sera toujours leve 4 4 heures
et il sera toujours 1a
son poste
A
au Grand 6minaire sans jamai s'accorder de sorties Qo de vacances, sinon huit jours par an pour aller faire
sa retraite ai Folleville.
M. Sudre fut heureux de recevoir en npvermre 185
son digne Sup6ieur g6enral, le P. Etienne. En ~9
i8
la cath6drale de Cambrai ayant et4 brl6e, ia chapelle du Grand s6minaire dut se prater, pendant
quelgue temps, A remplir I'office d'gglise fintrpolitaine ou cathldrale ; grace
I'esprit d'ordre de
M. Sudre, le Grand s6minaire ne souffrit pas trop
de cet 6tat de choses. Nous ne pouvons relater tous
les.v6nements de cette 6paque. En 1873, !lorsue Mýr
RPgnier devint Cardinal, M. Sudre l'accompagna
"

Rome pour ia r&ception du chapeau et il fut encore
son socius, en 1878, au conclave qui elut Lion XIll.
Nous verrons plus tard les evenements accompls
sous le gendralat de M. Fiat, de 1878 a 1898, tpoque
a laquelle M. Sudre se retira a Loos et c&da la place
at M. Emiie Villette.

Les delib~rations du conseil domestique sont fidelement relat6es dans le cahier ad hoc. On s'y prboccupe des confreres et on decide que malgre la presence des pretres itrangers, on gardera toujours le
silence au refectoire pendant le petit dejeuner, que
fe br6viaire en commun aura toujours lieu ; on se
prioccupe des Milves ; les consulteurs desirent que
1'ordinaire des skminaristes soit plus varik et prepar6 avec plus de soin ;. leurs cheveux doivent Atre
selon la mode ecctesiastique d'alors, courts par devant, un peu plus longs par derri&re ; on insiste
sur le travail, les mercuriales, les theses ; on rogne
sur les vacances : celles de Paques sont supprimees,
etc. Ces deiiberations montrent le souci de la saintet4, deia
science, de. la sant6 qui regnait chez le
personnel directeur.
La maison de Cambrai, Atant la maison du visiteur, devait etre visitee par un commissaire extraordinaire. Les Sup&rieurs gendraux ne manqubrent pas
A ce devoir :ce furent des Assisiants de la Congregation qui remplirent cet office : MM. Stella, b)elteil, Forestier, Allou. Les visites constatent la r6gularits due A la vigilance du superieur. M. Stella
fait remarquer aux confreres que M. Sudre a le d&sir sincere de les rendre heureux. Tantot Ie commissaire recommande aux confreres d'aller plus souveht en recreatlon avec les seminaristes ; un long
texte d'un P•&e recommande aux directeurs de ne pas
imiter les Pastei'fs qui s'occupent de ieurs brehis

ut suas velint esse ; le commissaire insiste sur le
silence au dejeuner, sur le breviaire en commun et
sur l'obligation de tous les exercices de pietd meme
en vacances.
Parlons maintenant du personnel. 1 faut avouer
qu'il a change souvent. Nous avons fait le relev6
des mutations : presque tous les ans, de 1857 A
1878, un ou deux changements par an :c'est assurement beaucoup. Passons en revue ceux qui se
trouvaient A Cambrai de 1874 a 1878.
M. Antier Ferdinand etait n6 dans la Haute-Loire
en 1826 ; apres avoir acheve son sMminaire a Paris,
il fut plac6 a Cahors en 1853, a Evreux en 1858, A
Cambrai en :868. II devait y mourir en 19oo. II fut
le plus stable bien que l'archeveque ait demand6 son
changement; M. Sudre tint bon pour Ie garder, car
le changer, disait-il, ce serait le faire mourir, et puis
s'il n'a pas toutes les qualitis intellectuelles d6sirabies, au moins il est tres regulier. M. Antier fut
6conome l4gendaire. Des histoires extr6mement typiques se racontent dans tous les presbyteres du
diocese de Cambrai. Le bon M. Antler s'enhardit une
fois A demander au P. Etienne d'aller faire un pelerinage A Rome (c'6tait en 1869). On lui rdpondit
que les dcrets des Assemblees g6narales, notamment
de la derniere, condamnent ces p6ergrinations lointaines et dispendieuses, entreprises sans un besoin
rdel.
Apr6s M. Antier, venait M. Bignon. II etait n6 en
Bretagne en 1837, etait entr6 dans la Congregation
en 1863. On le nomma superieur du Petit s6minaire
de Nice ; mais il se d6couragea, en presence des
difficultes, et il demanda A 6tre d6charg6 de
la supriorit6. On le placa A Cambrai en I873 ; ii devait
y rester 7 ans. M. Sudre le signale comme tres
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poli. Sa sant6 ne lui pnrmettait pas de suivre tous
les exercices, ce qui ne plaisait pas beaucoup a M.
Sudre qui, nous I'avons dit, jouissant d'une santt
de fer ne comprenait pas beaucoup les malades ; un
visiteur extraordinaire notera cette incomprrhensibilit6 de M. Sudre.
M. Guillaume Ambroise n'cst pas marquc au catalogue de 1875 et cependant ii faisait partie de la maison ; ii mourut le 2 aouit de cette annie. N ha Angers. il 4tait entrt dans la Congrgation en 1862 et
avait fait les voeux a Cambrai en 1863. En 1873, il
fut Olu d6pute de I'assemblee domestique. Le Ripertoire biographiqulesignaje dans nos archives une
notice manuscrite sur M. Ambroise. II a &t6 impossible de la retrouver.
M. Siguier venait en vocation apres M. Ambroise.
II 6tait nd a Mazamet en 184r, 4tait entr6 dans la
Congregation en I86 , avait kt6 placd A Angoulme
en 1868, et vint A Cambrai en 1871 ainsi que MM.
Adam et Saccheri. En 1875, ii fut nommn consulteur provincial avec MM. Louison supbrieur de Montdidier et Tournier, superieur d'Amiens. Cette m&me
annie, ii est .autorise' par le P. Bore A garder ses
honoraires de messe ainsi que MM. Sudre et Adam.
I1 enseigna d'abord la philosophie, puis le dogme,
qui 6tait alors consid6ri comme moins eleve dans la
hierarchie des etudes que la morale, bien que M.
Salhorgne, dans sa circulaire du 20 octobre 1833,
ait dit positivement : a assigner une pre6minence au
professeur de morale, c'est un contresens, car le
dogme pr4sente de la part des htirtiques et des incredules, des difficult6s bien plus difficiles a resoudre
que la morale. , Quoiqu'il en soit de cette distinction, que le v6n&r6 Sup6rieur g~6nral qualifiait de
moderne, disant qu'il ne devait y avoir que des pro-
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M. Siguier, simple professeur de dogme, n'etait pas
considrt~ alors comme au degr6 sup6rieur de I'echelle
scolastique. L'enseignement de I'Ecriture Sainte
n'avait pas pris alors non plus l'importance ni la
specialitý qu'il posede maintenant, et nous voyons a
cette 6poque un professeur d6jh assez haut plac6 faire
des difficultes pour accepter l'Ecriture Sainte. Fermons la parenthese et revenons A M. Siguier. Pas
plus que M. Bignon ii ne sympathisait entiirement
avec son superieur. Celui-ci reconnaissait que M. Siguier aimait le travail, qu'il 6tait tres consid&er par
les seminaristes et les pretres du diocese, qu'il avait
un vrai fonds de pikt6, mais il lui aurait souhaitA
une regularit4 un peu plus parfaite, ii trouvait que
M. Siguier avait peut-6tre trop de confiance en luimeme. M. Siguier de son c6te trouvait quelques d&fauts en son Supdrieur, particulierement sa severite,
et pour le bien de la paix, it demandait, en 1878,
d'etre change de Cambrai. On le fit patienter encore
2 ans. En 188o, M. Siguier se plaignait de nouveau
A Paris ;on envoya M. Delteil faire la visite et M.
Siguier fut nomm6 superieur h Saint-Pons, a ta place
de M. Meugniot qui partait pour la Chine. M. Siguief reviendra dans la province e Picardle, mais
cette fois comme superieur du Grand stminaire
d'Amiens ; ii n'aura plus M. Sudre comme supbrieur local, ii l'aura comme supdrieur provincial,
Visiteur. Nous verrons plus tard ce que furent leur3
relations.
En 1875, M. Simard fut plac6 a Cambrai. M. Henri Simard etait n4 en x85o dans le diocese de Sens.
Entr6 dans la Congregation en 1871, it lIi sembla en
1873 qu'il n'etait pas dans sa vocation et ii sortit de

1yi-meme I~ i7 septembre. A poine sorti, il comprit
qu'ji avjit fait uie btise et il demanda aussit6t a
reqtrqr. Coming il lvayt toujours et6

difiant, on lui

accordg sop pVrdon et il rentra le 8 octobre, 21 jours
aprTs sa grtie. Le P. Etienne exigea qu'il refit
quelquies rnis de Sefinaire et le plaga a CarcasSQnne.

En f6yrier 1874, le P. Etienne, consid6rant

Ia conduite rguliere de M. Simard, tant h Parisqu'4 CIrFcassonne,bign que M. Simard n'eut pas passe
deux ani d4ns !a Congregation depuis son retour,
lIi conceda la dispense de cette condition et 1'admit
aux Saints YV~ex. M. Simard fit done les vcpux a
Carpassonne en presence de M. Roug6, superieur.
Mais quand le P. Bor6 fut nomm6 Superieur genCral,
un doute s'6leva dans 1'esprit des nouveaux membres
du Conseil de la Congregation. Les voeux de M. Simard itaient-ils valides ? M. le Suprieur gen6ral
avait-il eu le droit d'admettre M. Simard aux voeux ?
La question fut 6tudi6e soigneusement par les canonistes de la Congregation, et il ne fit de doute a.
personne (Vu le d6cret 440) que le P. Etienne avait
outrepasse ses ponvoirs, qu'il n'aurait pas du autoriser M. Simard A faire les voeux ; on signifia done
h I'intiressO que ses vieux 6taient invalides ; mais
Q1 l'autorisait A les prononcer de nouveau, 2 ans et
i jour aprOe son retour, c'est-a-dire le 9 octobre 1875.
Quand vint cette 4poque, M. Simard lhsita ; il 4tait
alors 4 Cambrai, ii 6crivit ses hesitations ; on lui r6pondit qu'il pourrait faire les voeux quand il voudrait. ILe 31 janyier i876, les hesitations de M. Simard etaient e6anquies et i! demtapda A taire les
voeux. Cette fois ce fut M. Sudre qui s'opposa aux
voeux ; l ne semblait pas au superieur que M. Simard fut dans toute Ia perfection que M. Sudre
croyait requise pour s'engager dans la Congregation
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bout de deux mois, les hesitations de M. Sudre tomberent i leur tour et ii demanda lui-mame b Paris
les voeux pour M. Simard. L'autorisation fut renouvelee et M. Simard kcrivit de nouveau, sur le cahier
des voeux, sa donation i la petite Compagnie. Sur
la premiere ecriture qui remonte h 1874, M. PWmartin a ecrit : Non valent haec vota. Sur la seconde
qui date du 19 mars 1876, M. Terrasson a ecrit :
Vota valide emisit. En envoyant sa formule de vceux
valides, M. Simard 6crivait une bonne lettre oj ii
promettait de vivre toujours en bon missionnaire. II
ne resta pas longtemps a Cambrai ; 6 mois apres
ses voeux, il etait plac6 A Nice.
En 1876, MM. Paulnaye et Lefeuvre remplacirent
h Cambrai MM. Simard et Cabart. M. Paulnaye ne
resta qu'un an a Cambrai ; M. Lefeuvre que M.
Sudre reprsente comme docile et cherchant le bien,
resta 3 ans et fut ensuite plact au PWrou.
En 1877, MM. Dautzenberg et Collot remplacerent MM. Adam et Paulnaye. M. Dautzenberg
Atait n6 i Cologne ; ii etait venu en France lors du
Kullurkampf et avait it; plac6 au Grand s6minaire
de Montpellier. A Cambrai oi ii demeura de 1877 a
1885, ii se fit remarquer par I'amour du travail et
l'observance de la r6gle. II sera elu deput6 en 187S.
Les elves trouvaient qu'il manquait de dart6 et
de precision dans son enseignement.
La paroisse de Loos-les-Lille fut confice a ia Congregation la meme annie que le Grand s6minaire de
Cambrai, en 1857. L'eglise paroissiale etait le siege
d'un ptlerinage a Notre-Dame des GrAces. Des missionnaires furent adjoints A la paroisse et allrent rpandre dans I'immense diocese de Cambrai les grAce.
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surnaturelles qu'ils obtenaient par l'intercession de
Marie Mater gratiae
Pendant le gendralat du P. Bore, les curts se succdidrent assez rapidement : en 1874, il y avait M.
Dienne ; en 1875, M. Grenier fut nomme et en 1877,
M. Bodin prit la charge.
M. Dienne etait du diocese ; ii avait etk missionnaire et superieur h Tours. L'tevque de La Rochelle l'avait demande pour fonder les missions dans
son diocese. M. Dienne 4tait un digne confrere ; nous
le verrons plus tard occuper des postes importants
dans la Compagnie ; il avait un petit d6faut qui ne
permit pas de le garder A Loos ; emport6 par son
zele, ii faisait de frequerites absences, ce qui provoquait les plaintes des parotssiens. M. Dienne
avait oubli6 que le premier devoir d'un cure est de
garder la residence ; comme il aimait parcourir les
villages pour prkcher, on le nomma a Angers missionnaire, et il fut remplac6 par M. Grenier.
M. Grenier etait n6 dans ie Jura ; ii avait 6t6 A
Soissons et A Lyon ; it aimait beaucoup le SacreCoeur et saint Vincent ; nous verrons plus tard
comment ii fut contredit pour ses manifestations au
sujet de ces devotions qui furent juges intempestives. M. Grenier ne fit que passer et ceda l'etole A
quelqu'un qui devait rester cur6 pendant 25 ans.
M. Bodin Eugene, du diocese, avait t66 place A
Loos apr6s son ordination ; on lui avait ensuite fait
passer la Mdditerran&e pour Alger ; comme il se
plaignait dans son ardeur, de n'avoir pas assez de
travail, on l'envoya plus loin ; on lui fit passer
I'Ocean Indien et il fut nomm6 Superieur de SaintPaul, dans l'ile de la Reunion. II se fit remarquer
par sa capacit6 et sa prudence. En 1874, on eut besoin d'un superieur pour Ie Petit seminaire de Nice,
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poste difficile ; on fit appel au d6vouement de M. Bodin ; en 1877, il fallait quelqu'uh qui assurAt la
stabilit4 a Loos ; on jeta les yeux sur M. Bodin et
M. Bodin fut stable, puisqu'il ne devait quitter
Loos que lors des expulsions pour venit B la MaisonSMre htre procureur et faire des travaux d'Ecrtitre
Sainte. Toute l'activit6 materielle et spirituelle de
M. Bodin appartient surtout au gnriiralat du P. Fiat.
Parmi les confreres qui furent a LooS de 1874 I
1878, il en est un qui mhrite une mention gplciale ;
c'est M. lichaut Adolphe-Philibeit. II tait rit dais
l'Yonne en 1831, etait entr4 dang ta Congtrgation
Ie 31 decembre 1852. Apres son orditiation, ii fit
place A Loos et il V iesta meme apres la ferthetiire.
C'est une figure bien belle que celle du bori PreC Michaut ; nous parlerons plus tard, sous Ie gkn•i•lat
du P. Fiat, de ce qu'il a-fait A Loos, de ges aventures, ses proces, sa prison ; pour le miieneht, coritentons-nous de dire comment ses sup&rieuir iejiigeaient quand il etait A Paris, avant de tvehir A
Loos: < Bien bon caractere, simple, ouveit, affetueux ; trbs aimr
de ses confreres ; pi&td, r~gulariti
exemp!aires ; fidble a demander plnitenie dles ii'il
fait une faute ; regoit parfaitement toutes les
grondes (sic) qu'on lui donne avec oti sans riiotif a
reputation d'aimer a pa-ler beaucoup di blii Diei ;
capacitc assez ordinaire ; studieux ; ses proesgseurs
sont contents de lui ; sant6 bonne ; dur a la sibuffrance ; ira en Chine si on ie veut. » M. Michatit
ne devait pas aller si loin, it devait aller dais le
Nord et il devait v trouver, comme en hiiie, des
pers.cutions pour la justice.
Du Nord passons h l'Aisie, a Soissons dt6 les
confreres avaient le Grand et le Petit semiriaire, ainsi
que les Missions. Saint Vincent avait -eivoy4 ses
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missionnaires en cette region pour soulager les malheureux habitants ravages par la famine ; ii y etait
ui-mmme en 1622 faire une retraite qui avait
venuy
oper 6 de bons resultats. Cependant ses fils spirituels
ne devaient s'y installer A poste fixe qu'en 1771.
Mgr Bourdeille appela les confr&res pour prendre la
direction du seminaire. II fallut du courage h l'aveque
car une partie de I'entourage de Mgr Bourdeille
n'etait pas favorable A ce choix, L'vt&que tint bon
et quelque temps aprts il 6crivait au confesseur du

Roi ; a Les personnes qui 4taient ici les plus revoltes
contre Messieurs de Saint-L[azare sont t present les
premibres 4 dire qu'il me sera impossible d'en trouver de imilleurs. », Les premiers superieurs furent
4M . Brunet et Claude (qui devaient 6tre l'un Vicaire
gIneral de la Congregation, I'autre Assistant). Le
smriaaire fut fermr
pendant les jours mauvais de la
Terreur ; il se rouvrit en 1804 sous la direction des
pr4tres diocesajns, puis des Jesuites en 1814 et enfin
des Lazaristes en i8i6. Mais ces derniers ne resthrent
que 2 ans et c6ddrent la place aux pretres diocsains.
En 1858, 1'6evque de Soissons fit de nouveau appel

4 la Congregation de la Mission ; le P. Etienne
accepta et le premier sup6rieur fut M. Jean Vayrires
dont nous avons parl ddjA a props de la MaisonMere. En 1874, M. Eugene Tournier &tait superieur
depuis 1871 ; ii fut envoy6 a Amiens comme supdrieur en 875 ; nous avons dit plus haut quelles
6taient ses qualitis et quels avaient &t6 ses succes
a Soissons. II nous faut parler de son successeur :
M, Gueneret, qui avait une charge difficile apres M.
Tournier lequel, au dire de l'6vyque, avait te un
superieur modele et qui laissait un grand vide.
M. Gueneret Jean-Julien etait nO dans le diocese de
Dijon en 1832 ; il etait entre dans la Congregation
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en 1852 et apres avoir etC successivement a Saint-

Flour. a Montpellier, A Amiens, etait devenu sup6rieur de Carcassonne. LA it se brouilla avec 1'6v0que
qui lui reprochait de se meler des questions d'administration diocesaine, n'ayant aucun rapport avec le
Scminaire. II fallut changer M. Gueneret ; on le
nomma superieur du Grand seminaire de Soissons
oh ii devait rester jusqu'en 1886 (6poque ot Mgr
Thibaudier devait nous prier de partir). Pendant le
gendralat du P. Bore, nous ne voyons pas que M.
Gueneret eut de grandes difficultes dans la direction
de son Grand .seminaire. II en eut quelques petites
avec un frere qui voyait avec peine une femme A
la cuisine du Grand seminaire et qui s'en plaignait A
Paris. Le P. Bor6 demanda des explications A ce
sujet ; il lui fut repondu que la femme n'y 6tait plus.
A quelque temps de IA, le frere ayant achet6 une
vache. M. Gueneret 1'en blAma : le frere ne
put supporter ce reproche et quitta la maison.
Le P. Bore, qui etait juste et ne faisait pas acception
des personnes fit faire une enqukte sur ce fait ; on
trouva que le frere mtritait quelque indulgence,
parce que les procedds de M. Gueneret n'avaient pas 4tk dans la circonstance ceux d'un superieur selon le coeur de saint Vincent misdricordieux
pour les faiblesses humaines ; on fit venir le frere A
la Maison-mere en lui pardonnant sa petite fugue.
Les confreres de M. Gueneret &taient pour la plupart des hommes de valeur. Le plus ancien en vocation ttait M. Wends Leopold, n, a Bruges, en 1832,
d'une famille nombreuse, entr6 dans la Congr4gation
en 1853. Pendant ses etudes, on disait que c'etait
un excellent 6tudiant, un peu brusque et impatient,
d'un zile qui aurait besoin d'etre un peu plus discret, mais tr-s rdgulier et trks pieux. II avait e6t plact

-45A Albi, A Amiens, A Cambrai, avant d'etre nomm6 A
Soissons, en 1871. II devait y rester jusqu'en 1877,
epoque oiI le P. Bor6 le nomma sup6rieur a Angou1Cme. Quand M. Wends quitta Soissons, ot il pro-

fessait la morale avec grand succes, I'eveque icrivit
sur son compte une lettre tres bienveillante et tres
honorable.
Apres M. Wends, venait le bon M. Raffy Alexandre ; il etait n6 dans le Lot, patrie du bienheureux
Perboyre, I'ann6e meme du martyre de son illustre
compatriote. Apres son ordination, ii avait et" plac6
a Soissons comme professeur de sciences ; il fut question de le nommer peu aprss A la Maison-MWre pour
enseigner la mame matiire qu'A Soissons ; mais cela
ne se fit pas, et le bon M. Raffy resta a Soissons jusqu'a la fermeture. Nous le retrouverons A La Rochelle, oi il exercera, malgri ses moyens ordinaires,
une longue et grande influence par son d6vouement
et sa serviabilite.
En 1876, M. Eyglier Antoine, de Marseille, fut
plac6 au Grand s6minaire de Soissons. 11 avait A peine fait quelques mois de s6minaire ; il devait rester
it Soissons jusqu'en 1885 ; nous le retrouverons sup6rieur a Angouleme.
En 1877, M. Cornu remplacait M. Wends. II etait
n6 dans le diocese d'Evreux, en 1829 ; entr6 en 1853,
il fut plac6 a Chalons, La Rochelle, Cahors, Montpellier. Quand on le prendra en 1881 pour le mettre
a Lille, 1'eveque dira : c Vous nous prenez ceui auquel la meilleure partie du Clerg6 tient le plus. ,
En somme, la maison allait bien ; a la visite faite
en 1875, M. Sudre constatait que les s6minaristes
avaient considerablement gagni en docilit6 et regularit6 depuis la pr6cidente visite. Le visiteur recomman-
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reprimandes aigres, les paroles blessantes, et d'autre
part de ne pas leur faire de confidence sur les choses
du conseil.
Nos confreres avaient aussi la direction du petit sdminaire de Soissons, qui etait etabli dans I'ancienne
abbaye Saint-Ltger. Le superieur en 6tait en r874 M.
Dupuy Jean-Marie, ne en 1828, dans le Cers, entri
dans la Congregation en 1850. II avait t. d''abord
place au Grand seminaire de Montpellier ; ii fut
nomnie superieur du petit s6minaire en 186o. En 1866,
M. Dupuy avait rachet l'ancienne abbaye de Saint.
Crepin pour y placer un orphelinat de jeunes filles.
M. Dupuy a laiss6 une grande reputation de charitt
pendant la guerre de 1870. Son d6vouemept envers
les soldats et les habitants, secondk par celui de M.
Varieras, lui valut une marque sensible de la reconnaissance du conseil municipal. Apr s la gperre, la
ville abandonna a M. Dupuy une petite rue, ce qui
permiit d'@grandir la cour de-s Olves du Petit ~r6ni,
naire. Sous le g"4,ralat du P. eor4, nos archives u

signalent aucun evnement sensationnel dans la vi
du Petit s5minaire, except6 la visite du Supfiour g neral, le 28 juillet 1875. Le P. Bor4 y fit un disoursr

sur 1'dycationa iducation du corps, ducatiqp de
l'eaprit, education de I'Ame. Noup avons cc dispurs,
qui est solide, comme tqus ceux du P. BQrT, 6i"aill1
do textes de la Sainte-Ecriture, avec les invitablej
*ouvenirs des Musulmans pour lesquel•s M. le Suporieur general a un faible.
Le principal collaborateur de M. Dupuy fut M.
Louis Droitecourt. Ce digne confrere tatit pe e~ 182;
8
il avait failli mourir avant sa naissance dans le terrible accident de chemin de fer de Paris
VersaiUgs.

47Soni pere y trouva la mort. Sa mri, qui ie pbrtalt
alors dans son sein devait prenidre li trair, malt el-6
arriva en retard quand les portes 6taient fermres a
clef et I'enfant dut sans doute de poiivoir v6nir au
monde grace a ce retard providentiel. La m&re Mleva
religieusement son enfant et plus tard elle entra chez
les Filles de la Charit6 et deviiit superieure de la
maison de Champigny. L'enfant du miracle fut l6ev6
au collge de Montdidier, oi il fit de brillartes 6tudes. Ii entra dans la Congregationi eri 186i et fut placd a 9oissons, apr6s son ordination sacerdotale. La
Semaine Religieuse du dioc6se a fait un grand P1ige
de lui : ( Siccessivemeit professeur de tioisimni. d&
seconde et de hThtorique, ii fit Ie bias droit de M.
Dupuy ; il fut duiin absoli divoueient et d'unie
affection tris fidele poiir son superieur ; ii ktait aussi
tr4 g0nereux et pbocura de soii argent de notables
amliMorations au Peist smiinaire. S, parol6, en chlaiikt,
continue la Semaine, etaii abondante, noni exempte
d'un peu de gongorisme, qu'on acceptait alors, et qui
. ne serai plus riu aijourd'hui. n Lorsque M. Dupty
fut change, il fut question de le nommer sjuprieuif
et ce choix, au dire de M. Siidre, eft &t6 agreable
aux confirres ; notis veirohs plus taid qii'oi nomimia
en realte M. Lobry, dont M. Diroitecoiirt sera toute la vie l'amri fidie. M. Lobry a dit de M.
iroitecourt : c II nia fait qiiun avec moi, depuiis Soissons,
oh il avait conqui l'estime, ie respect, la syrpathie
de tous. n Les rapports de visite louent son affabiliti,
sa bonne huineiir, Ie serieux qu'il apporte A priiarer
ses classes, sa bonne volonht soutenue, son zile, son
divoueinent ; ia seule note discordante est ia iarit6
et ses mauk de gorge.
M. Mebriss, ne eri i§31 dans le diocese de Sbissoiis et eitri aans la Coiigrdgation ei 1866;, fit plac6
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esprit, anim6 d'un grand d6vouement, malheureusement d'une timidit6 excessive pour prkcher.
Monsieur Chefd'hotel etait n6 en 1842 a Jouarre
(Seine-et-Marne) ; il fut plac6 h Soissons en 1874 ;
nous le retrouverons plus tard superieur de Montdidier ; nous en parlerons alors.
M. Delteil Pierre, neveu de M. Delteil, Assistant
de la Congregation, 6tait tres attachi lui aussi a M.
Dupuy, son superieur et lorsque celui-ci partira, il dlsirera vivement M. Droitecourt comme superieur. On
disait de lui qu'il faisait bien sa classe, que sa conduite etait regulibre, et qu'il r6primait par la foi les
premiers mouvements d'une nature vive.
Parmi les autres professeurs, l'un, M. Devaud,
avait &t6 a l'ile Bourbon, I'autre, M. Alengry,
avait 4t6 dans I'Amrrique du Sud ; ils pouvaient raconter aux 6l*ves des histoires int6ressantes sur leurs
anciennes missions. Le plus jeune professeur de la
maison etait M. Louis Planson, originaire d'Essonnes-sur-Marne, dans le diocese ; il fut place a Soissons en 1877 et ordonn6 pretre le 22 decembre de la
mmme annee ; il etait destine a jouer un grand r6le
A Paris, a Constantinople, a Londres. Nous nous rservons d'en parler plus longuement sous M. Fiat.
A c6tW du Grand et du Petit s6minaire, il y avait
I'CEuvre des Missions. Pendant la p6riode 74-78, nous
constatons que les Missionnaires ont donni des missions difficiles, laborieuses. Le zele des Missionnaires
se heurte a une certaine indifference. Nous avons le
compte-rendu des Missions ; c'est peu encourageant
parfois : Village de 1481 personnes, 30. hommes sont
venus ; - 343 personnes, resultat a peu pros nul ;
-

184

personnes,
',
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*

o5 hommes ; '* *

.

492 personnes,
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4 hommes ; - 618 personnes, 7 hommes, etc., etc.
Les femmes sont plus nombreuses. Ainsi, dans l'annee 1875-76, on a eu 1877 hommes en tout, 5507 femmes ; c'est le r6sultat de 29 missions. En 1876-77,
dans les 2o missions, on a entendu seulement 3.128
confessions, tant d'hommes que de femmes; it v a eu
248 retours d'hommes, i.oo8 retours de femmes. Les
Missionnaires ne se decourageaient pas, et 1'6v0que
etait tres content d'eux et disait que beaucoup de bien
se faisait. M. Courtade Joseph, ne a Quillan, dans
I'Aude, etait tres apprkci6 ; ayant et4 change, on le
reclama pour reprendre les missions soissonnaises.
M. Thibaut Eugene, n6 A Chatillon-sur-Marne,
dans la Marne, 6tait un excellent missionnaire, tres
pieux, d'une tres grande regularitA et d'un excellent
esprit ; ses movens intellectuels 4taient ordinaires,
mais il faisait beaucoup de bien par les moyens surnaturels ; malheureusement, ii fut vite fatigue par
cette vie souvent p6nible, il tomba malade ; on dut
le mettre au repos dans un Grand s6minaire ; ii redemanda instamment les missions, nous le retrouverons secretaire particulier de M. Fiat.
M. Corv&e Exuplre, du diocese de S6ez, eut des d&buts mouvementes. Entr6 en 1872, it sortit en 1874,
avant de faire les voeux auxquels it avait 6t6 admis sur
le t6moignage favorable de son supdrieur ; A peine
sorti, il regretta son exode et demanda a &tre admis
de nouveau ; mais s'estimant indigne de prendre rang
au milieu des Lazaristes proprement dits, il sollicita
la faveur d'tre recu comme collaborateur. Le Grand
conseil accueillit favorablement sa demande ct se montra mn~me plus clement ; on fit savoir a M. Corvte
qu'ou I'accepterait m&me de nouveau comme Lazariste, suppose que sa conduite donnAt dans la suite la
m"me satisfaction qu'avant de sortir. M. Corvee ne
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se le fit pas dire deux tois ; II demanda aiissitd.
rentrer ; on le rebut le 17 juillet 1875 ; it fui p•lad

Soissons, et, deux ans apreS, ii fii les voeux.
L'avant derni&re maison de la province de Picardie
est celle de Folle'vile. Ce lieu fut chef a sainit Vin-

cent, c'est li qu'll vint souvent avec les Gondi, c'est
iLqu'il prcha son premier sermon de la Misgsin, ke
voilleiune iharifi de
25 janvier 1617; 11 y eial a
femmes et une charitW d'hommes ei cependani, chse
curieuse, ii i'y eut janrais jusqu ati geiiradlat dii F.
Etienne, ni maison de missionh6ires, ni iiiaisoi de
soeurs et, cependant, c'itaii le 1ierceau de it coiiipagnie.
Le P. Etienne avait la'dvotion de idveiller les so6ivenirs de saint Vincent en diablissant les Missioiinaires ii oi saint Vincent avait vccu. t est lhi qui foiida
1'oeuvre du gerceau-de-saint-Vincent-ide-'aul, 1• 6of
saint Vincent est nd. C'est 1ui qui fonda ChAieau1'Eveque, i& o6 saint Vincent fut ordonn6 preire.
C'est lui encore qui fonda Foileviile, d'accord avec
Mgr ioudinet, Mv'que d'Amiens.
L'dveque exprima en ix68 a son clerg ri-uni & ia
retraite ecclksiastique, ia r6solution de crier un plerinage dans l'6glise de ia paroisse de foleville. 11
fit connaltre aussi son irtienilon de conier ce tpleri-

nagfe a la Congregation de la Mission.
Le P. ttenne envoya en 1869 un missionnaire avec
un frire cohdjutedi pour prendre possession de ce
nouveau poste. En 1872, on songea a 4tablir uni or-

phelinat de garcons ; on acheta un terrain dans ce
but. En i873, Mgr Boudinet lit. une belle lettre pastorale pour annoncer Ia tondaiion de IFophelinat et
recommander li'euvre h la chariti de ses diocesains,
ce tui son chant du cygne.

En 18i75 les:

ctons
tcons

iantacheves, Mgr

Fatoill, nomm6 6vvque d'Amiens, et le P. Bore vinrent inaugurer I'oeuvre. Le P. Bord precha. II rappe!q dans son exode ce que Folleville est pour les Enfants de saint Vincent. II fit un grand dloge de Mgr
Boudinet ; il parla du projet du vendr4 prlat. (cMgr
Boudinet, ditil, embrassait dej4 commne d'un regard
prophitique 1'tablissement de tout"e les autres ceuvres de :charite, groupees autour de ce centre, consacrkes pa les travaux apostoliques du Saint de la Charit_ moderne, ainsi qu'on les voit kpanouies et florissantes pros de.Dax, autour de son Berceau ,. Le P.

Bore ajoutait textuellement: f J'ai visitW derni&rement
cet essai et je prie Dieu qu'il puisse rtre reproduit ici.>,
Comnme chacun sait, ce projet et ce desir du P. BorO
n'ont jamais etk ralises.
Depuis cette 6poque, le Berceau de la Compagnie,
Folleville, n'a pas sujvi les progres du Berceau de
saint Vincent. Folleville a vivot6 sous le P. Fiat ; 11
arriva us jour, sous le P. Verdier, que M. Bettembourg, qui aimait beaucoup la Congregation, s'indigna dans qne c-nference A Saint-Lazare, qu'op !iais.t Folleville dans un tel tat d'abandon ; ce fut ie
coup de baguette magique ; le P. Verdier 6tablit alors
un pr6-postulat pour les frrpes coadjuteurs. Mais tput
cela sera racont6 plus tard. Pour le moment, pous
somfc:, tn 187 et le P. Bor6 preche B Folleville, ot~
il y a un orphelinat de garcons. Le Superieur g6n&
ral montre que cette oeuvre est : i* entirement chrWtienne et :* pleine d'actualiti. La premiere partie rappelle ce que I'ancien et le nouveau Testament ont dit
de l'orphelin. La seconde prouve par 1'exporience, par
"laton, par Plutarque, la ncessitM de 1'•ducation, Remarquons la phrase suivante : ( Comple morale cet
Ath6nien condamne la thlIrie moderne des 6coles
s4is Dieu ,. DNjA cette e;xpression en 1875 I
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Le confrere qui 6tait A Folleville depuis 1869 etait
M. Jean-Baptiste Lugan. II 6tait ne en ISoo, dans le
diocese de Montauban, etait entr6 dans la Congr6gation en 1825, et avait &t plac6e
Valfleury, oil il y
resta 28 ans et oh son coeur fut transportd apr&s sa
mort, sur la demande des habitants. Nous verrons
ailieurs ce que M. Lugan fut en ce lieu, soit comme
inferieur, soit comme superieur. En 1856, il fut plac6
comme 6conome au Grand s6minaire de La Rochelle.
II se brouilla avec Monseigneur qui demanda son
changement. On l'envoya A Alger, oi0 il trouva le terrible Mgr Lavigerie. Son s6jour ne fut pas long et
ii eut le sort de plusieurs autres, il dut quitter. La
Providence lui mbnageait un autre poste, celui qu'il
lui fallait, la cure de Folleville. Pendant 15 ans, de
1869 A 1884, il sera remarquable par sa chariti, son
devouement et A sa mort on dira qu'il a ete le pere
des pauvres et des orphelins.
M. Lugan fut install le 28 novembre 1869. Quelques extraits de ses lettres, que nous devons a M.
Planchet, nous montrent un petit coin de l'Ame de
notre confrere sous le P. Bor6 : C J'habite une masure. Si I'on veut lire de 4 heures du matin jusqu'a
7 heures, il faut mettre la bougie dans une lanterne,
car le vent ne donne ni paix ni trove. Ici, on n'achkte
pas seulement le pain, le vin, mais on achkte I'eau
et nous n'avons pas un auvergnat pour la porter.
Si nous voulons un peu de sel, il faut aller le chercher A huit ou dix kilom6tres. On appelle l'6glise un
monument. C'est le monument qu'on appelle une
jeune fille bien fris&e avec robe neuve, et qui n'a pas
de chemise. C'est toujours un monument bien sale et
tout nu que j'ai commence a laver, a brosser ; aussi,
je n'ai plus de brosse & habits. Je viens a mes bonnes
gens. C'est un proverbe du pays ; les gens de Folle-
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-ille dorment. Je commence A le croire ; ils ne sont
pas encore lev6s pour la messe de to heures, le dimanche. Braves gens que le bon Dieu sauvera parce
qu'ils sont comme les enfants de Ninive et que lui
seul est impeccable. J'aime ma maison, il y a quelque chose a souffrir. J'aime mes bonnes gens, ils sont
tres simples. J'aime mon cat&chisme. Leur foi est peu
developp6e. Pauvres enfants ! Ils n'ont jamais rien
vu, rien entendu. Ils savent qu'il y a une terre, que
sur cette terre, ii y a une masure, de la paille, du pain
et de la bibre. Mais savent-ils qu'il y a un ciel ou
Dieu regne avec les enfants sages ? )
Dans une autre lettre, M. Lugan &crit : ( Je vis
de haricots, de lentilles et de pommes de terre. II faut
bien faire son car6me par force ou du moins faire de
ntcessiti vertu.Le poisson ne vient jamais a Folleville.
J'ai une masure, mais je 1'aime; une 6glise toute nue,
mais je I'aime comme la Creche de Bethliem. Mes
paroissiens, bonnes gens, oh ! je les aime. I y a deux
hommes qui font leurs piques et dix femmes. C'est
un commencement de consolation et d'esp6rance. J'ai
huit enfants pour la premiere communion. Je n'ai jamais eu des enfants gentils, mignons comme ces enfants. On dirait qu'ils ne sont pas encore sortis du
Paradis terrestre, tant ils sont primitifs. n
Nous verrons sous M. Fiat combien le clerge picard et les habitants de Folleville avaient M. Lugan
-n grande v6neration.
La derniere maison de la province de Picardie est
celle de Lille (Sdminaire de I'Institut Catholique).
Ce seminaire nous fut offert en 1874. Le P. Bor le
refusa, le 28 septembre.
On revint a la charge et le P. Bore se ddcida a
I'accepter en 1875. 11 nomma M. Oresve premier superieur.

-54-M. Oresve etait ne dans le diocese de Rennes en
1832, 11 entra dans la Congregation en 1863 et fut
plac 4 Montargis en 1864 ; de Ia, ii passa A Angers, puis h Toursainte et enfin au Grand s6minaire
tl'Oran, oh il fut sup6rieur et qi il recut les felicitations de M. le Procureur g6neral pour sa bonne administration du temporel. Mais M. Oresve prOferait
les Missions 4 l'enseignement. On Penvoya a Soissons i pqis ii revint en Algerie comme missionnaire.
M. Oresve r ussissait dans ses predications. On signale en particulier une retraite ecclisiastique a Constantine, oi il plut beaucoup . lI'6v&que et au clerge.
Ce.genre de ministere semblait repondre a ses aptitudes. II paraissait savoir traiter avec les ecclsiastiques ; aussi quand on prit le Seminaire Acad6mique,
comme il n'y avait pas de classe a proprement parler, mais plut6t des instructions aux ecclsiastiques,
on songea a lui et on le nommna supbrieur. Un de ses
premiers i6eves I'a depeint ainsi : a De taille moyenne, trapu, la ttte engoncee entre les 6paules, comme
ses concitoyens les Bretons ; le teint rougeatre, d'une
politesse exquise, mais l1gerement affectee, une bqnt6
profonde dans les yeux vifs, il vient a nous, nous
tend les bras, nous souhaite la bienvenue, nous embrasse cordialement et nous invite A prendre possession de nos chaipbres respectives. )
M. Oresve etait aidjpar M. Pendaries qui faisait
fonction d'conome a la satisfaction des %ltves, s'il
faut en juger par ces quelques lignes du m•me auteur que plus haut : nourriture saine et abondante,
suivant 14 formule consacrie par la littbrature des
pensions honnhtes ; mais I'econome, M. Pendaries,
!'arrose de quelqpes verres de vin ge6nreusement verS; plus tard, il se fera rappeler t l1'ordre pour ne

pas I'avoir mesure avec I'austbre parcimonie des ad-

ministrations d'Eglise ; mais nous, en egoistes itconscients du dlit, nous dous iaissois gatei par
cette largesse insolite et ne protestons pas. ),
M. Oresve denanda un confr&er de plus, iiat le
nombre des s.minaristes augmentait. On lii ehvoya
M. lung Henri-Alexandre, n6 eni 1846, danrs ie discese de Metz. II avait 4td ordonn4 pirre eni 1874, avec
une dispense de i'irrigularit4 qu'il avait encofiiue
pour avoir pris part comme combattant A la guerre de
1870. L'auteur ddjA cite le d
ipeirit
aihsi
c( ancieh
serpent du Genie, lorrain de haute taille, confiaissdht
la bible et I'hibreu, d'une surprenante habilet4 aux
travaux manuels ,. Mais M. Oresve ne put s'accorder
avec M. lung, parce que celui-ci fumait (vieux souvenir de son sejour A Ia caserne), et que M. OresVe
estimait que c'etait un facheux exemple poui la jeiinesse ciricale, et craignait de voir s'initbdiire cet
usage reprouvk par i'assembl6e de i86i et par ie P.
Etienne, comme peu c6nvenable A uin eccisiastiqiue.

Entre temps, pendant les vacarices, M. Oiesve conitinuait A doriner des retraites pastoiates ; inais nous
devons avouer que, ici ou Ii, partictiliiienierit A Pamiers et A Nice, il ne reussit pas dans.ce fiifiisteie.
Le P. F9or4 alia visiter le Semiiaire Academique
vers cette 6poque. Voici i'impression qii'i fit siir les
tlaves : c M. Eugene Boir, Superiedr gniiral des
pretres de la Mission, avait 6t6 attachfi d'Ambassade
a Constantinople et disciple passager de Laihennais,
A la Chenaie, quand I'appel de Dieu retentit A ses
oxeilles et l'orienta vers la vie religieuse. Eiitie autres
dons magnifiques, il avait alors celui des langues ; il
en pratiqiiait une qdinzaine, comme e e cardinal Mezzofariti. II se imea A nous pendaint la r&criation. La
causerie tomba sur le grec anciei et iioderne, et pour
nous s§ggfrer ii6i idie d&la piooioiiiiatioii actuelle de
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cette langue, M. Bore nous lut, en s'y conformant,
une page du Discours pour la couronne, de D6mosthene. Entre cet harmonieux debit et la cacophonie
barbare de I'elocution dite irasmienne, le contraste etait frappant et tout A l'avantage du premier. ,
Le meme seminariste raconte gentiment qu'ayant eu
occasion de retrouver le P. Bore A Rennes, oi il allait
passer les examens, il n'eut qu'A se louer de son amabilit6. II fut meme invitt a un grand diner priside
par le Superieur gendral, chez les Filles de la Charit6 ; mais il note que lorsque le troisieme plat fut
apporte sur la table, le P. Bort le renvoya et le fit
donner aux pauvres.
Le Siminaire Academique fut sous la direction de
M. Oresve jusqu'en 1880, epoque oii M. Cornu lui
succeda.
Pour completer l'etude sur la province de Picardie.
il reste A dire un mot sur les deux Assemblees provinciales qui eurent lieu en 1874 et 1878 et qui montrent I'etat d'esprit de nos confreres. Nous citons seulement les postulata qui ont recueilli l'assentiment dt
tous les d6putes, laissant de c6td ceux qui n'ont pais
kt admis par tous.
I" Que le Directeur et le Sous-directeur du sbminaire interne n'aient pas d'autres fonctions ;
2* Que les professeurs des scholastiques n'aient pas
de ministare au dehors ';

3" Que les scholastiques soient eleves en dehors de
Paris ;
4" Qu'il y ait en France plusieurs s6minaires internes ;
5° Que nos jeunes gens soient pretres apres 3 ans
de thdologie et que la quatrieme annie soit une preparation aux oeuvres ;
6* Que ceux qui entrent pretres dans la Congrega-

-

57 -

tion soient bien prepares a nos fonctions pendant le
seminaire interne ;
70 Que les jeunes prktres ne soient plac6s missionnaires missionnants qu'apres avoir kti quelquc temps
dans les Seminaires ;
8° Qu'un Assistant de la Congregation soit sp&cialement charge des Missions ;
g9 Qu'il n'y ait jamais de paroisses sans missions
et qu'on fasse un Directoire pour les paroisses ;
lo" Qu'on n'accepte pas de maisons si on n'est pas
sir d'y mettre des sujets assez nombreux ;
110 Que la Compagnie, surtout en France, soit
dkcentralisee, afin qu'on ne soit pas obligt si souvent
de recourir au Superieur gen6ral et que le Visiteur soit
vraiment Superieur provincial.
Tous ces postulata ne furent pas admis par le Superieur Gneral ; en particulier le 2 concernant les
professeurs de Saint-Lazare, qui fut trouvi trop rigoureux par le Superieur general.
Un certain nombre d'autres appelerent des r6serves, des mises au point, et il fut dit aux deputes
qu'il y a quelquefois bien des difficultis qui emp~chent le Superieur de faire ce qui thioriqucment
pourrait paraitre'le mieux. En somme ces d6tails nous
montrent combien la Petite Compagnie est bien organis6e ; ii y a, si je puis ainsi parler, 1'elment
qui renseigne sur 1'etat d'esprit, I'assemblIe provinciale, et ii y a l'6l6ment qui juge et apprkcie cet
etat, I'assemblee gendrale et le Superieur g6neral ;
ii y a I'el6ment qui pousse A l'action et 1'6lIment qui
mod&re ; i y a la chaudiere oii bouillonne I'eau,
oi se forme la vapeur et il y a le chauffeur qui
utilise cette force pour le bien de la commminaute,
qui refrMne parfois ce qui pourrait &tre exagord. Tel
a 4t5

le r6le du Sup6rieur g6neral par rapport A

beapcoup de postulata des assemblies provinciales,
par rapport h ceux de la Picardie. Du reste beaucoup
de ces inaisons picardes qui pourraient parattre un
peu hardies au premier coup d'oeil deviennent plus
sages a la reflexion et ou bien rejettent elles-mnmes
les postulata qui leur sont soumis ou bien acceptent
le jugement qu'en porte l'autorite supreme ; elles
reviennent facilement de leurs premieres ides ; elles
realisent ainsi, quand i y a lieu, le dicton qui a
cours en ces lieux :

(Un bon picard se ravise. n
Edouard ROBERT

FRANCE
PARIS

M4jSQN-Mtp. : Au JOUR

LE JOUR

!6 septembre 1937. - Les vacances se terminent,
et cependant les jours sqnt encore beaux, le ciel
souriant. Non moins contents, apres leurs dix semaines d'abSence, les clercs reviennent de Beaucamps. D•p cette rentrAe A 1'examen particulier de
midi, le T. HI Ppre annonce le changement de M.

Paul CaStelin, depuis 13 ans directeur 'du s6minaire.
Enyoyq
ep 191o 4 PetropoliS, M. Castelin y dirigeait le S!minaire interne du Bresil. 1914 le ramenait
en France et I'Armistice le maintenait A Paris
(!9!8) puis a Dax (1924),

d'abord comme sous-di-

recteur puis de nouveau a Paris comme directeur.
Notre unanipie gratitude et celle de. clercs est-il
besoin de 1'ocrire ?) accog4ppgnent M. Castelin dans
qoqnouveau popte de d6vouement : Prigueux, ot

li

st confie la succession de M. X4vier Sacke-

-

59 -

bant : diriger le Grand seminaire diocesain et Ta province d'Aquitaine.
Pour le remplacer A Paris, Notre Tres Honore
Pere a fait choix de M. Alexis-Jean Loubtre qui,
depuis onze ans, s'est d&pens6 et multiplie, comme
profiesseur au grand seminaire d'Angoulmne. Son
activit4 et son energie sont acquises a cette nouvelle
tiche : ii en faut certes, nous le savons tous, dans
ce labeur apparemment obscur, mais combien grand
et important.
De par aiHeurs, autre nouvelle du jour, M. Jean
Henrion, professeur de philosophie, est remplac6 pat
M. Vincent O'Hara.
I~a27 septembre, - Rtraite annuelle. Ces huit
jours pleins nous remettent en presence des traditionnels sujets et des meditations que la grAce de
Dieu revivifie et que I'experience fait sentir toujours

actuels.
septembre. - Dans le silence de la retraite,
tout pros de nous, d'autres exercices, un ilentceux
brafilebas, groupe dans le bAtiment et la salle du 97
des Aurn6niers de la
de la rue de Svres, le CongtMr
J. 0. C. : its s'assemblent eux aussi pour recevoit
des consignes et des directives pour I'action et leurs
efforts de demnain.
20o-2

2' septombre. - Anniversaire de la imot de Saint
Vincent (i). La ct6ture de la retraite nous vaut en. Piquons ici,
en inmdi, cet extrait de lettre que le Nonce A Paris, Celio
Piteaomni (Cf. Ie mo di saint Vincent, dition Coste. VII, page Y), adissait Ala Secr6tairerie d'Etat le xeo octobre i66o.a Mori umaUtdi ii P. ViwnceP
werito a
ai Paoto swpeiote ai Preft ddela Muswio,, HAsomo dif graidgm

sia

l oper
oper segalate di piea A h i fe••. * Archive do Vatian,

Nis*ialiii, F'raici~, volume 11s,folio 511. De pat ailles, la Seiairerie
d'Etat amnda an dit Nonee Ie z octobre r66&: ... •O rmmantie in tMo
ie da aitri ddle quaJAi
d'informarsida Padre Vicenzo, capo dei MisSionw

di qwUs

M
Ifm Dit

Angleterre] e sui

[Fn0:. .

taleni

a.candidat £ ah vkiarit ap.esliqti th*

costumi a Ibidema,

volume iz8, folio 32 vso.

-6ocore un conge h Gentilly. Est-ce done bien le dernier?
On ne sait. Nous retrouvons I'ancien parc encore
plus transform6. Des travaux de voirie ont de plus
en plus modifib le paysage : bien que familier a
maintes gen&rations, elles auraient d6sormais de la
peine A le reconnaitre sous de tels bouleversements.
Quelques arbres du parc ont surv6cu, a fextr&me limite de Paris un boulevard traverse en bandouliere
la propri6te, la z6ne lipreuse des barraques a 6t0 rashe : dans ce cadre eclairci, d'ici li, quelques constructions flambant neuf, un miroir d'eau, bref dans
un paysage denud6 les accessoires austires et -d&
pouilles des Auberges de la ]eunesse : c'est pour
I'instant, derriere des palissades, I'annexe-Kellermann de l'Exposition internationale 1937. II est curieux de constater combien heureux et providentiels
parfois sont certains incidents dans la vie des Sociths, comme dans celle des hommes et des maisons :
la visite d'un personnage, un 6venement important
amnnent d'avantageuses transformations. Ainsi, la
Bievre malodorante a disparu depuis plusieurs mois,
avalee par un gros tuyau d'6golt ; des voisins trop
entreprenants et souvent incommodes ont 46t liquides (cf. Annales, 1934, pages 33-37), Gentilly est devenu calme, mais le cadre de ses quatre hectares de
jadis s'est violemment retrici ; le couperet de la fructueuse expropriation a jou6, suspendu depuis pies
d'un siecle, il a froidement rogn6 1'antique et s&culaire
maison de campagne. A cet ordre de choses nouvelles, il faut done s'adapter. Aussi tout heureux le
Tres Honor6 P6re profite aujourd'hui de la circonstance pour faire les honneurs et commenter !uim6me la riedlation de la nouvelle maison de campagne, a une dizaine de v6nerables anciens, reverius
tout rajeunis de ce contact avec cette vision d'avenir.
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Les autos nous transportent par deli la banlieue
miserable et sordide vers les champs, les horizons

reposants des jardins ou ne fleurissent plus les bicoques de fortune, mais les plantes et les fleurs du
Bon Dieu... Voici la Seine-et-Oise ; et peu apr.s
!,es 15
Champlan, voilh done Villebon-s.r-Yvette.
kilometres ont 6te vivement couverts et, dans ces
premiers jours de I'automne, les quelque 27 hectares
de la propriete nous accueillent aimablement. Le chateau de Villebon, champetre rendez-vous de chasse,
est relativement fort modeste, mais ce que I'on vient
chercher ici, c'est la paix, le bon air. Pour cette acquisition, toutes les n6cessaires formalites administratives ont vivement marclb. Le Decret, portant intentionnellement la date du 25 decembre 1936, signe
de M. Albert Lebrun, Pr6sident de la R6publique
frangaise, et contresign6 par M. Max Dormoy, ministre de I'Interieur, a autoris6 la cession de cette propriete, en remplacement et compensation de la part
expropriee de Gentilly. Au lieu des 4 hectares et demi, en voici done vingt-sept, bois6s, dormant tranquilles dans le calme voisinage de jardins maraichers
et de pres d'embouche ; a deux pas (5oo m&tres au
plus) de la valile de Chevreuse. En ce moment-ci, la
cl6ture de la propriete s'ach&ve au rythme tratnard
des constructions actuelles, un soubassement en maýonnerie, un fort grillage de 2 metres de haut, encercle les taillis, la prairie et nous met bien chez nous,
limitant les allees et venues de futurs usagers et celle
des profanes. Un chacun admire ces beaux arbres,
cette verdure, ce calme. On remercie, comme il convient, les artisans immediats de ce bon et bel oeuvre;
mais notre gratitude remonte aussi vers les bienfaiteurs de jadis et de toujours, vers ces vienrables
confreres qui nous ont menage et Gentilly et cet ac-

tuel pied-a-terre. Eh ! oui, c'est & eux, par-del& tout
un sikcle, que nous les leur devons. Au sortir de la
Grande Rivolution, apres des jours de dispersion,
se regroupant enfin, nos confreres, d&s 1824, grace A
leurs petites et meritoires 4conomies, achet&rent Gen-

tilly. Puis, jusqu'en 1870, par diverses acquisitions,
leurs successeurs augmenterent et arrondirent ce lopin

de terre sur les bords de la Bi6vre. Mise ainsi en depbt
cette charitable et ingenieuse g6nerosit6 se survit dans

les ombrages rajeunis et ýlargis de Villebon... Ahl
certes, il est sans cesse de saison le De Profundis des
jours de cong4 : tribut de gratitude et de pricres pour

tous ceux qui ont pens4 A nous et qui le prouvent encore... Quels chainons de d6vouement et de services

rkciproques unissent ainsi les g6nerations qui se succadent. Pensons au pass4, songeons A l'avenir et
soyons fideles au pr6sent, aux devoirs du moment.
C'est aujourd'hui, sous diverses forines, fe sentiment
et la resolution de visiteurs charmes et reconnaissants.

Dieu, au sortir de notre retraite, demande ptcis6ment, d'un chacun de nous, pareille disposition
d'nime.
Voici de suite, pour les curieux d'histoire, une breve
6vocation du passe de cette antique proprietd,
d'hui lotie comme tant d'autres.
Villebot est classM

aujour-

jutste titre patii les chAtatait

ques re FFrance ; c'est un domaine d'une cent 'e

ktteri-

d'hectares

dont 'origine remcnte aux debuts du douziAme sTfe.
La sourýe qti aiimenete la pice d'eati di piitt perte le
nom de Sainte Genevieve, .qui s'tait repose sur ses bords
lors de la dMlivrance de Paris attaque par les Normands.
~'est dans It tartulaire de Longpont que twois trWiiior !es
noms des, plis anciens seigneurs de Villeon : vers I1'mn i•oo
Aszo de Villebon, puis Gautier Hugues et Lambert de Viliebn.
Vers 'afi iuoo, le dcitaine passe A Gartilet clihaibellan de
France, seigneur de Villebon, puis A son fit Pierre de Nmours, evtque de Paris.
En 14do,
6Jerite, daihe: de Villebah, *pJuse dd Robtrt d6
Montdoucet, grand 6cuyer du roi Charles VI,

-63En 1474, ViUebon devient la propridt4 de la c, lbre famille
parlementaire des de Thou, ave. Jacques de Thou, avocat au
Parlement1 conseillpr A la Justice des Aides et Bailli de Palaistau. En avril 5i63 , Nicolas de Thou, seigneur de Villeban,
ob•ien~ du rol Charles IX I'Ptablissement, A Villeben, d'un
marche tous les jei~ds et deux foires :''une A la Saint-Come,
le 27 septembre, et I'aptre le 12 novembre. Nonimm dvlque de
Chartres, dii ans apris, Nicolas de Thou dtablit definitivement sa r6sidence A Villebon et y fait en partie l'4ducation
tl'Henri IV dans un des pavilions qui existe encore aujourd'hui. 11 fait 4galement bAtir la chapelle de Villebon, sous
l'invocation de Saint-C6ple et de Saint-Damien.
En i577,1i obtint le droit de haute, royenne et basse
justice sur Viiiebon et les environs. Quatre ans apr&s avoir
sacre le roi Henri IV, Nicolas de Thou meurt au chdteau de
Villektoq en novembre z596, A PAge de 96 ans Son corps
est transportd A Paris et Inhume A Saint-Andr6 des Arts, dans
la s6pulture de la famille de Thou.
Le ig d&embre 16og, un dchange est passd devant Claude
de Troyes, notaire A Paris, par lequel Jacques Sauguin, conseiller au Paiement, cde A Jacques de Thou, prdsident au Parlement, la mpiti' par indivis de la terre et seigneurie de
Villebon, moyepnant o19g cus sols de rente.
Le 22 novembre 1636, AndrE Potier, chevalier, segneur de
Novion et de Villebon, president ep la cour du Pariemeut, rend
fer et hommage au Rod Jevant Charles de Beaumont, notaire
a Monthldry, pour la terre et seigneurie de Villebon, qu'il a
acquise de Jaeques de Thou.
En 1648 Nicolas Potier de Novion, president au Parlement
et seigneur de Villebon, obtient de Paul de Gondi, archevique
de Paris, d'driger Villebon en paroisse, avec pouvoir pour
les habitants de Villebon et hameaux, d'augmenter la chapelle,
d'v faire bitir des autels des deux c6t6s, dy avoir des fonts
baptismaux et aussi cimeti6re, presbvtire et autres droits
mArquant prerogatives d'eglise paroissiale. Cette d6cision fui
la cause d'6venements 4opt nous ferons 1i recit plus loin.
Au dix-huiti6me sicle, Villebon devient la propriat des
families de Serignan, de Perthuis, de Pracomtal.
Le 25 novembre 1796, le domaine est vendu comme biea national, puis li appartint aux Montesquiou-Fesansac, puis au
baron Nivibre.
Vers x86L un haran

hut install
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-64L'an 1658, les troubles de la Fronde 6tant dpuisls, le seigneur de Villebon, M. le Pr6sident de Novion ayant fait sa
paix particulibre avec M. le cardinal Mazarin, demanda a son
grand ami Paul de Gondi, archeveque de Paris et cardinal de

Retz, de vouloir bien distraire Villebon de la paroisse de Palaiseau, et d'driger en eglise paroissiale la chapelle du chateau
de Villebon. ains que nous 1'avons dcrit plus haut.
SLa demande 6tait juste A une epoque oi les libres penseurs
etaient heureusement inconnus, et oit chacun pratiquait ses
devoirs religieux, au plus grand profit de I'honnatetW et des
m(eurs.
Le 21 mai 1658, messire Alexandre de Hodencq, prttre,
docteur en thdologie de la Sorbonne, archiprdtre et cure de
Saint-Sdverin, A Paris, vicaire gdenral de l'archevdque, vint
A Villebon, fit l'enquete obligatoire en pareit cas et au nom
du cardinal archeveque, drigea Villebon en paroisse distincte
et separde de celle de Palaiseau, c sous l'invocation de SaintC6me et Saint-Damien, sans diminution toutefois au cur4 de

Palaiseau et ses successeurs et marguilliers de Palaiseau des

dimes et autres revenus sur le territoire de Villebon, Les Cas-

seaux, la Roche, la Plesse, Villiers et Courtabceuf, avec pouvoir pour les gens de Villebon et hameaux, d'augmenter la
chapelle, y faire bitir des autels des deux c6tes, d'y avoir
fonts baptismaux, et aussi cimetikre, presbytre et autres droits
marquant prdrogatives d'dglises paroissiales.

a Et A la charge que pour reconnaitre la distinction et

separation desdits ieux d'avec l'eglise de Palaiseau, les curds,
habitants et paroisrens- de la nouvelle paroisse de Villebon,
iront chaque annee en procession le jour et fete de la translation de Saint-Martin, 4 Juillet, en I'dglise de Palaiseau, qui
sera dite et cdlebree par le curd de Palaiseau ou son vicaire.
u E t encore a la charge qu'il sera payd chaque annde au
curd de Palaiseau ou son vicaire ou ses successeurs, la somme

de soixante livres tournois ; et h I'ceuvre et fabrique dudit Palaiseau la somme de vingt-cinq livres, par lesdits marguilliers

de la nouvelle Eglise et paroisse de Villebon. a
Un prdtre normand, nomme Suart, fut nomme curd de Villebon.
La novelle paroisse de Villebon 6tait fondde A la grande satisfaction de son seigneur et des habitants; mais au grand mbcontement du cure, de la fabrique et des habitants de Palaiseau, qui se d6menbrent et intriguerent pour empecher laI
nouvele paroisse d'exister.
AussitBt i'6venement connu, le cure de Palaiseau fit signifier a celui de Villebon qu'i s'opposait A le recevoir, lui et ses
paroissiens & la procession de Saint-Martin, ne reconnaissant
pas leur existence 16gale. Toutefois, le digne ecclsiastique
daignait les avertir qu'l les accueillerait comme particuliers,
mais non en corps et processionnellement.
Mais, si le v6enrable curd de Palaiseau defendait avec 6nergie les droits de son dglise, le nouveau curd de Villebon n'entendait pas perdre ceux dont sa paroisse venait d'tre gratifide;

ii riposta, le 2 juillet 1658, en signifiant & sl fabrique et au
d6•
cur6 de Palaiseau, qu'i ne tiendrait aucun compte de
tense qul lui avait 6td faite, et qu'en raison des prescriptions
de I'acte qui drigeait Villebon en paroisse, il se rendrait, bannitre en t&te et accompagn6 de ses paroissiens. le 4 juillet,
de Saint-Martin, en V'dghse
jour de la fte et de la processioa
de Palaiseau.
En effet, au jour dit, Messire Suart et a sa suite tous les
habitants valides de Villebon, Villiers, la Roche, les Casseaux,
la Plesse et Courtabouf partirent en procession pour assister
A la grand'messe dite a Palaiseau en l'bonneur de la translation des reliques de Saint-Martin, malord les protestations du
curt de Palaiseau et les reproches des habitants de ce lieu.
Les mdmoires du temps disent quil n'y eut pas que des
reroche et des protestations et que des horions furent dchan'
ges.
Messire Suart, nous 'avons dit, etait normand, c'est-A-dire
qu'un procks ne l'effrayait pas ; en pr6vision de ce qui allait
se passer, i avait amend avec lui un huissier du nom de
Cavalier, qui fit un constat des incidents tumultueux de cette
journee. Malgrd tout cela, la fabrique de Palaiseau ne voulut pas
abandonner ce qu'elle pr6tendait etre son droit. Le cur6, laiss-nt de cAte, et pour cause de suspicion editime, I'archev.que
de Paris, porta sa reclamation A I'arhdeveque de Lyon, primat
des Gaules ; mais le cur de Villebon tenait A conserver sa
cure, et il en appea de la decision de 'archeveque de Lyon
au Parlement de Paris, ob M. de Nouvion pouvait luiprter
son tout puissant appui, tris int6ressd en cette circonstance.
Le 15 juillet i658, intervint un arret de la Cour du Parlement, autorisant messire Suart a assigner le cur de Palaiseau,
faisant ddfense A ce dernier de troubler le curd de Villebon
dans l'exercice de son minist&re.
Assign6 immediatement, le curd de Palaiseau prit le temps
de la r6flexion, ne se prdsenta pas A Paudience et fut condamnd par ddfaut.
Le 12 aoAt 1658, messire Suart, qui possdait une Ame
gendreuse, ne voulut pas, malgrd la querelle, laisser la bourse
de son cruel collgue en detresse, juste au moment oid les
procureurs lui livraient assaut, et il fit gdndreusement offrir
par ministre dhuissier I5 livres, pour un quart de la rente
annuelle due au curd de -Palaiseau par la nouvelle paroisse de
Villebon, et 6 livres, pour un quart de la rente annuelle due
aux marguilliers de la fabrique .de Palaiseau.
On le volt, maitre Suart savait se mettre en ragle, tout Nor- mand etant procdurier d6s son berceau.
Monsieur le caur de Palaiseau ne bougeait plus ; H fallait
pourtant en terminer. Le 23 janvier 1659, le Parlement lui fit
signifier injonction d'avoir A comparattre sons pine d'amende. Peu souieux de payer l'amende, le digne homne se r-.
veilla et constitua pour son reprdsentant, un procureur nommn
Lenard,
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Le procureur du cur6 de Villebon se nommait De la Mar.
Les deu procureurs &changerent & leur plus grand profit,
honneur et gloire, une foul de discours transcrits sur un pa
pier fleurdelys4 ; le risultat fut que le ix mars 1659, le curt
de Palaiseau se vit condamner a payer tous les frais du juge.
ment du 27 juillet 1658, ce qui ne dut pas le faire rire.
Enfin, le 3 mai 1659, Messire Suart triompha sur toute la
ligne ; M. Ie doven de Palaiseau no se prdsenta pas a 1 au
dience du Parleraent et fut condamn6 d6finitivement a reco-.
naltre l'existence legale de la paroisse de Villebon.
Ainsi finit cette memorable querelle qui agita pendant trois
annees le bords de I'Yvette et laissa des germes de division ;
pendant longtemps, les habitants de Palaiseau ne voulureat
pas pardonner A ceux de Villebon d'avoir conquis leur ind6.
pendance locale.
Villebon eut cependant A souffrir de nouveau par la faute
des habitants de Palaiseau. Void dans quelles circonstances :

Sous la grande Revolution, Palaiseac eut sa garde nationale.
Inutile de dire que les membres les plus influents de cette

garde pr6tendue nationale 6taient les Ofus mauvais sujets et
les plus illustres propres & rien du pays. Leurs exploits se ,bop
nbrent pendant les mauvais jours de la Terreur, A dC•it'niov
les honnetes gens des environs, a crier beaucoup (ils ont laisw
des descendants) et A ne pas faire grand chose de bon. Ct-:sans-culottes, remplis de zkle rdvolutionnaire, prefdraient se.
livrer A I'eercice lucratif des pillages et des perquisitiona
plutbt que d'aller A la frontitre combattre 1'dtranger.

Its se distinguArent particulibrement le 2 avril 1793 dans
une expedition contre Villebon. Cette exp6dition avait 6t entreprise sous pr6texte de ddcouvrir des nobles caches, disait.on, dans le chAteau, mais plutat pour fouiller celui-ci des
caves au grenier, afin d'enievet ce qu'on aurait pua
prendrk

si faire
Vingt
chef de
mettons

se pouvait.
hommes, sous le commandement dci citoyen V..,
bataillon de la garde nationale de Palaiseau (nous an
qu'une initiale, car ce pseudo-heros a des descendants.

et nous ne d6sirons froisser personne) montbrent au chateau:

de Villebon, violent#rent les domestiques et firent une perquL
sition minutieuse, qui n'amena aucun rdsultat. II n'y avait

aucun noble ou emigr6 de cache, pas plus qu'il n'existait d
dEpBt d'armes et de munitions dissimule, pour travailler h la.
contre-r6volution.
Nianmoins, ne voulant pas s'en fetourner les mains vides,'

les vaillants gardes-nationaux de Palaiseau emporthrent le
fusil du regisseur, quelques vieilles arnes de chasse hors
d'usage, et .ne ancienne e6pe rouillUe, bonne tout au plus A

faire. un tourne-broche.
Munis de leur maigre butin, ces fiers soldats s'en retour-ý
naient hurlant la Marseillaise, ils traversaient le hameau de la
Roche, lorsqu'ils so trouv6rent nez i nez avec le maire de
Villebon, un honorable citoyen, nomnm6 Garouste, qui accous
rait, attirt par le vacarme.
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Ce digne homme n'avait pas froid aux ycux. II s'indigna des
prt-~lls des guerriers de contrebande, et leur demanda en
vcrtu de quels ordres its agissaient sur le territoire de sa
commnune. Comme ces sans-tulottes avin(s ne purent justifier
d'aucun ordre rtgulier, M. le Maire Garouste, st'ance tenante,
dressa contre eux un procks-verbal-pour attroupement non
autoris$.
Ce procAs-verbal, dont nous avons en mains la piee originale, porte les signatures de MM. Garouste, maire de Villebon,
PromW, procureur de la commune, GobS, Jacquier, Lamant.
Meunier, officiers municipaux, Chartier, greffier ; il forme un
titre d'honneur pour les families des courageux et honnates
citovens dont nous venons de donner les noms.
devant cet acte d'4nergie, les sans-culottes de la garde
nationale de Palaiseau cesserent leurs chansons, abandonn&rent
leur maigre butin et regagnrent leur bourg, oh ils rentrbrent
comme des soldats en d6route (i).
(Revue de I'Automobile-Club de I'lle-de-France) Septembre 1928

30 septembre. - Le f Prefet n des Etudes, A la Maison-MWre, M. Henri Romans, Assistant de la Congregation, c6libre aujourd'hui ses cinquante ans de
vocation. Re.u A Paris, il y emit ses vceux, en ia
chapelle du I40, rue du Bac, le i" octobre 1889. Fatigue et envoyd A Dax, ii fut ordonn6 pretre par Mgr
Delannoy, le ir novembre 1894, dans la chapelle du
Grand seminaire d'Aire-sur-l'Adour. Apres une annee de Rome, ce fut le placement A Wernhout... LA,
sous la ferme direction de M. Jean Gracieux; et en
compagnie de dtvoues confreres, M. Romans gotI. Auidibut du XIX« sidcle, voici ce que ditCharles Oudiette de Villebon,
au lendemain de P'Empire:Le village, d4partementde Seine-et-Oise, arrondissement de Versailles, canton de Palaiseau, ci-devant province de PI'le
de France et diocise de Paris, forme une commune de 6 A 7oo habitants,
avec les hameaux de La Rock, des Casseaix, des Jdlus et de Viiers.
La'terre de Villebon est une ancienne seigneurie et siege d'une haute,
moyenne et basse Justice. Le chateau appartenant a M' e la Marquise dp
Pracontal, est situe6 mi-c6te; le parc qui contient environ igo arpens,
est clos de murs et ferm6 en partie par la petite rivibre de 1'Yvette.
Deux maisons de campagne se trouvent aux Cassamx, 1'une &M. Joubert,
et l'autre A M. Farmain de Sainte-Reine, une troisikme est A la Roche.
Le terroir de cette commune est en terres labourables, en prairies et en
vignes; on y recuelle beaucoup'de fruits. 1 renfeime des carriires de
pierre de grAs. Villebon est A une demi-lieue'vers le Sud-Est de Palaiseau,
prAs la rivire d'Yvette; sa distance de Paris est de 4 liees et demie au
Sud par une chauss6e joignant la grande route d'Orl6ans. Poste aux lettres
de Longjumeau (Ditiuare oipgraphiwe des environs O Paris, par
Charles Oudiette, Paris, 18z7),
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tait la joie d'enseigner la grammaire. Apres ce
stage de Wernhout, M. Romans ktait plac6 an
Grand s6minaire d'Amiens.; mais en 1903, ii rejoi
gnait les plaines sableuses et d&nudees de Pannia
gen ; dans ce placide village limbourgeois, c'&ta
pour des annkes les charmes austeres du professora
Le 8 mars 1921, nomm6 Visiteur de la nouvelle PzW
vince de Hollande, M. Romans le resta jusqu'au i$
decembre 1932, et, le I" aout 1933, ii 6tait Olu Ass
tant de la Congregation. En ce jour, tout spcial

ment, nos voeux, nos pri res entourent notre v1ba
jubilaire.
27-1 octobre. -

La quarantaine de Professeurs-p

tres au Collge Stanislas, suivent la retraite que is
prcche M. Henri Desmet, supfrieur du Seminaii
acad&mique de Lille.
4 octobre. - Mgr Celse Costantini, secretaire de6
Propagande, arrive a Paris, en un voyage rapid,
charge de visites et de receptions. Le 6 octobre, pmo
deux petites heures, ii est a la Maison-M&ee, " cei
belle et accueiliante forteresse spirituelle de la rue
Svres 1, 6crit M. Pichon. A 7 heures Mgr Costanti
c616bre la messe devant les reliques de saint Vinc
.
Au moment de la communion, Mgr ne peut s'eni#
cher d'adresser aux clercs agenouills quelques nm
chaleureux. II redit sa joie de se trouver aupres.
Giant de la Charitd, de cet ap6tre intripide, et S
haite que tous, et les clercs sp6cialement,,entende
les g6missements ineffables de Jesus dans le coeurt
coeur de la communion et percoivent les cris, les s
piications de tant d'Ames, assoiffees de Veriti etf
Bonheur.
Peu apres, au pied lev6, en une reunion de la
des Pr&tres, Mgr Costantini redit les eternels beso||
et les proc6des classiques des v6ritables ap6tres de tg
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pour les gagner a la Foi, au Christ. Et sur ce mot
que cl6ture une bntdiction, lgr repart allgrement
pour des rendez-vous qui lui prennent ses journ6es
et ses heures ; rangon de la charge, salaire de la
fonction.
Ce m6me jour, nous fetons un autre jubilaire de
la Vocation, M. Louis-Abdon-Eugene Goidin, jadis
missionnaire a Saint-Walfroy, en 1893 et en 1896,
apres un stage i Zeitinlik (1894). Plac6 a La Rochelle
en

1902,

il est employ6 de 1906 A 191o a I'aum6nerie

des Filles de la Charit6 & la maison-mere ; en 19io,
il est envoy6 Smyrne, oij ii y devient suporieur en
1920 ; en 1926, c'est la fondation de Bucarest, puis,
en 1936, le retour a la maison-mere, qui lui redit ses
confraternelles felicitations.
9-o1 octobre. -

Le T. H. Pere s'absente pour aller,

ALoos, participer &I'inauguration,ou plut6t a I'agrandissement de la vaste 6cole d'enseignement menager,
rue de la Barre, a Lille. Les bAtiments, heureusement
amenag6s, dix hectares de verdure dans l'agglomiration lilloise, permettent de recevoir plusieurs centaines
de jeunes filles et les former aux d6tails des travaux
m6nagers, a I'action sociale et charitable qui s'adapte
pleinement aux besoins de notre temps et de notre
pays,
18 octobre. - A Reims, le cardinal Suhard, dans
les splendeurs que l'on devine, consacre son antique
cathedrale enfin restauree de ses rudes blessures de
guerre. Ia prise de possession de ce joyau sculptural
surcharge de siecles d'histoire, impregn4 de souvenirs, est remise a I'an prochain, dans les splendeurs
de l'Pt&, en presence du President de la R6publique,
des autorit&s et, avec elles, des amis ambricains, g6nereux bienfaiteurs de la magnifique maison de Dieu.
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19 oclobre. - Simplement, sans nulle reception
tapageuse, arrive ala Maison-Mere, par Jerusalem et
Romne, la derniere equipe des Missionnaires d'Ethiopie : MM. Paul Gimalac, superieur, Jean-Baptiste
Jean-Paul
Bringer, Andre Marsay, Max Zwick,
Kieffer. Deji, sont revenus, par petits paquets MM.
Marius Granier, abba Tesfa Sellassie, Paul Blanchard (ces deux d.ji' repartis pour Alexandrie et Madagascar) et Gabriel Moulet.
Dans une nouvelle Ethiopie redistribue, remplaces
entr'autres par des confr&res d'Italie, ces ap6tres c&dent le champ qu'ils ont gn&reusement labourt ;
pour la moisson qui leve, ils I'abandonnent A d'autres, en ouvriers vraiment apostoliques, dans des
sentiments de noble detachement et tout ensemble de
delicate tendresse pour leurs chers chretiens, laisss
la-bas, et qu'ils ne cessent d'aimer. Vraiment peuton relire sans emotion et profonde edification ces
pages d'adieu que M. Andr6 Marsay a consacrees
ces derniers jours a cet exode, auxquels les ont seuls
contraint des circonstances oi, chretiennement, nous
retrouvons avec amour l'iNcognito de la Providence.
Sous le sourire, c'est un depart en beaute et gonfl
de delicatesse : fruits savoureux d'une. vertu et d'un
z~le pen communs et des lors d'autant plus remarquables.
La conquate itatienne n'a pas soulev6, pour la Mission
lazariste d'Ethiopie, un monde de problUmes. C'est pour le
Saint-Sige un principe, qu'un pen de reflexion montre trks
sage et trs avantageux aux Ames, que Papostotat dams
les colonies doit Wtre exerce par les missionnaires de la
nation colonisatrice. Cette !oi joua en notre faveur en Tunisie,

lors de la conquete de i88M, au Cameru,

apris la Grande

Guerre ; il n'a 6t6 que juste qu'elle s'appliquat aussi dans le

cas present.

11 .tait done bien entenda que cette Missio

d'Ethiopie, at

aimie par nous, tant f&ond&e par nos grands ancktres du
siee dernier, devait nous 4chapper. Depuis longtemps, npus
atteadions cette substitution

dans l'impatience e~

nous dtuins
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de voir se decider et se fixer notre sort. 11 n'y avait pas matiere i un drame : qu'importait l'ouvrier s I c•uvre retait P
Et I'ceuvre restait : bien plus, elle voyait s'ouvrir pour elle
d'immenses possibilit6s d'expansion dans un champ iusque-J
farouchement dos. Sans crandre dosormais les vexations des
chefs et des pr&tres ignares et fanatiques, sous la protection
du Faisceau latin, les Missionnaires pourraient aller de
l'avant, bAtir sans spciales dificulths de nouvelles residences,
se faire aimer, precher, convertir... Que desirions-nous de
plus ? N'6tait-ce pas pour cela, et uniquement pour cela, que
nos ancatres avaient peind et 4taient morts ? Avions-nous specifik, dans notre offrande au divin Maitre pour le servir en
Ethiopie, que la conversion de ce pays pourrait se faire uniquement par nous, faute de quoi Dieu manquerait A sa parole ?
Recul de l'influence frangaise, dira-t.on. II faut s'entendre.
Nos enfants, qui maintenant savent par. coeur Gisoinessa et
saluent, le bras tendu, d'ua vibrant a not I le nom du Duce,
ignoraient profondiment la Marseillaise, et s'apprenaient jadis le frangais que parce qu'il tait la langue officielle de
I'Empire. Dieu nous eut maudits d'avoir, dans ua pays ayant
alors une existence propre, abusb de notre r6ie de missionnaire
pour faire du nationalisme A grosse caisse. Qu'ensuite ces enfants, en vivant pros de nous, aieat apri d'eux-memes A aimer notre patrie, c'est une autre histoire A laqpelle notre
depart n'aura rien changk.
Nous pouvons done quitter en paix ce sillon o Diem a
jugk que notre t&che Ctait -inie. DejA, aos remplaants eoat
arrives. A Gouala sont trois confr6res lazaristes itaians qui,
bientOt renforc6s par d'autres, occuperont le Tigr. , la naeileure partie au point de vue religieux du Vicariat d6atembri.
Gondar, centre d'une nouvelie prfecture apostolque, a re"s
les P&es du SacrCoeeur de Vkrone, qui entourent le bon
M. Sournac d'une affectueuse v6neration. Et Dessi6, li aussi
chef-lieu de prefecture, voit arriver un jour 5 Franacains,
jeunes et 6nergiques, tout d6sireux de s'initier, ses la direction de notre bon pr6tre indigmne, abba Hagos, A ur apaostaat
qu'ls ignorent encore.
Au milieu de leur cordiale affection, je coulerai dans la paix,
sinon dans la joie, mes derniers jours de Dess6. Peu A peu
je leur passe l'•onomat, le minist6re aupr6s des Italces, la
direction de I'cole. Mes enfants tout d'abord ne comprennent
pas, protestent, pleurnichent. Et puis, comme ils sont aebyssis
et que les Pres sont tres bons, is se calment et s'habituet.,
C'est ce qu'il fallait. Rien ne me retient plus, - shnon mes
souvenirs, les attaches de ce coeur de chair qu'un missionnaire
ne peut pas ne pas avoir IA o. il a touch6 des Ames. Mais cela
aussi, c est une autre histoire...
C'est par un matin pluvieux, sous la bruime et le vent
humide des plateaux amharas, qu'-un camien vituste; an
inoteur aninid, patauge dans les fondrires qui entourent la
Mfssion pour m'arracher au pays oh j'ar-¶vai v.ici quate ans,
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dans la poussi&re ensoleille d'une caravane. Les gosces. les
domestiques, quelques rares chritiens m'ont accompagnd ilUqu'au camion, m'ont bais6 la main et les genoux. Les toits
de. la Mission se sont peu A peu confondus avec les usines
environnantes. Un detour du chemin a tout cache. Void les
pentes vertes o& retentirent tant de fois nos rires joyeux en
promenade. le ruisseau clair que Pon sautait en prenant son
6lan, oh on faisait un peu de toilette avant de rentrer a en
vi;le ...

-

Padre, me suggre-le conducteur, un aimable Bolonais, je

vais fermer le pare-brise, je vois que 1'air vous pique les
3eux. "
Le pare-brise, encroit6 dans une immobiliti rouillde, rsiste
vigoureusement. Finalement, il cede. Mais Pair me pique encore les yeux pendant un certain temps.
Sur la belie route- imperiale, nous bourlinguons de panne
en panne A travers les riches plaines et les cos jadis inaccessibles. Korem, dont les Italiens, on ne sait pourquoi, ont fait
Kouoram. Mai-Tchdo, Mkl4 sont devenus des lotissements
de banlieue oh, tant bien que mal, parmi Ies amas de bottes

de conserve et les poteaux 4lectriques, s'aligont des baraques

a Ristorante dell'Impero a, a Empero dela Vittoria n,

c Gomme e pessi di ricambin a. (Pneus, pieces de rechange)
qui portent au flanc, barbouillees a la hAte, les inscriptions

qui galvanisent:«( Viva Q Duce ! ,a Viva i fondatore dei'
fmpero ! n a Noi tiremo diretto I
(Nous irons tout droit), et

cette autre, leitmotiv des ouvriers qui peinent-sur les routes : a Un colpo di piccoe vale un colo di moschetto , (Un
coup de pioche vaut un coup de fusil). On n'a pas encore eu
le temps, a part quelque maisonnette, ou quelque chapelle
&rigepar I'armee, de faire du dfinitif, en pierre, et ces

cabanes, pour bien agencies qu'enles soient, font une penible
impression d'instabilite, de va-comme-jetepousse, qui jure
6trangement avec 1immuable horizon des montagnes tranquilles. Elles ne sauraient changer, elles, malgre guerres, conquetes et travaux d'amenagement. Le lads des routes goudronndes et trdpidantes leur egratigne A peine le fan, les cagnas
qui gisent A lears pieds e Ies ofusquent pas. Elles seront
toujours la vieilte Ethiopie, mystdrieuse, impassible et bonne.

A Gouala, tout le monde est pr6t au depart, car nous par-

trons tous ensemble, A part M. Sournac, que ses 34 ans
d'Ethiopie, sans aucun retour en Europe, autorisent a rester
ans la terre qu'l aima tant. Les P&es de Vrone eussent

-ien voulu le garder & Gondar ; mais il sera avec nos confreres

du Tigre, qui doivent s'estimer heureux d'avoir un missionnaire e si r i che exp6rience pour guider des debuts toujours

ddlicats. Nous, nous partons.
Mais, auparavant, nous allons jeter un dernier regard A
notre cher Aliti6na, le refuge des mauvais jours dbautrefois, la
conque perdue au food de aquelie si Iongtemps nos confrEes
per&ent, tinrent, espe*rent,
oa ils reposent maintenant sous
es dalles uses de la petite glise : M. Charles Gruson, M.

- 73 Picard, le fr6re Cabanes, M. de Witt, et le dernier, qui voulut
mourir dans sa Mission, M. Edouard Gruson (i). Son successeur, M. Gimalac a voulu qu'une plaque de marbre rappelAt
A jamais leur souvenir. Mais n'est-il pas encore plus vif dans
la m6moire des pauvres gens, des pauvres bergers Irob, qui,
lorsque nous retournons vers Gouala, par les sentiers sauvages, font retentir la conque de leurs sanglots, comme on fait
~i-bas, aux cr6mnonies fundbres ?
Et nous nous arrftons & Sebda, le dernier poste par nous
fond. Trente ars d'efforts et de prires n'avaient pu nous
obtenir, dans ce pays farouchement schismatique, les quelques
mitres de terrain et le droit de bAtir une 6glise, qu'un quart
d'heure de conversation avec le commissaire d'Adigrat suffit
A acqu6rir. M. Bringer et M. Kieffer se sont hAtes dy batir
un spacdeux presbyt&e et une coquette eglise, a laquelle nos
confreres italiens n'auront qu'a mettre la toiture, et o6 ils auront beaucoup A moissonner. Nous, nous avons seme ; pourquoi mossonnerions-nous ?
Les scenes de desolation d'Alitidna se reproduisent quand,
tous ensemble, le lundi 13 septembre, nous quittons Gouala.
SVous reviendrez, vous reviendrez ,, nous disent les vieux et
les vieilles sanglotantes. Autrefois, Aboun6 Jakob a ~t6 chass6
et il est revenu. Abba Johannes (M. Coulbeaux), abba Picard
ont t6 chass&s, et ils sont revenus. a Vous reviendrez ! n Allez
done leur faire comprendre la difference entre une fuite forcde
devant la persecution abyssine et un changement voulu par
le Saint-Siege I Si experts en subtilitis qu'ils soient, ils n'arrivent pas a saisir celle-a, et A toutes nos d6ndgations, ils
opposent un o Vous reviendrez ! n obstind, sdr de lui, parce
qu'appuye sur le pass6 qui fut toujours et est encore la seule
source de la sagesse ethiopienne. Le prdsent, la force romaine
la politique mondiale (le neologisme amharigna polikegna ne
veut dire pour eux que fourbe, rus6) les aissent froids et
meprisants. C'est le souvenir de l'autrefois qui les rdchaufe,
comme un vent ensoleill6 sur leurs vieilles montagnes, et inspire leurs sentiments d'aujourd'hui, sinon leurs actes de demain....
Asmara deborde de a civill• . TEIeph•ne automatique, sens
unique, cindmas, beuglants, avertisseurs lectriques aux carrefours, agents de police : tout le confort moderne. Nous
n'avions connu dans I'anciene Ethiopie que les premiers
lots, plus ou moins fangeux, du progrs ; ici c'est un oc6an
de civilisation fignolde et obligatoire qui nous submerge et
comme tout ce qui submerge, nous etoufe. On s'y fera, hlas !
Les bons P&res Capucins, avec en tete leur 6veque, S. Exc.
Mgr Marinoni, nous accueillent avec une cordialit6 plus grande encore qu'A I'ordinaire. S. Exc. Mgr. Kidane-Mariam, ev6que des catholiques de rite gheez, se montre pour nous d'une
bonte touchante, rconfortante. Nous resterons quatre jours a
I. Saul de toulsl
issionnaires d'Afrique, le fire Blandeau repose &
DessiW, ae debhas des limites de la Prefecture coofiee A nos conrres. Le
frtres Fmadsais m'ont prams d'orneret d'entretear sa modeste tombe.

-74Asmar, mais nous en profiterons pour aller faire un pdleri
nage au premier centre de nos Missions d'Ethiopie, & Kree .
A travers ces deserts brdolats, ces entassements sauvages
de roches calcinoes oia, jadis, nos devanciers cheminaient A
mulet, devoris de-soif, aveugles de soleil et de poussiere, une
rapide Micheline (une LiUtrina, comme on dit la-bas) nous
fatt glisser e douce vitesse vers la plaine de Kiren. C'st une
coquette petite ville, mais elle attire peu notre attention. Tout
un kilometre au Sud, LA oh 6tait la
notre int6ret se concentre
Mission d'autrefois, occup6e maintenant par les catholiques de
rite gheez. Les bons Pires Capucins qui desservent l'eglise
euripeeane de Keren nous y conduisent sans retard.
Au pied d'une haute moatagne, entre les mimosas rabougris,
mis'lve un humble village ; routes les maisons, louco

teux, baraques en bidons de petrole, parfois maisonnettes en
pis6 blanchies A la chaux sont surmont-es d'une croix. Au
milieu se dresse une 6glise en forme de croix latine, celle.a
nihme que nos confreres construisirent et que les PNres Capucins out par la suite embellie d'une coupole et d'un clocher.

Derribre cette Rglise se trouvent les btiments du s•minaire
indigne, la rEsidence des prtres. Tout cela, certes, a 6t

rd-

pare, enjolive, agrandi par les PAres. Mais on nous montre
encore avec devotion la chambre d'abba Picard, le grand ap6tre de la tribu Bilen - il s'tait log6 ea dehors de a clature,
pour qu'on p6t venir I'appeter plus facilemeat la nuit la
cuisine, la meauiserie ou Mgr Touvier rabotait vaiUaammat

comae ie plus humble des freres. Voicie beau jardin piaate
et irrigu par eux, ia maison des Saurs ho les Filles de la
Charitk transformaient ea meres chrtiennes, en vierges coa-

sacrtes A Dieu, les petites sauvageonnes poussees A la
dan les montagaes. Et sous les 4daes de I'giAse, o6 les
prostenas psalmodient le chapelet, ua viciLard qwi se s
nous d6signe deux anplacetents ; ici, ignores, saps une
tombale, sans mue

diabe
fides
nviwet.
piere

epitaphe, reposent daas 1'atteate de la

resurrecti•
glorieuse Mgr Deimoste et M. Cabroulier.. Au
chevet de l'edgise, entouree d'une grille, se drese e e utre
tombe : elle de ma Soeur Reygasse..
Demain; nous
eadrons die la messe pour s frres couch6s dams la tere qudls
n'abaadonnernt pas.

Mais ls alp•es et venues de ces chmq soutanes aoires, costume rinconra i, n'ont pas et anr exciter la curiosit g'emrale. [t bientbt, on suat que ces anq etrangers sent a le
frkres d'abba Picard

. Alors, accournt wes nous es viens

et tes vieiles, qui out appris le carcisme avec nos aM6tres. oat e t
u:ded, consokds, parfois no-rris par ex, et les
voili nous baisant les mains, exhurmant du trfonds de ieur

ute6oire les vieux souvenirs d'autrefois, nous racotant mille

anecdotes sur abba Picard - tojurs lui I - et ses ceoirres. Et oiciwad
es eigieuses fano es par nos Seuws, toute
cassees, racornies et 6dentees qui, apres un silence de quarante ans, trouvent encore, dans in recoin de leur cerveau,
quelques bribes du frangais qu'elles apprirent autrefois et
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nous le parlent avec des htsitations charmantes, nous chevrotent les cantiques franais jadis chant6s aux rnunions d'Enfants de Marie, et nous font revivre dans leurs histoires leurs
MWres qu'elles aimaient tant, pour lesquelles elles ont encore
un petit coin dans leur chapelet, la Seur Re'gasse - Ser
Louise, disent-elles - et la M&re Lequette, qu avec une touchante candeur et sans certainement penser a mal elles appellent a la Mere Lquette a...
Le soir, A la residence des Phres de Keren, je couche A*la
bibliothique. II n'y a sur les rayons que de bons vieux livres
frangais, ceux de notre mission d'autrefois : a ad usum Boh6,
ad usum Cabroulier etc. a ronges par les rats, couverts de
poussiere. Au milieu d'eux, je d4couvre un a Petit prj spiritnel de Ia Con gegation de la Mission a, avec la dedidace :
A A ma chore Sour Louise, Paris, 1882 a...
La route d'Asmara & Massouah est un pur chef-d'oeuvre de
construction. De .400o m., elle descend a o sur une longueur
d'&peine 2o kin., grAce a des rampes douces, des spirales
savantes, dent la frequence a tout au plus i'inconvinient de
donner le mal de mer. La chaleur, par contre, est en proportion inverse avec 'attitude de ta route. A Massouah on sue A
ne rien faire ; on dessche le frigidaire des P&res Capucins A
boire de I'eau glacee, on n'en sue que mieux. Et on pense
au Fr&e Cazeaux, qui, en un temps oi Massouah n'avait ni
trigidaires ni -ientilateurs, tenait quand m&me devant les fourneaux de sa cuisine, quitte a aller se jeter dans la mer quand
ii sentait venir le coup de chaleur.
La tempdrature torride, A laquele les hauts plateaux dthiopiens ne nous avaient pas habitues, nous empecha d'aller faire
a Emkoullou - Moncullo, disent les Italiens - un pierinage
A la r6sidence des Missonnaires. IA-bas aussi. nous avoas
des tombes : M. Jougla, deux Sceurs. Dans l'eglise meme des
Capucins, Mgr Biancheri et Touvier, qui comme le venerable
de Jacobis, mourut dans le desert, tud par le soleiL.. Aisi,
toute la route d'Ethiopie de Dessid a Massoua , est semme
de nos tombes. Qu'ils nous obtiennent, ces chers morts couchis dans Ia-terre qu'ils fcondbret, la grace de-bien accomplir cette autre volontd de Dieu sur nous, de bien partir...
pour sa plus grande gloire I
... Le Po, un fort beam paquebot du Lloyd Tiestino -- sur
lequel le gouvernement italien nous a accord6 le passage
gratuit en deuxi6me dasse - nous emporte maintenant A
frce dhirces dans le vent frais du grand large. Les lumires
de Massouah s'eloignent de plus en plus dans la nuit bleue.
La hmne calme met un vivant mauteau de paillettes scintifiantes aux' vagues fraihes. Mais, au fond de la dart~ paisibte
de l'horizon se devine la masse sombre et de plus en plus indecise aux yeux, toujours pr6sente an cceur, des monts dEthioa Ilhiopia ho. dess ibelech ! n Ethiopie, sois heureuse ! disa't un chant du regime d*autrefois. Sois heureuse sous la
pa.i romaine, et devant les effrts qwe dsormais rien n'aetra-

vera, de nouveaux missionnaires venus pour te porter la paix
du Christ et de sa v6ritable Eglise. Nous autres, nous avons
semd aux mauvais jours. Nos anc6tres ont 4dt persdcutds,
eflasses, enchaines, sont morts pour ton amour ; leurs fils,
dans la conque d'Aliti6na, ont connu des jours de tristesse
ou i': ne pouvaient qu'esperer et croire ; sur le plateau de
Gouala, A Gondar, a Dessie, A Mendida, its ont supports dans
le silence les tracasseries, les vexations, la deesperante monotonie des jours steriles. Cette g6enration est finie.
Elle te quitte maintenant, 6 Ethiopie, elle s'en va pour toujours, parce que Dieu a juge que leurs sacrifices - et surtout
celui-lk, celui du depart definitif - joints A ceux des missionnaires des temrps passs, formaient une richesse immense qu'il
pouvait dUsormais, par les mdrites de Jesus-Christ notre Seigneur, deverser sur ton sol rebelle. II c jugg que des silcesd'erreur et de haine d'un c6td, de souffrance et d'amour de
l'autre, avaient enfin porte leurs fruits, et que d'autres pouvalent maintenant, 1A oh nous avions seme dans les larmes,
venir moissonner dans la joie, en donnant aux Ames la verit
totale...
Uthiopia hoi, dess ibelech I Ethiopie, Ethiopie des de Jacobis,
des Picard, des Gruson, chbre et toujours bien-aimee Ethiopie,
sois heureuse I

20 octobre.- Le Trds Honord PNre,-avec M. Emile
Cazot, assiste A Verdun au sacte de Mgr Roeder. Le
nouvel vv'que de Beauvais, durant de longues annies
et jusqu'h ces derniers jours, resta l'aimable collaborateur de nos confr&res au Grand s6minaire diocnsain
de Verdun. A la Maison-MWre, nous avons eu Sa
Grandeur A plusieurs reprises et m6me ces jours-ci, il
faisait ceans sa retraite du sacre.
23 octobre. - Mort de M. Paul Bonn6ry. Ramend
il y a quinze jours A peine, de !a Teppe, notre v6n&6
confrere s'6teint cette nuit, sur les 22 heures et demi.

Ne le 28 mai x862 a La Cassaigne, au dioc6se de Carcassonne, il etait recu & Paris le 16 juillet 1885 et ordonne pretre le 26 mai x888. Envoys au Grand sdminaire d'Oran, il y demeura 36 ans, jusqu'err J924.
Apres un an passe & Alger et un sejour a la MaisonMere, il 6tait. plac6 en 1926 A la Teppe, comme sup6rieur de I'aum6nerie. II y resta jusqu'ala fin.
Le
7 octobre, il 4tait ramen6 ici A l'infirmerie.
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Void les breves lignes, caracteristiques cependant,
que lui a consacr6es dans !a Semaine religieuse de
Valence, son confrere de Tain et son successeur, M.
Francois Couturier :
Les lles de la Charit6 qui dirigent h Tain l'tablissement de la Teppe viennent de perdre le superieur de leur
aum6nerie, M. Jean Bonnry, Lazariste, pieusement decede
A Paris, j la maison-mire des Pretres de la Mission, dans
sa soixante-seiaime anne. I1 6tait n6 A La Cassaigne (Aude),
le 28 mai 1862.
En dehors des neuf annees qu'"i vient de vivre A la Teppe,
ses collaborateurs les plus intimes ne savent de son pass.
qu'une chose : toute sa vie sacerdotale a td consacr6e
I'enseignement dans les s6minaires des PrItres de la Mission
dans I'Afrique du Nord. Tris humble, M. Bonn6ry ne parlait jamais de lui-mAeme.
Mais lk-bas, comme A la Teppe, il se fit remarquer par
son esprit profond&ment religieux et sacerdotal. 11 y avait
chez lui deux grands amours : celui de I'Eglise et celui de
la famille spintuelle de saint Vincent de Paul. Dans ses
lectures comme dans les conversations, ces deux sujets etaient
ceux auxquels il revenait de preference et dont on 1'entretenait volontiers pour itre sir de lui faire plaisir.
Ses confrres- apprciaient aussi son savoir liturgique et
son z6le pour les cdrdmonies religieuses, qu'il desirait tris
belies et tris r6guli&rement ordonndes.
M. Bonndry etait un digne fils de Saint Vincent de Paul,
qui voulait que ses pritres fussent a chartreux A la maison
et ap6tres au dehors a Sans doute il n'etait point spEcialement dou6 pour l'action que requiert la vie active des missionnaires, mais il s'est acquitt6 consciencieusement de ce
qu'ils tiennent pour le premier de leurs devoirs : une vie
de recueillement, de prire .et d'etude. II a concentre dans
cet ideal toutes ses annees passees A la Teppe, donnant A
tous l'exemple de la priere continuelle, d'une abn6gation
constante qui lui a fait supporter ses infirmites et ses souffrances silencieusement Aussi ne se sont-elles r&eveles que
par leur aggravation meme, I'oblieant, le 24 septembre dernier, a se faire conduire a l'h6pital Saint-Joseph de Lyon,
l'infirmerie de la maison-mie des Lazapuis, le 7 octobre,
ristes, o& une mort paisible et douce, telle quil l'avait souhait6e, est venus lui ouvrir les- portes du ciel.

24 octobre. - Le calendrier des Quetes, en ce dimanche amine dans notre chapelle la Journie des
Chantiers du Cardinal. Grace A cette exceptionnelle
circonstance, nous entendons A la grand'messe, quelques mots d'exhortation sur I'amour et le devouement
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pratique, dus auxeglises, ces maisons de Dieu, aux
paroisses, centres de vie chrtienne. L'Ordo de Paris
mentionne, dans la ville meme, 89 paroisses et 130
dans cette banlieue qui, par-deli les s6parations purement administratives, se continue dans le diocese de
Versaillea. Sp6cialement dans cette bailieue populeuse, en cette zone qui encercle Paris, le cardinal Verdier, interprktant les voeux, et devinant les besoins
religieux de multitudes abandonnees, s'est apostoliquement dtcid6 A les doter d'abord de soixante, puis
de cent nouveaux lieux de culte. Sans prendre part
aux angoissants problemes que pose pareille entreprise, on devine aisement les sommes que nkcessite pareil programme, oi les millions roulent par dizaines. Et ce n'est peut-&tre pas le plus terrifiant de
la question : il faut, en outre, trouver du personnel
pour desservir ces centres neufs... Mais, gOndreusement 6paulee par la charit6 de ses propres paroissiens
et la bienveillance des Pouvoirs publics, cette entreprise se poursuit ; elle touche meme A sa fin dans
ses grandes lignes :les cent clochers sont debout et
appellent A la prikre, au Christ. Par un effort audacieux de redressement par ses moyens (c'est sur ce
point un exemple, un modele), le cardinal Verdier
a r6ussi, aid6 de valeureux collaborateurs. On sait, A
ce point de vue, la part active qu'y prennent et Mgr
Paul Touz6, depuis Vicaire general, et M. Jean de
Mallmann, secretaire de la Commission. Pr&cisnment,
M. -'abb de Mallmann nous explique ce matin les
pfforts a poursuivre, a d6velopper encore, & orienter,
(car on s6rie le programme) vers la construction pour
la zone, d'une vingtaine de chapelles-baraques provisoires. Dans le delicat et vaste programme d'urbanisation de la ville de Paris, la zone doit totalement disparaltre dans 1'espace de trente ans, T)oas ce gigap-

tesque nettoiement et cette purification, pour quelques
endroits, le lamentable etat de choses va durer encore
dix, vingt et trente ans ; pendant ce temps, les Ames
ont faim et soif de Dieu
il faut done s'occuper
d'elles. C'est A ces besoins que 1'on va parer sans
retard et besogner ; c'est la tranche actielle dans cette

entreprise de ce eopieux outillage spirituel. L'occupation ne manque certes pas aux ouvriers de Dieu !
28 octobre. - Fete des Saints Simon et Jude. Sacre de Mgr Gounot. - Les Annales en 1937, pages
855-86o, ont dejA signalM et caracteris6 I'Elu. Sous
la plume de M. Andre Marsay, revenu d'Abyssinie,
ces jours derniers, voici le compte-rendu de ce sacre,
tel que l'a deja publiC la Semaine religieuse de Paris,
du 6 novembre 1937, pages 434-435.
Un sacre d'6v&que est toujors une c6rmonie imouvante
et belle. Celui qui assiste A un sacre voit de ses yeux se
transmettre et se perp6tuer le sacerdoce 4ternel que Notre-

Seigneur donna A ses ap6tres pour le rdpandre sur le monde
entier. 1 comprend mieux la fdconde et forte unite de lasainte Eglise qui consacre ses chefs hierarchiques au milieu

de solennit&s, riches de signification profonde, les propose
avec maieste6
I'obdissance et au respectueux amour des
fidkles. On ne peut assister A de telles c6remonies sans en
concevoir une v4neration plus ardente pour I'Episcopat, pour
ces cheft d'Eglises gdographiquement diverses, mais tous propagateurs et d4fenseurs de la mnme foi, sous 1'egide du suecesseur de Saint Pierre, maitre - un mnaitre qui s'iitltule
serviteur - de la reunion de toutes les Eglises, de l'Eglise
catholique.
Paris, centre reHgieux de la France catholique, a souvent
I'occasion de voir des consdcrations 4piscopales ; mais 11
n'en est pas blasd, loin de Ia. C'est ce qui expliquait 'alfluence,
le 28 octobre dernier, fete des Saints Ap tres Simon et Jude,
a la chapelle de la Malson-Mere des Lazaristes, •,5 rue de
Sevres, pour le sacre de S. E. Mgr Gounot, Archeveque
titulaire de Marcianopols et coadjuteur de I'Archeveque de Carthage. Le temps renfrognd et maussade, qui blen vite se mit
A la pluie, n'empinth pas la foule d'envahir, bien avant I'heure

fixee, la trop petite chapelle de Ia Maison-Mere, somptueuse-

mnent dcoree pour la circonstance.
A 9 heures, un nombreux clerge faisait son entree dans
le chcelr, S. Em. le Cardinal Baudrillart gagnait Ie tr6np
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A lui rserv6, tandis que NN. SS. Beaussart, Brreaux, des
Phres Blancs, Leonard, de la meme Congregation Le Hunsee, Superieur Gin6ral des PAres du Saint-sprit, Chaptal,
auxiliaire de Paris, Courcoux, eveque d'Orl6ans, Roland-Gosselin, dveque de Versailles, prenaient place dans les stalles,
la premiere etant reservee A S. E. Mgr Lemattre, archeveque
de Carthage et Primat d'Afrique. Au milieu du choeur, des
sieges avaient 4t6 prepares pour M. le reprdsentant du Ministre des Aflaires Etrangeres, M. le representant du R6sident General de France A Tunis, M. Devaud, d6pute de Constantine, diocese oh Mgr Gounot fut jadis Superieur du S&minaire, M. Canet, du Ministere des Affaires Etrangeres, M.
le Comte de Montenon, president d'honneur de 1Associatior:
des chevaliers pontificaux, M. le colonel Roullet, et enfin ie
frkre du consacre, M. Emmanuel Gounot, Professeur de
Droit aux Facultds catholiques de Lyon. Mgr Forni repr&De nombreux
sentait S. E. Mgr le Nonce Apostolique.
pretres, qu'il nous est impossible de nommer un par un, s6culiers, religieux et lazaristes, emplirent les sieges. encore
vacants.
Le nouvel elu prenait place bient6t apres dans le choeur,
assistd des eveques co-cons&crateurs, LL. EE. NN. SS. Roques, archeveque d'Aix, ancien 6evque de Montauban, et Durand, 6evque actuel de Montauban, oh Mgr Gounot etait Sup6rieur du Grand S6minaire, avant d'Atre appeld A l'dpiscopat. Ce diocese, ou il a laissd tant de sympathie, 6tait d'ailleurs largement represent A la cdrmonie. Puis, S. Em. le
cardinal Verdier fit son entrde solennelle. Ancien professeur
et directeur du nouvel archeveque, il s'etait fait un devoir de
repondre A son appel et de venir lui conf6rer, au pied de la
chasse de saint Vincent, la plenitude du sacerdoce.
Les rites sacrds se ddroulerent avec majestd, sous la competente direction de M. l'abb6 Lesage, pendant qu'a 'orgue,
de jeunes voix exdcutaient avec aisance les chants liturgiques.
Particuliirement belles sont les interrogations qu'au debut de
la cnermonie le Consecrateur fait A l1'lu : ' Voulez-vous enseigner A votre peuple ce que vous saves &tre contenu dans
les Saintes Ecritures ? Voulez-vous, pour i'amour de Dieu,
6tte affable et mis6ricordieux envers les pauvres, les 6trangers, les besogneux ? Croyez-vous a la Tres Sainte Trinit6,
au Fils de Dieu, vrai Dieu er vrai homme ? Crove7-vous que
la Sainte Eglise catholique et apostolique est la vraie Eglise
une ?
11 ne s'agit pas IA de questionnaire fastidieux, mais
de l'importance que prend, dans la succession

des eveques

qui passent, l'immuable pdrennit6 de la foi catholiaue dent
le nouvel 6veque sera d6sormais le gardien, et qu'il dtit solennellement promettre avant d'etre consacrd pour I'enseigner
et la defendre. Moment 6mouvant aussi, celui o& le nouvel
evlque, crosse en mains et mitre en tate, parcourut 1i chapelle au chant du a Te Deum * en r6pandant ses bdnddictions, r6servant les preraires A sa famille, au Superieur gdneral des Lazaristes, sa Congregation, et & t'ardeveque de
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Carthage dont ii sera d6sormais le coadjuteur trs appriMe.
Un grand nombre d'invit6s se pressa ensuite d.ns le grand
rfectuire de la Maison-Mbre pour de fraternelles agapes.
M.dc Ssint-Quentin, ancien Directeur de 1'Afrique du Nord
au Quai d'Orsay, que ses occupations avaient retenu jusqu'alors, avait tenu A 6tre present. Au dessert, le T. 1. P.
Souvay, Supkrieur ge6nral des Lazaristes, rappela les sacres
qui Kvaient jadis eu lieu & la m6me date A Saint-Lazare, en
particulier celui de Mgr Crouzet, I'inoubliable vicaire apostoli-

que de Madagascar-Sud, et eut un mot d'aimable remerciement
pour tcus ks pr6sents. S. E. Mgr Lemaitre lui succeda dans
ce style famiher, cordial, A l'emporte-pilce qui est le sien
et qui lui conquiert tant de sympathies.
Aps
ueques mots de remerciement emu du nouveau
coadjuteur de Carthage, S. Em. le cardinal Verdier prit la
parole. Ayant rappel6 les liens puissants qui unissaient sa
famille religieuse de Saint-Sulpice A celle de Saint-Lazare,
avant en particulier 4voqu6 les rapports intimes qui existalent entre lui et le consacrA, son ancien l&ve au grand.Seminaire de Lyon, il se f6licite de l'unanimite des esprits auiour du sacre d'un nouvel 6v&que francais, et s'adressant specialement aux repr6sentants du gouvernement, il souligna la
cordialitA des rapports actuellement existants entre les autorit6s frangaises et l'Eglise de France, gage de paix et de
prosperitd pour notre pays.
De chaleureux applaudissements ponctuirent et cl6turerent
chacun de ces toasts. Nous y joignons les n6tres en soubaitant au nouveau coadjuteur de Carthage, dans un diocese
~i interessant et en meme temps d'apostolat si difficile, une
:,tion fconde, bienfaisante et durable.

Donnons ici, en leur texte integral, les paroles

que le Tres Honork Pere Souvay prononcait sur la
fin des agapes du sacre de Mgr Gounot.
EMINENCES,

MESSEIGNEURS,

MESSIEURS,

II ne m'appartient pas de remercier ici ceux qui, mus par
.entiments d'estime, de sympathie ou d'affection envers
Mgr Gounot, sont venus, quelques-uns de tr&s loin, mnme
d'outre-mer, rehausser de leur prdsence la ceremonie de son
Sacre; mais ce m'est un tr&s agrbable devoir de leur souhalter une tres cordiale bienvenue dans cette maison, de les
remercier de I'honneur quils ont fait A la Congregation de la

Mission d'accepter d'elle, i cette occassion, le pain et le sel.Vous ne serez pas etonn6s toutefois que ma pensee se
tourne surtout vers cette aire Vaticane ou plut6t de Castel
Gandolfo aux Monts Albains d'od le regard pergant de cet
aigle, qui a nom Pie XI, a discern6 notre RBv6rendissime
Confrere : ut collocet eum cum principibus, cum princiibus
popull sui. Comment ? Pourquoi ? Je ne connais pas les
detours du sorail, mais j'ai remarqu6 que le Souverain Pontife qui, il y a quelques annees dans un entretien avec un

-8kEminentissime Recteur d1nstitut Catholique, dissit de tom

deux : c Nous, hommes d'rt1de .... a fait reamnment es
4piscopaux parmi le personnel nmeignaat des S6minaichoit
res.

Et puis, Monseigneur, je sais, bien que je n'aie le plaisir de
vous connaitre que depuis 6 ans, l'estime dont vous avez toujours joui aupres de nos Confrres, et surtout aupr4s de man
vener6 predecesseur, M. Verdier, dont je m'honore d'tre ea

cela le fiddle heritier.
Ne diraiNoobissance.
C'est A Carthage que vous envoie
pas mieux : A Tunis ? Non par amour du m:demisme mats
parce que Tunis est un nom rvrv&d de tout enfant de saiet
Vincent.
Nous ne sommes pas de ces hype.-itiques qua, panfc cue
S;int Vincent vit Ie jour en Gascsgne pensent qu'ie ne taut
voir qu'une gasconnade, dans sa lettre sur sa captivit6 tunsienne Saint Vincent , 61e escdave A Tunis. 11 .i A ca-Ase d
cela, aimC la Barbarie, et P'a prouv&. Nos confreres de bonne
les Le Vaher et ,ks
heure son. entrds danrs ss -entiments
meiteterre
autres, oni g6n&reusetnent et joyeuscment arrose

de leurs sueurs, sinon de leur sang.

Aussi, quand je pen.Ae A ce choix le Votre EJxcellee. pr
Sa ;i;ntete Pie XI, 'o.ir ce pays de Tunisie je me relrW-

sente en imagination saint Vincent murmurant le Mot tameux que sans doute d n'entendit jamais danv

de Saint-Lazare, mais qui peut-ftre avait frapp

ls

oes
rridos

ses oreilles

a la Corr:
Cette marque d'honneur qu'i mnet dans la famile
Montre a tous qu'i est juste et fait connatre assez
Qu'il sait rdcompenser les serices passes.
C'est encore A Sa Saintet6 Pie KI que se reporte na pens4e quand je considere le choix que vous avez fait de ce jour
pour votre sacre : Nous celdbrons aujourd'hui te dix-huitieme anniversaire du sacre du prdsent Souverain Poatife. Y
aviez-vous pensi en choisissant ce jour ? SOrement vous ne
vous 6tiez pas cc donnd de garde » pour parler comme on
faisait au XVII* siecle, que t'est aujourd'hti le seitihee anniversaire du sacre episcopal de Son Eminence le cardinal

Baudrillart ! et le dixieme du sacre de. Son Excellence Mr
Valeri, Nonce A Paris.
Voyez en queile brillant rcomrpagnie vous 8tes !
Et & ces trois noms jenMaouterai un, plus modeste, mais
qui. je sais, vous remplira d'ure lightime fiertd :

11 y a aujourd'hui 49 ans qu'en cette nimane chapelle de
Saint-Lazare, qui vous est si chA•re A tant de titres, trait consacrd ce grand missionnaite, re grand francaIs, ce male
et 6nergique Lazariste, qui avait nom Jacques Createt.
Le 2s octobre marque la frte de saint Simon et saint Jide:
Permettez-mol une etyrologie un peu risque. Simon : Vi-catant, I'obessant 'est celui qu'on distingualt de Pierre en le
qualifiant de tc zmCU . Jude : celu quiloue te Seigneur par
ses exemples.

-83:C'eslcc qe vous aves tomojurs Id
C'est ce yue vous ne cesserez pas d'dtre.

Monseigneur de Carthage,
Voil un aperqu de ce que nous pensons de Celui que la
Providence vous a donne, et que vous avez daignd accepter
pour otre Coadjuteur - j'ose dire plus : Votre alter egd.
Vous ne serez pas etonna que nous ne le voyons pas, sans
un vif sentiment de regret, se s4parer - un peu - de nous.
Et j1en suis sir, en disant cela, je parle non seulement en
mon nora, au nom de la Congregation de la Mission, mais
aussi au nom du clerge de Montauban : ev&ques (pr6sent et
passe) en tate.

Vous avea &td gn6reux enaers les fils de Saint Vincent,
Puisque vous nous avez donnd deux de vos meilleurs sujets:
nous avons confiance qu'aujourd'hui nous voas faisons un
riche retour, nous nous en flattons mnime : notre dette est
payve largement - intr&At et principal.
Pour conclusion, permettez-moi, Monseigneur le Coadjuteur
de Carthage, apres vos avoir souhait6 le rituel Ad maltos
annos, de vous citer, cher et v4ner6 Monseigneur, la derniere
strophe du cantique du depart des Missions (le R.P. Robert,
i-m•n octraie la permission)
j'en suit s r,
frre :
E* nous quittant v•us -restes nre
PenseE 4 nu dev.wl DieNc chalgu jow ;
Restons unis par de saintes Prifres,
Restons unis Sans son diin amour.
Ok ! le beau -ow, quand ie Roi des Af#drs
Viendra combler les disirs de nos coeurs,
R&compenser va tra'aux et- let nttes,
Et noas proclamer tons wiinsqers I

s" no•ewsre. - Tessaintt. - Au pavillon pontifical de V'Exposition interuationale, chaque dimanche
et fetes d'vligatioa, on odlbre des messes; sur semaine, des c6r6monies se deroulent et des choeurs s'y font
enteadrt. Aujou\ d'li,
en la fete de tous les Saints,
le Nonce apostolique I Paris, Mgr Vaterio Valeri officie pontificalement A dix heures. Les ctercs de SaintLazane sent chargis des citmonies ft des chants
la cn6rmonte est diffuske per Radio-Pais. Avouonsle
simplement : cc~ux qWi ont e* A lccoute ot unaninremeat trouvi les chants fort bfen e(ictts. D'ailletrs, le Ptrw de Reviers de Mauny, Commissaire
,gnral du Saint-Sige tn crit a Tvis Honotr Pf e

-84sa bienveillante satisfaction et lui en exprime sa
louangeuse gratitude. - Ad majorem Dei gloriam.
Zelus dom•s tuae...
Le soir m&me de cette fete, Son Excellence le NonCe commence, au 95 de la rue de Sevres, sa retraite
annuelle. Notre h6te illustre veut-disparaitre modestement dans la serie des retraitants ; il ne veut aucun
siege ni aucune marque d'exceptionnelle attention.
Aussi, c'est A peine si on I'apercoit de ci de la.
4 novembre. - La Saint Charles, fete du Tris
Honore Pere.

- Dans la tonalitL maussade de la

saison, ce sont toujours les m8mes voeux ardents et
I'afflux des lettres, tWldgrammes et souhaits. Certes,
ce n'est pas pour rien qu'on a une nombreuse et reconnaissante famille I
2 novembre. -- La Commimoraiso. des Tripassis.

- Dans I'atmosphere de lumineux reconfort qu'est,
pour les chretiens, le souvenir et le sort de ceux que
Dieu a rappelhs a Lui, la priere monte neanmoins aujourd'hui plus ardente ; elle nous aide B surmonter
les sacrifices, la duret6 de la condition humaine, car
ainsi que le disait noblement, ces jours-ci, M. Victor
Giraud, a le vrai, le seul remd&e, celui qui en transfigurant la vie, nous la rendra non seulement supportable, mais bonne, c'est la religion qui nous I'offre :
elle est resignation ; elle est fraternit6 ; elle est
charitf ; elle est saintet6. Par elle, un peu de bonhear
luit sur la miserable humanitt. 3 (Revue des DeuxMondes, 15 octobre 1937, page 946).
ii novembre. - Au 28 bis, rue Saint-Dominique,

sous la presidence de Mgr. Roger Beaussart, auxiliaire de Paris, la Rdunion gindrale amnuelle des Aspirantes et cadettes des Enfants de Marie immaculie.
Des chants, des rapports, des bons conseils mimes,
marteles dans un cadre de jeunesse. Cause de notre

-- 85joie, les Jeunes, souriantes, conquerantes, sement et
chantent la joie et la bont6 ; et a. voir leur entrain,
I'on constate qu'en plein air on cultive et les corps
et les Ames. Cette seance 6voque le travail discret et

profond du Rayon sportif fiminin : les Ames sans
doute avant tout, mais, ne l'oublions pas, le corps a
droit aux soins comme au respect. C'est tout a fait
chr6tien et sagement vincentien.
De cet essor de I'dducation physique feminine, mademoiselle Eve Baudouin vient de donner cette vivante et suggestive esquisse
Ici par centaines et lI par milliers, peut-6tre les avez-vous
vu d6filer, pimpantes dans leurs robes blanches demi-courtes
et sous leurs berets blancs bien camp6s?
Dans la plupart de nos diocses, elles ont maintenant leurs
equipes. D Alger a Valencienies, on connait -leurs insin
et leurs fanions. Au stade du parc Saint-Maur, cet t,an
la banlieue parisienne, 4.o00 d'entre elles ont execut6, outre
les danses, des marches et des figures, de merveilleux mouvements d'ensemble.
Leurs groupements portent des noms frais comme les costumes et les visages - noms dvocateurs parfois, des temps
ou nos sombres faubourgs voyaient encore croitre des fleurs
dans leurs champs et voleter des oiseaux autour de leurs
taillis : a Fauvettes Montmartroises » et tf Culombes de
Bercy ,, c Aubepines de Montrouge n et a Liserons de Pantin n !...

Reunis et enrichis d'associations affilices, ces groupements
composent la Feddration nationale d'Education Physique FeL

SPORT ANIMB

PAR

L'ESPRIT

Deux caractdristiques vous frapperont si vous avez ia chance
d'etre m616
I'assistance strictement familiale d'un festival
de la Federation :la discipline et I'harmonie.
Discipline. Aucune rep6tition d'ensemble n'avait pricded le
grand concours du pare Saint-Maur. Les mouvements, n6anmoins furent impeccables. Comment expliquer cette rdussite, sinon par I'entrainement ordonnd et I'obbissance aux monitrices, dans chaque socit6 participante ?
Harmonic. Nulle brutalit& dans les jeux, ni raideur, ni s6cheresse dans les gestes. C'est que la technique, largement
inspirge de la m6thode H6bert a &t6 soigneusement adapt6e
a la conformation f4minine.
D6s lors quil a releve ces deux 61ements dans I'heureuse
tx6cution des mouvements et des jeux, le public pressent une
force singuliirement formatrice dans ces exercaces sportifs

-86-qui, tout d'abord, ne lui apparaissaient que comme un spectacle.
Ces fillettes de dix, de quatorze ans ; ces )eunes ines
dons leur. dix-huitidan
ou. leur vingtinme annie, que sefont.
elles demain ?
Elles seront en partie ce que le sport les aura faites. Mal
compris, ii ne pr6parerait que des gargons manquts. et, sou
vent, des femnmes de sante chancelante. Sagenent applique,
ii fera des crCatures saines et charmantes, des mires robustes.

L'Esprit aura donn6 au Sport toute sa. valeur et toute so
portee.

LE RAYON SPORTIF FAMININ

L'Action Cathofique Franqaise, qui tend si» fortenment a
virifier et coordonner, ne pouvait Waisser au hasard dess ~oww
volontes le d6veloppement du sport dans le monde catholique.
Aussi bien la vogue justifie de I'entrainenret sportif exigeait-elle une activit6 large et serrde A la fois, dans nos
oeuvres. Le Brevet Sportif Populaire Brevet Lo Lagran-

ge - avec ses trois ehelons, et he quatns 4pseuves de son
examen final, r&clamait prparation.
L 2 fvrier 1937; a Comunission- permanente des Cardinawm et Archevques de Fraice approuva in cnstitutin de
la F
,derationNationale d'Educatiow Physique Fdmiina

Rome aceueillit avec faveur cete institution, s confornm a=a
directives de
Encyclique sur Vruc•ato,
et la ratifio.
Mais une FdeIraiion ne sort pas de terre sur un coup de
baguette - le coup de baguette f(t-il dona6 par. 1'Bgise.

Celdc

prefire, ax improvisatons, le long et sr

travail.

Depuis 199, les Filles de la Charit4 de Saint Vincent de
Paul avaient organis•
'education physique dans leurs pe-

tronages, sous le. nom de Rayon SPortif FA&iniin. Offirielle

ment reconnu en 1931, cette Fdderation a eu, et 1937, l'honneur merit6 de devenir la F. N. E. P. F., en pendant

la grande Fe6ration Gymnastique et Sportive des Patro.
nages de France, pour les jeunes- gens,

secretariat de la nouvelle Federation vient de sinstaller I,
rue de Varenne. Son comit6 central a pour pr&sident d'ho~ eur S. Exc. Mgr Beausart awtiAAii
d car-

dinal Verdier. Sa presideats est Mie Coqet, qui a scc
a Mme Duhamel,

A. la tete ds

patronaag,

fq4mismis ; sa

viceprnsidente, Mmne Im b ault. Cwtenaace formo et regard

dait, Mile Eyquwe
apporte dans les foactions de secraire,
sa jeunesse, son zdle et sa competence. Sceur
devoud aux Jeumes, remplit 1'office qui rchlawe Boviec, si
.pus de
oi
ors du lancement d'une organisatio
: clui de trd-

Aupres de Mgr Beaussart, auquel rieo n'est
quent point. L

F

ratI

psonn aitdm

ier,u

ee.

tranwge

de

. made

sot t et un ausa6 ier dignee de soO eso:le R: P. WjlAmnin;
Imas e elst pourvue 4galeent. de prsieu
emioul
tedhwques et de professeurs appartenaut la F. . S. P. F.:

ge4nra_ de la Fed6ration Hdbrard,
M. Thibodaux, secrtaiu
fait partie de son comitW et I'on ne peut nommer le Rayo
sans rappeler tout ce qu'il doit & lIn.tSportif Fmindai
Mathey;
gable i.
Ilncourags par les Evdques de France qui comprennent
du Rayon Sfqrtif
Iar. opportunit6 des " Comit6s dioc6saing
Fdtnirmn " se fondent un peu partout
line trainee de Poudre. - Ainsi que se propage Ie (eun la
Ftddration, A peine organisde, s'est developpde de fagon quasi
faudroyaate.
Au cours de 1'dtd, 26 aessions, clOtur6es par un examen,
ont dt6 men6es en province par 5 monitrices toujo.ur sw
la breche ; I.2So nouvelles wonitrices s'y sont formes. Alger
avait eu, 'biver dernier, une session fort brillante; Tunis aura
la siene, 1'hiver prochain. Quatre centres, avec cours et
sales, foacticnnent A Paris, les monitrices se rendant en
outre dans les divers paironages. Chaque centre est muni de
cordes lisses, de bar res p..trald!les, de sautoirs, et l'on y va
creuser des pisciesn.
gymnique. Des
Des concours r6gionaux couronnent 'annit
challenges se disputenr. entre. sodtes 4ffiliees et nous pounncter des. aIsatiqns de la plus bele technique.
vins
profanes - s'il st e•qore des compiles profanes, en
Ifs
de ce que copipocte
matibre de sport - ne so deuUtnt gue
I'entrainement gymnique en jpIode, en contrale me dical et
en iL"*ratiMq.
Eij.iniA a pui,. Sa
Nous avons vu ou le Ray•s S4tif
mnthode et comment celle-ci a 6t6 adapte. Le. corble sqdical est des plus importants. Avant tout, il perwzt .4'arsouter les sujets pour qui; le sport serait danger, mnai
vent it donne la possibilit6 d'ameliorer leur sant6 pay pertains exercioes sagement doses. Des fihbes, paiaitement ionsues, consignent, a I'examen d'estrde, 1'~tat paysi~e de
chaque adhArente : cour et poumons,, systtae nerwex et
colonne vertdbrale, friquence des thumes et vhg&taAsi~s... Le
controle se renouvelle annuellement et c'est source de joye&me
surprise pour les families que de constater !'armissnmppt
thoracique ou la modification e. pqids des filkttew, pafois
bien freles A leur entrde dans la Feddration.
De la foraatioa des moLa monitrice, clef du succ4s. niteurs dependent et la qualito
et la prosp6ritd de tout mouvement sportif. A plus forte raison, cette formation est-ele
grave dans une organisation catholique,. qui cherche en ~ pe
temps que le bien physique, le hien moral le plus
aaIev.
Une

Ame saine dans un eorps sain. o Qui saurait extraire tout

ie suc tonifiant contenu dans cette formule, assio bi4j
qle
les chretiens, toujours soucieux d'allier le respect de Ia personne humaine au sens de la mlssibn qui ~ehoit & chaeun 1?

az.Soo ep juin qlerier,
ne sont point
des figurantes d'exhibitions. Leur but est mAne sup6rieur &
Lea adhirentes de l . F16raaetio

--

jq.ooo & present et chaque jour davantage -
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la poursuite d'un perfectionnement physique et d'une culture
idividuelle.
Ce sont de futures mamans. Elles mettront au monde et
elveront, par centaines de mille, des petits Frangais qui devront accomplir leur tAche nationale et leur tAche humaine.
Aussi n'est.ce point au hasard qu'on peut choisir leurs monitrices. Les ain6es des patronages en fournissent un beau
contingent. Les Equipes Sociales F6minines apportent leur
exp6rience sportive. Les institutrices libres et meme les religieuses scularisees sont nombreuses A suivre les sessions qui
comprennent non sculement les s6ances de gymnastique et de
jeu, mais un tres large enseignement theorique et moral.
Voici, notes sur le programme d'une r&cente session, quelques titres de cours : i L'utilisation des loisirs : la place du
sport. n, 41 Le jeu dans la vie de l'enfant n,
L'art d'exercer
Sautorit....
On volt tout ce que peuvent apporter de preparation familiale, en meme temps que de developpement personnel, des legons ainsi distributes.
Le sport fait partie de l'education int6grale ; ii concourt
mnime a 'assurer dans une mesure que le depasse.
Eprouve par le surmenage et les soucis, la femme de
notre temps appelle un 4panouissement physique et moral que
lui rriusent les conditions de la vie quotidienne.
Regardez les joveuses gymnastes de la Fdddration d'Education Physique. Dorees par le soleil et musMdes par I'effort
rationnel ; disciplin6es et endurcies par l'entrainement methodique ; orient6es vers leur mission future par les monitrices qui leur font comprendre les cons6quences tant6t ndfastes, tant6t bienfaisantes du sport ; maintenues dans les habitudes reigieuses que leur ferait perdre la frdquentation d'autres associations trop absorbantes, elles s'en vont droit A I'avenir familial.
La Federation Nationale d'Education Physique Feminine
est une grande force montante. Nous pouvons la ddcrire comme l'une de ses adhdrentes au jeune minois, tne en 1919, elle
entra dans son adolescence en 1931 ; jeune fille au printemps
deraier, nous la voyons ddjA morir et devenir femme; c'est
la mire de demais..
(Ia Vie CatLhoique, du 9 octobre 937).

17 novembre. - Depuis de longues semaines, nos
coeurs angoiss6s scrutent I'horizon chinois. Ais6ment,
l'on imagine, l'on devine ; et de temps a autre, on
apprend les souffrances de la guerre : ruines, morts,
devastations qui s'accumulent.Ainsi, a Tchengtinfou,
peu apres I'occupation par I'armne japonaise (9 octobre 1937), plusieurs confreres, des europeens uniquement, avaient disparu, enlev6s de leur residence. On
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apprend seulenient aujourd'hui, apres de longues semaines d'angoisse, qu'ils sont morts, massacr6s.
L'attentat eut lieu peu apres I'occupation de la
ville par les Japonais, dans la nuit du 9 au 10 octobre.
Entre 6 et 7 heures du soir, MM. Charny et Bertrand
gardaient la porte principale de la maison de Tchengtingfou pour en d6fendre l'entree. Des soldats amen&rent un camion pros du mur d'enceinte, 1'escaladdrent,
enfermerent les deux Missionnaires dans la loge du
portier et ouvrirent l'entr&e de la maison a leurs complices du dehors.
La bande de pillards se r6pandit alors a travers la
residence ; ils se rendirent au rdfectoire, o6 toute la
communautb 6tait r6unie pour le repas du soir, allrent droit a 1'Eveque, lui banderent les yeux, et lui
librent les mains derriere le dos. IUs traiterent de mbme tous les Europlens presents a la. rsidence : M.
Charny Lucien, supdrieur et provicaire ; M. Bertrand
Eugene, procureur; M. Thomas Ceska, Gerard Wouters et le R. P. Robial, trappiste de Notre-Dame de
Liesse. Ils amendrent aussi les freres coadjuteurs Antoine Geerts et Ladislas Princ, et un laic hongrois,
reparateur d'orgues : M. Biscopich.
Tous furent conduits, trainds on ne sait ou. Pendant
des semaines, il fut impossible de connaftre quel etait
leur sort ; ni meme d'obtenir des autoritus des laisserpasser pour fournir des nouvelles au dehors.
Actuellement, il semble certain que, la nuit meme
de leur enlevement, tous furent massacres, A environ
500 m.tres au nord de la residence, et que les cadavres furent brfils au petrole. Sur le lieu de I'excution, on a recueilli des debris de chapelets, boutons,
articles d'kveque, etc., qui ont servi a confirmer les
renseignements oraux requs et attesths de par ailleurs.
Ces pertes cruelles sont sensibles a tous nos coeurs,

et resteat bien dures A tous les points d. vtw I0s
coeurs g6n&eux et d6vou&s ainsi awceaaus et traqu~!l
Dieu garde certes ses missionnaires, mait se9 vwes
nous d&passent : l'atroce rtalitW est 14 : te s~ag <t
encore vers6. H•las I comment pourrions-nous done

t'oublier ?
Fernand CoMwsAuuim.

SAINTE4mŽMLE
SOEUR JOSEPHINE RAISON
Cinquante-neuf ans dk(ns les Causses Mijean
et de Sauveterre
Dans la famille. Jos6phine-Elisabeth-Marie Raison naquit te 6 juillet tSf&
& Vaenes, surw i pRaoiW Si
t-Pa.
•
terne. d'un 'pre Vqn4ien et d'une xnre Bretonne; ce qui li
fera dire plus tard c J'ai h6ritA de tous les ddfaute de ces
deux races. .. Les contenporins d& JEphine Raison n'ont

pas ratifib oe jugemen. C'est bien A la virile, formation
revue au foyer paternel qu'ele dut en grande. partie les
grandes quallts dont ejle ft preuve durant sa lIng~u at
sainte vie.
Flle-rnm&e, pour faire connaitre le genre d'ducation revue,
a racont* quelle fut la correction do son premie et dernier
larcin. Invit4e un jour par son jeune (r~ie A a~dmirer ds
caisses de chocolat recemment deballes, et A grimper sur
une zehelle pour an detacher une tablettd , ele a~- laIse
tenter. Malheureusement un geste maladroit fit d
tgingclr
un gros paquet sur le parquet et attira t'attention du prre.
Les deum complices furent expulss du magaain a rMnu
nilitari. H Saisis par les oreilles, ils durent comoparitre devapt

la m6re. Rigide pour elle-meme,

Madame Raison ne transi-

gealt pas le devoir : ella decida que les deux goarnands
seraien
au pain sec tout un mois, et quvl s iraiuit
se confesser sans tarder. Levee des 4 heures du matin, cette

rude cbhitienne commenqait sa jourafe par I pi~im la wnditation et I'audition de la messe. Femme d'impertrbaxbJe
bon sens, elle surveillait les domestiques pour 6viter aux
eafants la vue du-mauvais exemple. Ele n'anrait joaas confis A une main 4trangi
e la premifa ducatian d se• 4eux

fits et de ses trois fles. Discrte, sa vigilance s'exernait en
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tout lieu et A tout instant ; et la punition suivait de prls
la faute.
Ches tes Ursa•iws. - Quand Josiphine et sa soaur furent
en #tat d?'tudier, eile furent placees comme demi-pensionnaires ches les Ursulies de Vannes. Dans cette maison la
jeune fille puisa cette pidt6 6eairae et cette culture intellectuelle qui plus tard fireat d'elie une maitresse de classe accomplN. Les arts d'agrumeit, lese•mests de peiature, dessin.
musique et langues etrangires y completaient beureusement
les tudes classques. La guerre de 187 o vint interrompre
les etudes et orienter les esprits vers les champs de bataile
oi so d6cidait le sort do la patrie. A Vannes, comme partout, on- se mita la charpi pour les pauvres soldats. On
multipliait prires, vseux et pelerinages a Sainte-Anne d'Auray pon
ohteair la cessation de la guerre.
Mott de M. Raison. - Pour comble do malheur une pi
d6ie de petite v6role se dedcara dans le pays et y multiplia
le victimes. Mme Raison dam ses visites aux families afi.
gdesi se faisait accompagner par ses filles.
En allant visiter sa fileule orpheline, Josdphine contracta
la petite vdrole, elle communiqua le mal A son p&re qui
en mourt. It avalt quarante et un ans. Toute sa vie Jos6phine regretta de n't're pas morte A. la place de son pere,
si n6eessaire A la famille. La mbre, rdduite A vendre son
fonds de commerce, se soumit chritiennement A cette dure
4
preuve, d'autant plus p6nible que painw de ses garcons se
disposait A devenir missionnaire, en un moment ob il aurait put lh ere si utile. L'hroiqe chrdtlenne noanmoins ne
voulut point contrarier la vocation apostolique de son fis.
Vocation de

Osdphiue. -

De son c6tW, Josephine, que la

mort de son p6re avait forterent impressionnde, se sentait
appelde A la vie religiese. Mme Raison devina les secr6tes
aspirations de sa4 fille et fit courageusement son sacrifice.
, Puisque le. bon Dieu t'appelle A son service, lui ditelle
t larmes aux yeus, je d s ire que t u deviennes une fervente
reti•leuse.
lt dcs ee moment, elle lu fit commencer son
noviciat A la maisean tous les jours lever & 5 heures, atAditatmn, messe et cmmunion ; au retour de I'dglise soin
de ses jeunes seurs. Apr&s deux an de cette priparation,
Mnme Raison prit elleomme I'initiative d'avertir sa fille qu'l
etait temps de mettre son projet A ex6cution. Voidi conment son firre Alexandwe a raconte la scaee :
- Deux de me$ sours 6taient encore a la mg;son. L'utw
d'etecs songeait a se donner A Dieu, Notre mere, au retour

.Ao

1cIlias

,

apres une fervente

crnmmunion,

I'appe'a

dmns

sa c~tamb- et ful di t : To veux S tr religleuse ? - Oui. As4u rMccht? As-tu consultd ? - Beateoup. - Si tu as
"'rimentla vocation, suis-la et suis-la sans Larder. Ta sceur
proni de i'Age ; i est possible que sa main soit demandie
ivanti kngtearps. IA monde trouvera tout naturel qu'elle me
q&ito pew se marier, tamnd quI ne comprendrait pas si,

al.rit-

le depart 'e

la

swur, tu me laissais route scule p-ur en-

trer au couvent n.

Josephine au Postulat et au Siminaire. - C'est A la maison
de la Providence, rue Oudinot, A Paris, que Josephine Raison
fut admise pour son postulat. Sa mbre voulut I'offrir ellem6me A Dieu, et I'accompagna jusqu'A Paris. Elle y trouvait
d'ailleurs son fils Alexandre, entrd au smminaire des Missions
Etrang-res depuis le 3 octobre 1873. Apris trois wois de postulat, Josephine fut reque le 12 octobre 1876 au s6minaire de
la rue du Bac, dont M. Fiat, alors Assistant de la Maisonnimre, r6ait aum6nier et confesseur. Pendant son seminaire,
la jeune sceur fut placee A la pharmacie, puis A la sacristie.
Placement de Sceur Raison.- Les mois du S6minaire s'6coul1rent rapidement ; bient6t, vint le moment de prendre la cornette et de quitter la Ruche. Sceur Raison n'avait pas cach6
ses gouts personnels et manifestd le desir d'etre envoyde en
Chine. D6jA, au moment des adieux A son irfre, partant pour
I'6tranger, le 29 novembre '877, iLs s'etaient donnd rendezvous en Chine et au ciel. Aussi, quand la T. H. Mere lui tendant sa lettre de placement, lui dit : a Vous allez B SainteEnimie ,,, la jeune Sceur, qui n'avait jamais entendu prononcer ce nom, fut persuad.e que c'ktait celui d'un pays dtranger, et ne put maitriser sa joie. La M-re gendrale se rendit
compte de la meprise et lui dit :
Oil
u croyez-vous aller, ma
bonne Saur ? - En Chine. - Ce n'est pas tout A fait la
Chine ; c'est la Chine de France. ) La jeune Saeur dsappointe tacha de se consoler en se disant qu'on ne I'envoyait A ce
poste que pour y faire I'apprentissage de la vie de mission.
Ele y resta toute sa vie.
)e Paris d Sainte-Enimie. - A cette 6poque, pour se renire de Paris A Sainte-Enimie, le voyage demandait plusieurs
journdes. Le chemin de fer ne sillonnait pas encore la Lozere ; celle-ci n'etait reli6e A la capitale que par Langogne,
A t'autre extr6mit6 du departement. De Paris A Langogne, if
fallait deux jours et deux nuits. A Langogne, une diligence

trainee par cinq chevaux faisait le service jusqu'a Mande.

Quand la timide Soeur voulut p6ndtrer dans la voiture avec le
traditionnel sac bleu elle la trouva littiralement envahie par des
maquignons, munis d'odorantes victuailles et menant avec eux
veaux et gorets... Epouvantee par une telle compagnie, la

Seur prdfea grimper sur 1'inmpriale avec son sac pour tout

sibge. Le cocher, prWvoyant les dangers des rudes cahots de
la voiture, lui persuada sagement de se laisser attacher, afin
d' viter une chute qui pourrait 8tre mortelle. La jeune Saur
ainsi arrimke arriva A Mende, fatigu6e, fourbue, ayant perdu
tout app6tit ; elle fut tr&s charitablement hospitalisde par les
Soeurs Trinitaires. Non contentes de I'hdberger, ces bonnes
religieuses, le lendemain, lui procurant une coquette voiture
attel.e de deux belies juments, accompagnerent la jeune Soeur
jusqu'& Sainte-Enimie, et s'en retournerent apr-s 'avoir remise entre les mains de sa Sceur servante, le 6 juillet i87.

Sainte-Enmie. - Le bourg de Sainte-Enimie. selon ses gracieuses Annales (I) dolt son nom A une fille du roi Clovis II,
petite-fille de Dagobert. Atteinte de la Inpre, elle requt d'un
messager celeste, 1'ordre d'aller se laver dans les eaux de Burle
en GCvaudan, assurant qu'elle y retrouverait la sante. Elle se
mit aussitot A la recherche de ce nouveau Jourdain ; aprks
un long et p6nible voyage, Enimie arriva sur les bords de
l'affluent du Tarn, s'y baigna, et effectivement, la lepre disparut. A la suite de cette miraculeuse guerison, elle resolut
de se consacrer a Dieu, construisit un ermitage sur le flanc
de la montagne, et y passa le reste de ses jours dans la pratique des vertus. L'ermitage de Sainte-Enmie devint par la
suite un lieu de phlerinage trks frequent&. Les B&6ndictins y
construisirent un monastire qu'ils habiterent iusqu'& la R1volution. Quand Sceur Raison arriva A Sainte-Enimie, les Filles
de la Charit4 v 6taient 6tablies depuis 25 ans. Leur a MaisonBlanche n avait 6et fondde par la veuve du capitaine Deltour.
Cette pieuse dame avait installW les Sceurs dans sa propre demeure, leur avait fourni les moyens d'entretenir cole, patron.ge, et de secourir !s malades de la paroisse. Ayant ginreusement sacrifi& sa fortune. Mme Deltour-Blanquet s'dtait
elle-m&me don ne au service des pauvres.
Les dAbuts de Saeur Marie. - Depuis sa fondation, la Maison-Blanche n'avait en qu'une seule sup-rieure : Sceur Croedey. C'est elle qui accueillit sa nouvelle compane : Sceur
Marie. S6v&re pour elle-mmre, Sceur Croedev l'6tait aussi pour
les autres. Des qu'elle eut ddvisagS la nouvelle arriv6e et
appris qu'elle venait de Bretagne, ell lui declara, avec son
habituelle brusquerie, qu'elle serait incapable de se rendre
utile dans un pays dent elle ignorait A la fois et la langue
et les moeurs. Toutefois, se ravisant, elle commenca par essayer les capaciths de la nouvelle venue. Elle la chargea de
la cuisine : 'office, vu la pauvretd de la maison, n'6tait point
compliqu6. L'essai ayant 6et satisfaisant, elle ajouta le soin
de l'glise, plus tard l'accompagnement du chant A 'harmonium et enfin Ia direction de la premiere classe. Sceur Marie
se trouvait d&s lors dans son 1diment : sa connaissance des
maticres du programme scolaire lui permit sans peine de relever le niveau des etudes. Elle jouit bient6t d'une r6putation
qui ddpassa les limites de la paroisse. On a fidelement retenu
qu'un Visiteur des bons Frfres des Ecoies chrttiennes, exAleve de Centrale, que les lauriers de Sceur Marie empachaient
de dormir, pour en avoir le coeur net, voulut se rendre compte
par lui-m&ne si la r6putation de Sceur Marie n'etait pas surfaite. Pretextant un conseil sur la solution d'un problme specialement compliqu.d il pria la Seur de vouloir bien l'aider
A en chereher la solution. L'humble Fille de la CharitW s'excusa sur son incapacit6 ; mais devant les insistances du Fr&re,
r. Sur cette Sainte, tournirait dautres pr•cisios la breve introduction
mise par M. Clovis Brunel, 1'actuel Directeur de l'icole des Chartes. A
son dition de Bertfr de Marseilles : La vie de sawie Eoiwie, po~n
prouve,
do XIIIe side. Paris, Champion, 19r7.

-94--cee r4pondit :

Ehhbien ! j'essaierai i

Quelques

heures

apr6s, au grand 6bahissenment du Frbre Visiteur, la ripon6tait troavee.
Seeur Marie dan son enseignement fit une large place aux
travaux manuels, et v r6ussit : aussi, dens un concours de
toutes les 6coles de la Lozkre, quelques annies apr6s, ses 46Uves
obtirent une MWdaiUe d'argent.
Mais I'activite de Soeur Marie fut avant tout morale et refi.
giense. Elle avait un talent special pour prdpmer les enfants
& la Premiere Communion. Elle donna un nouvel 1San A toutes
les associations pieuses etablies dans la paroisse, Apostolat de
Ia Pit&e, Garde d'hornmwu et surtout Assodiation des iwnfmnls
de Marie. lie se servait de -es deWmihe* coa~ue auxiliaires
pour ses oeuvres post-scolaires : visite des vieillards, des infir.
nmes, et les menus sowis des m6nages pauvres. Cet apprentissage de la charite contribua beaucoup a 1*closion de nombreuses et ferventes vocations. Dans cette atmosphere de pidt6,
de syanpathie, la popuiation elle-mme de Satte-Enimie se
transformat insetsiblement : les families visitdes par ls Soeurs
avancaient en d6votion, en hygibae et en biewatre.
Les succs 6e I'cole augmentreat le nombte des aieves ; la
maison ne put bient6t plus les contenir. Soeur Marie se d~cide A construire. Deux salles de classe furent bities et
meublIes, non seulement A I'aide du patrimoine de Sneur Marie
mais encore au prix de ses sueurs ; die avouera. mi•e que
toutes le ardaises du toit avalent pass6 par ses mains .
F#tes et deuits. - f y avait deja quatre ans que Scean Marie ~taft arriv6e A Sainte-En-imie : IYpoque Ataft arrive cr
elte devait prononcer ses premiers voeux. La petite fte de
famille en cette circonstance eat lieu le S5 octobre i8t.
La Providence permtt que le maigre pot au feu prpar6 pour
le festin fft mang6 par le chat.

Mais la jourrne n'en fut

pas mons joyeuse, grAce a la cordialit6 qul animait ia petfte
communaute. II ny eut pas jusqu' la v&arabte Sceur roedevy
4ri y allAt de son couplet : cherchant dans ses souvenirs
d'enfance, ele chanta, de sa voix chevrotante, tne vieille
complaintie dont chaque strophe se terminait par un refrain
qni tut un ftant succis de folle et innocente gaiet6 :

Seigneur, fe n'e P#is plus.
Oh f que je sums malde !

]eta:s Sr mto seuement ne acade
Et ?Otre seruviter sera gatri.

Le 2S octobre 189, ce fut te tour de Sceur troedey : pour
Ie hinquanti&me anniversaire de sa vocation. 'eguri Mari~ se
fhargea de preparer les chants de

la seance rdcnrative.

idrconstance, les cadeaux et

Cette joie terrestre tut la derniare dont fut ensoleilTie la
vie de la venerable Superieure. Quelques mois aprbs avoir re-

I6br ses noces d'or, elle allait recevoir de la main du divin
MaItre la rcomnpease de son humble et dur labeur, .1 sa
avril 1895.

-0
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SsuT Maria, Supiicam. - La succession de la Soeur CroeFondde depuis qua
dey dehut A Saeur Raison (2 avri 189q.
rante ans, la a Maisoi.Blaache a n'avait jamais etd isatee
par un lazariste Ce premier visiteur fut M. Perevmond, alors
supriew du Rrand siminaire de Saint-Flour et visiteur de
tl province duaLngwedac.
Puis vinrent les visites de ta tribulation. La plus grande

fut celte de la taiisation de 1'ecole de Seur Marie

suvie de

la dislocation de la petite familBe aux quatre points cardinaux. Touteois, dans son dvvouement aux imes des enfants,
Seur Raison sagentent ne vealut pas se borner A peurer

ti de filles.
sur des ruines ; elle rsolut d'ouvrir uneatole
difficults at tnouva
Elle r6ussit a surmonter les premilesl
iut
piease directrice por continuer I'oawre des Semrs.
metme

Mais, faute de rencontrer teS cencours finaciers n6cessaes,
ellt dut fermer I'cote apr&s -u essai de quatre ann6s : elle

en avait fait, seule, tous les frais.

L'4coe fermne, is a•lee fille de
OEuVres post-scwires. une garderie d'enfants ;
saint Vincent en ouvrit ufe autre
I'aewe Iad permettait A bafois et d'enseigner aux tout petits
A prier Dieu, et de rester en -trites relations avec les famile. glle y ajouta bientit la fondation d'un Ouvroir, afin
de procurer du travail aux jeunes filles de la r4gion et ainsi
leur enlever la tentation d'4migrer vers la ville. Pour cela,
Sceur Raisot ne craignit pas d'aller prendre *leamne .des
lewons de couture et de brederie poar perfectionner son talent,
d'engager A ses frais 4e. ouwibres expertes en d
et m •&ime

telle, lihgeie, ett. Atft jeates flies deot la vue ne permettait pas la broderie, elHe apprkt & monter des chapelets :
industrie qui ne connait jaifais It cdh, age. Elie ouvrit enfin
fte Plhrtnade, 1Iettt rendezvous de toute la r~gion. Le

coeur charitable de Sceur Raison trouvait dans ce petit dispen
saire tn excellent instrmrent pour atteindrt les Ames, tout en
gudrissat les eorps LersAque, plus tard, las rPglesments ofi-

ciels Pobligeront A fetner s pharmacie, elle lea pnouvera
une grande peine, A cause dt biea qui s'y faisait.

A chacune des
Les FUlex : l'Inodation. La Gurer.
qui s'abattent aur te pays, on est s6r de trouver
En 19go, lors de linonla main secourale de Soaer Raisea.
datioa da Tam, elle istalle dans sa maison des refectoires,
des dortoirs, pour ceux dont le foyer a ete balayd par l'impe-

4preuves

tueux tervett. Ele fait apel A la charit

pour fournir des

vtkements A ces infortund•s
Puis, en ltr4-ivI8. la Grande Guerre mit surtoot en Avi.
dence .indpuisable ddvouement de la d4-ve ifle de saint Vin-

un Age avanc6, un corps dia"deile,
cent. Malgce une sant
phane, on ta v"iyait,,prs def nuits a'insomnie et malgr ses

soaifrances, entrepbendre des besognes excessivement p6niblet, se prter av*t e~pressement a toutes t oeeuvres d'assis,e ftyamt Paris bomtance. U~U ear, vingt orphlins de
barft, sent antertellement aocawlh et entretenus he elke.

Dans une autre circonstance, elle offre au Prdfet de la Lozere de fournir tout le ndcessaire A l'installation de plusieurs

families de rtfugids. Son offre fut largement exploitSe, tant
au point de vue moral qu'au point de vue mat6riel. Au fleau
de la guerre vint s'ajouter celui de la peste, qu'on baptisa du
nom de grippe espagnole. Alors, spectacle lamentable, trois,
quatre et quelquefois cinq membres d'une meme famille
&taient alitis et priv-s de tout secours approprid. Plus de
medecins dans le pays : tous 6taient aux armees. Sans compter avec la fatigue et la neige des montagnes, Soeur Raison
prodigue ses soris, jour et nuit, dans les hameaux, dans le
village m&me. Elle ne s'arrkte que lorsque elle-mm&e est atteinte par le terrible fleau.
Le Gouvernement voulut reconnaitre officiellement son d6vouement par cette citation elogieuse parue A L'Officiel : t La
M6daille d'or de l'Assistance publique a 4tW decern&e A Madame Soeur Josephine Raison, Fille de la Charit6, & SainteEnimie n Quelques jours apr6sA l'humble religieuse etait
nommne Vice-Presidente de la section cantonale de la Commission permanente des Pupilles de la Nation, des Combattants et des Mutilks. Dans ce milieu, Semur Raison trouva.
A 4tendre son champ d'action au profit des malheureux. La

Commission d6partementale ne lui refusa jamais rien de ce
qu'elle demanda.

Le criduscule. La nuit. - Comme pour tous les vieillards,
les dernieres annes de Sceur Raison furent attristdes par la
disparition de personnes cheres. Apr&s la mort de sa sainte
mere, ce fut le tour de ses deux sceurs, de son jeune frre ;
puis, un jour, elle lut dans La Croix la mort de son frre
pr6f6r6, Alexandre, pieusement ddcid4, le 23 novembre j924,
assist6 de ses confreres, au milieu de ses chretiens de Penshansin, au Setchu4n (Chine) .
En 1926, Socur Raison feta ses cinquante ans de vocation.
Ses compagnes lui offrirent comme cadeaux de beaux vitraux
pour la chapelle et un autel en marbre de Carrare. Au soir
de sa vie, le doux souvenir des bonnes Filles de la Charilt
qui lui devaient, aprks Dieu, d'etre entr6es dans la famille
de saint Vincent, adoucissait ses douleurs. u Je serai heureuse
de pouvoir dire A saint Vincent : Ji vous ai donna 34 filles
qui se d6vouent aux oeuvres de notre vocation, on qui louissent du bonheur cdleste. Vingt-cinq sont entrees dans d'autres
communautts. ,
Une de ses dernieres joies fut le Congris Eucharistique
castonal du 22 aU 28 mai 1935. Elle relevait A peine d'une
congestion pulmonaire, lorsqu'elle dut transformer sa maison
en chantier pour la preparation de la fMte. 11 fallait confectionner 4.0oo roses, 2.00o metres de guirlandes, et le reste a Pavenant. L6nergie de la chBre Sceur ne put tenir A un tel surmenage : elle dut s'aliter pour ne plus se relever. Son
corps
use ne reagissait plus ; elle 6prouvait des migraines continuelles, rebelles a tout traitement. A ses compagne qui essayaient de la rassurer, elle disait : . Je ne me fais pas illusion
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aur la nature de mon mal : j'ai trop soign6 de malades
itteints de tumeurs pour ne pas comprendre que j'en ale
ulne. n
Le
15 octobre, anniversaire de ses vceux, elle se plut A
r.ppeler les joies de sa vie religieuse et dit avec son bon
.ourire : a It y a cinquante quatre ans que je me suis engagde au service du divin Maitre. 11 a 6t0 bien bon. Dieu
rn'a accord6 de grandes consolations ; mais it m'a conduite

.ussi

&Ala bonne maniure n, comme disait saint Vincent,

par la voie des epreuves et des durs sacrifices. Ne compte
que ce qui conduit au clel. n
Sceur Raison n'4tait pas de ces faux devots dont parle
-aint Frangois de Sales, anges au dehors et demons . la maison. Sa bonte s'4tendait sur ses compagnes aussi bien que sur
les externes. Au plus fort de sa maladie, elle se prtoccupait
de leur sant& Une d'entre elles lui ayant dit : a Nous vous
remercions de tout le bien que vous nous aver fait. Vous nous
tvez rendues si heureuses au service du bon Dieu I n La ma!ade de rtpliquer : a Vous m'aves facilit6 ma tAche, en ma'ai
dant A faire le bien. Et maintenant, je vous tue par lee sains,
par les veilles... a
Elle conserva sa pleine connaissance et l'usage de la parole jusqu'a son dernier soupir. Elle s'4teignit en r46tant Is
pri&re : t O Marie confue sans pi~ch I u Elle alia I'Kacbe,
anns le ciel. C'tait dans la nuit du e au 3 novembre 1935*
Kloge de Saur Raison. Au cimetire, fI. Deltour de
Chazellesi neveu de la fondatrice de la a Maisoa-Blanche n,
maire et conseller gneral de Sainte-Enimie, interpr&te d& la
reconnaissance pubique, prononua l'allocution suivante :
a Avec une profonrde trstesse j'ai appfis le didcs de noire
tihrde Scaur Raison. C'est une grande perte tour SaiwteI:nimie, ua vrai deuil pour la
raroisse
car Soeur RaisIo a
,t,4 une
iritable bienfaitrice. IP y a 5 ans, elle arriait i
Sainte-Enimie. Des son installation, see se consacra A VI'da
cation des jeunes files et continua & remplir ce ministare jus.
'.L'au jour oa une loi scildrate vint empOcher les religieuses
d'enscigner. La vndrde Sceur tourne alors son
vers
w.a'itr
es bonn
vreSeuOres
: elle s'fforce de -trouver dw travail pour

e.s femmes et les ifeaws fi•es. Elle s'adresse ax grands

t

sasins de Parit pour se procurer de I'ouvrage, et .lr
so par
-ectionea 49e-mime pow former des ouvrires.
Pendant
e
la guerre, ell s'est occupde des prisonisurs, des
:'euves de guerre, etc., et a fait tout ce qu'elIt a pu porlea
Procurer des secouts. Les docteurs itant mobilisdfs ela affr*w'e les intempiries pour aler soigner ids maladek am env•rons, et Isur frodigtet ses sains et ses ensouargements.

( Coaboratric de
d Mre Las Cases (i) et app~iye fpr 'OEu.

re de la Mutualit6, elle fonde des centres de consuleations de
t. Sat le Conitt Emmaitnel de Las Case, antiea s&natear de la IAtue
do
-a octobre z935.

1854-1934), vMir 4-article db FtLngoi Veuillt danM le •Cersptlowde
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nourrissons & SainiteEnimie et dans les villages voisins. 1t
m'est impossible de dire en quelques mots tous les services
qu'elle a rendus. Son dtvouement n'avait d'dgal que sa modestie. Sa vie peut se resumer en cette parole de I'Evangile :
Elle a pass6 en faisant le bien. Elle emporte les regrets unanimes de toutes les personnes qui I'ont connue. ]e n'en .sux
pour preuve que cet immense cortege qui l'accompagne & sa
derniere demeure.
a Puissent ces modestes paroles adoucir la douleur de tous les
siens, en particulier de ses neveux et ni&ces, de ses chEres compagnes et de la Communautd. ]e leur adresse, au nom du
Conseil municipal, au nom de la population, en mon nom personnel, mes condoleances dmues et sinceres.
u Et maintenant, ma ednirie Sceur Raison, en m'inclinant
profondiment devant votre tombe, pcrmettes-moi
de wous
adresser une derniere supplique : Du haut de votre nouvelle
demeure, ne nous abandonnez pas, veilles sur nous, protdgeenous et pries pour nous, afin que nous puissions vous retrouver tous un jour ! a
Memoria justi cum laudibus. -- Au lendemain de la mort de
Sceur Raison, une femme de bien, bienfaitrice de la c MaisonBlanche ,, Mme la Comtesse de Las Cases, 4crivait : a Quel
sentiment de profonde gratitude je ressens pour celle qui, pen-

dant trente ans, a si parfaitement compris et mis en pratique
mes desirs du bien, pour Notre-Seigneur seul, envers nos popu-

lations ; catechistes, coles minagrres, rurales, ambulantes,
I'OEuvre d'Assistance par le travail A domicile, Ouvroir de
dentelles, broderie, couture, tricot, cc Bonne Presse », consultations de nourrissons... D'un m6me coeur, d'une m&me volont6,
nous avons cherch6 et uni nos efforts, pour aider, dAs 1914, les
Veuves, les Meres les Orphelins, les prtsonniers, l'oeuvre des
Bons Enfants, le soutien mutuel, qui existent toujours. La fid6lit, la compr4hension de notre chore Sceur m'a soutenue,
aidee...
De son coie, un professeur d'Universit4 ajoute : a Sceur
Raison a t, l1'Ange du foyer que la sainte Patronne du village oi elle a passo sa vie, a 6t6 prendre dans I leointain pays
de Bretagne, pour la conduire dans un coin dosheritd de la
Laire, oc elle a exerc6 le plus admirable des apostolats. Pas
de berccau qu'elle n'ait vu s'epanouir sans se pencher sur lui.
Elle s'est rejouie des unions fcondes. Elle a nrie sur les
tombeaux. Elle a veilhe s•r le jeune homme : eile a protae
la jeune fille. Pas de plaie qu'elle n'ait soign6e, de maladie
quelle n'ait tAch6 de gurir, de douleur morale qu'elle n'ait
voulu soulager. Tout le village gravitait autour de Soeur Raison. Elle a berc le fils. Elle a pleurA le pAre. Trait d'union
entre deux generations, dont la premiere partage a.c~
elle
les delices de l'eternelle fticit6, et la seconde lui t6moigne
sa plus pieuse reconnaissance. n
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Je ne saurais mieux conclure que par cette parole tombee des
I~vres d'un homnue encore d ign4 des pratiques religieuses :
ic Quand je vois cette bonne Sceur, je crois A la saintetd d'une
religion qui inspire tant de bontd et de devouement. Disor`
mais, je pourral dire : J'ai vu une Sainte ! '
Jean-Marie PLANCHET.

DAX
DEUXIEME CENTENAIRE DE LA CANONISATION
DE- SAINT VINCENT DE EAUL
Les Landais ne pouvaient laisser passer un tel anniversaire. Eux, si jaloux de leurs gloires locales, se devaient d'honorer avec un eclat particulier le Landais devenu Ihomme de
la Charitd et canonis6 a Saint-Pierre de Rome, le 16 juin 1737.
D'ailleurs, si les Landais, par hasard, avaient pu I'oublier,
les enfants de Saint Vincent, Lazaristes et Filles de la Charite, .qui respirent avec les vertus de leur Prre, la douceur de
son air natal, se seraient chargds de le leur rappeler...
Aussi, le dimanche I8 juillet 1937, A 1'appel des cloches,
la cathedrale se remplit-elle de la foule des grands jours.
Cependant, au chceur, M. Verges, le visiteur des Lazaristes
d'Alg6rie et ancien superieur de Notre-Dame du Poty, entourd des membres du Chapitre et de nombreux missionnaires, entonne les premieres vepres de Saint Vincent. Les
Seminaristes de Notre-Dame du Pouy, psalmnodient avec une
souple allgresse les louanges du Dieu de Charite.
Ils lanceront vers, les cieux les accents triomphants de la
Cantate jaillie de leurs coeurs
C'est un fils de Saint Vincent, M. Calmette ,suprieur des
Lazaristes de Bordeaux, qui fait I'dloge de son P&e. II
montre A son auditoire recueilli comment Vincent a compris
le pauvre. II a si bien compris qu'en tout misereux reside le
Christ, qu'il lui a donnd ses soins, sa personne, ses disciples.
Apresi'eloquence, les grands Maitres de la Musique furent
invites A honorer le Dieu qui donna A Vincent sa charitd.
Telle fut I'ouverture de ces solennitis ; l'ambiance de joie
religieuse 1tait cr6e. La grande journie pouvait luire.
Comme il convenait, la grand'messe et les vepres de ce jour
furent cd.lbr.es dans la chapelle des Lazaristes. LA, intimement, Fils et Filles de Saint Vincent fet&rent leur Per.
La chapelle avait requ une decoration tres sobre, tout A
fait adaptde A St Vincent qui reste humble meme au sein de
son c6leste triomphe. Au dessus du Maitre-autel autour duquel s'epanouissent de discrets hortensias bleus sur un HIger
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-100fond de *vrdure, les regards sont attires par une toil qui
descend de la voOte et represmte St Vincent de Paul dau#
14 Gloire. Le saint a le front dans la lumire, mais ses y•~x,
cherchent encore de leurs prunelles p6tillantes les xnisres 4
soulager sur la terre. Bien que hAtivement compasle, cette
toile parle, jusquo dans ses proportions surhumaines qui semblent dire : La CharitB, quand on la possede, grandit tellement qu'on est plus pres d'ete divinis. qu=4de rester humanis6 !
11 est xo heures, et la chpelle est trop petite pour conteair les fervents du Saint gascon. Dans le chceur, blanc des
surplis des seminaristes, le camail des chanoines pose une
note venerable. Le clerg6 de la ville a voulu par sa presence honorer cette Ifte de famille et prouver sa reconnaissance aux enfants de St Vincent.
Aux accents du a Choral , de Cesar Franck, Son Excellence Mgr Mathieu, dv&que d*Aire et de Dax, fait son entree. II est entoure de M. le Vicaire G6neral Puyo et de
M. IV Chanoie Rabie.
... En assistant pontificaleement a I grand'messe chantde par
M. te SUp6rieur des LIazaristes de Bordeaux, Mgr l'Eveque de
Dax, apportait aux enfants de Saint Vincent Ia sympathie
reconnaissgnte de tout son diocese. Cette pr6sence du Pasteur no fat pas sans accroitre les saintes joi s de ce jour.
Et tandis que les assistants s'inclinaient sous la benedik
tion du Paotife, i'orgue attaquait le a Finalg dq la frpmidre
symplhenie n de Vierne, expru~ant les sentiments mel6s de
joie, de rtcoBnaissance et d'6nulation, dont tous les ccurn
ddhordaient.
A ces fites il faUait une clture populaire :Vincent de Paul
est le Saint du peuple landais. La ville de Dax l'a bien conm
p~ et
20oh. 30, lundi, la cathdrale regorgeait de fidel~s.
Vincet de Paul alait etre, aprs 20a ans, canois ume
seconde fois dans soB pays, par a.sdescendants du peuple
qui te jour de sa mort, le proclamait dieja 4int. Si nul n'est
proph~te, en son pays, il faut pourtarnt reonnaitre Iqt Ip
etit pte
Landais, 1'1e de Cordeliers 4'Aqs est saint
dans son pays. Miracle de charith ! C'est une puvelle canonisation que resoit Vincent ce soir. Le peuple est 1 biep reprsetd : toutes les classes sociales s e sqpt dnn6 rodepLe chant des Complies est modulj par la Schola des Lazaristes, sous la vrote de la cathkdral e toute nuisslante de
sea clarts eectriques. Les derai-res notes du a Salve, Regina n sont alies mourir dans les recoins de la vo•te on
prs du tr6ne de I'Immaeulde. Le bruit des chaises s'est attdnu4.
, Deus Caritas est ! , Monseigneur l'Evjque de Dan
en chaire, vient d'noncer le texte de son panegyrique est
et
tout le monde retient son souffle. C'est toujours un regal
1
pour les oreilles, et surtout pour
'me d'entendre Monse
gBenr. Mals ee soir,b i parle du Saint de son diocese,
on
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plat6e du Saint universel auuel son diocese a donn4 le jour.
L'exorde moatre Is Suprieur gj~aral des Lazaristes bien
ennuy6 en 1721. Au mois de mai de cetMt annee, Vincent de
Paul a 4t b6atifi6. II faut que la canpnisation suive. Mais...
mral, aomne. on dit, c'st c~e I Et le Supsieur n'a pas les
milliers de ires qu'il faut pour aboutir. c Un procs civil,
sewtout quaid on le perd, est p9teux ; tu proces do canonisation, quand onBe gagne, est ruinux ! a
Putrquai Vincent dc Paul fut" canonie ? Parce qu'l a
pratique la charit. Or. Diet eat Clbrited Em 4tant l"omme
de la Charitk, on eat Ihoame de Dieu.
Et Mgr d6eloppe oas points : la charit6 de saint Vincent fat mystique, pratique, souriante. La charit de Vincent
fut mystiqu e ; en cela, eile se distiqgue de la simple philantropie, c est ia charie
laicised ; car le lcaicme n'est pas
dans barraehement des orucifix de l''cle on de l'hpital.
c Cela n'est qu'un signe, un sacrement du laicisme u. Le
talcsme oasiste A separer deux vertus inseparables : la foi
et a dchaite. LA, Monseigner parle de la sublimnit de la foi
chritienne : Craoi en DieU, croire que le petit enfant de la
Cruce eat Diea, smire qu'n roi de derisionu cqu Ihonine
penda entre deux larrons, c'ept I Christ, c'est Dieu, voili Ig
foi ! Cimre aussi que soas um petit boat de pai sont prfsents
Ite orps, le sang, 1'ae et 14 diyiit6 de Dieu, 4'est la foi.
Mais le camble de la fo,f-.est de.croire qu dans le pauvre,
sous a cet ostensoir do la
reitsee u Dieu. rside. Viacent de
Paul a t6d jusqu'a ce comble de la foi, et tous ses efforts
ont tadu i imeulquer A ses fils cette vrit6 : voir Dieu dans
le pauvre ei le pauvre ep Dieu.
Si elle fut mystique, Ta charite de Vincent de Paul nW fut
pas cependant celle d'un illumind. Chez saint Vincent, pas
d'llusionisme. Pour s'en pe•q•ader, ii suffit de lire les a Entretiens de saint Vincent s. Monseigneur ouvre alors une aimable parenthese pour raconter comment ces entretiens furent recueillis par un authentique landais, M. Ducourneau,gui
laissa sa fiancee pour suivre Dieu. et aurait cru coniettre
un sacrilage sil n'avalt reeinlli les paroles de son mattre
vnd•r...i Vincent fait passer i'xercice de la charitd avant
les exerclces spirituels, mAme avant la messe du dimanche,
minene avant 'oraison qui' qualifie pourtant cc d'extrmement
nrcessalre

.
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Cette charite de Vincent fut pratique. La vraie charite
n'est pas une cc fuite dans t'amour de Dien n par laquele on
vent dtourne tes yeux de son prochain.: c Almos Diea, dit
saint Vincent, mais que ce soit
fla
fatigue de nos bras &
la sueur de nos fronts w, Mgr falt ensuite un resume saisiS.
sant des misres du 17. si••e auxqueles saint Vincent sut i
bien s'abapter. Deux plaies sevissent surtovtt : sur 140.ooo habitants que comptalt alorsParis, it y avait pat ah de
0oo enfants abandonnis. Et tous -

ou A peu pris -

taent; Sur t49,ooo habitants,-. y avait 4o.peo
c•.uv;

rnm

mcr-

mendlants,
proportionnellement, ferait pour..une vile de 12.ooo
iants
comme Dax, 4-36 mendlants.
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Vincent soulagea ces missres. Pour les soulager, il sucita
les d6vouements, mais les devouements avec le sourre, car
, hilarem datorem diligit Dens n.
cc I y a un an quand sonnerent les premieres vpres de
saint Vincent, le canon commenca de tonner en Espagne.
Lazaristes et Filles de la Charite ne furent pas 4pargnus n...
Quand Monseigneur, d'un ton grave, laissa tsmber ces pa-

roles, I'auditoire devint haletant... a La haine regne n, continue I'orateur... a Quand finira cette guerre ? Quand finira

Le seul remede a ces maux, chri que pr6nait
cette haine ?
naguIre le Pape, c'est la charite. Et Monseigneur condut par

une belle prikre a saint Vincent. 11 lui demande de susciter
des vocations de Filles de la charite, dont le recrutement a
diminu6 cette annie en France ; II lui demande de susciter
des a prptres saints qui sanctifient les paroisses ; 11 le supplie
enfin de nous donner
cceurS. n

tous

la

Charitd qui

embrase

les

Aprbs ce superbe morceau d'loquence, I'action de grces
monte vers le clel. Le peuple de Dax chante us a Te Deum a
A lInfinie Charite, et plus directement, s'adresse A I'Hostie.
Et lorsque

'ostensoir d'or eut rayonn6 une croix redemptrice

sur la foule, l'orgue clata triomphant sous les doigts d'un fits
de saint Jean-Baptiste de la Salle, lancant a tous les chos
une luxuriante sortie de Dierick, et dans la nuit tiede la foule
se retire. Et combien s'en vont, plus fiers de leur saint compitriote, desireux d'imiter un pen plus sa charit.
Jean-Emile GomrIan.
Seumai

Religieuse d'Aire et de Dax (23 uillet 1937).

DAX
Mors SACERDOTAL (1937)
Plus de quarante pretres reprdsentants douze diocies
et
une vingtaine de maisons d'ducation de la region universi-

taired Toulouse ont pris part

Dax, du 16 aot a

Lembre (1937) aux exeraices du Mois Sacerdotal.

sep-

ls ont trouv

chez les Lazaristes, avec une atmosphere et un cadre propices
au recueillement et a Il'tude, une large et cordiale hospitalit.

C'etait le Sup&reur du Grand s6minaire de Montauban,

M. Gounot, qui devait assumer la direction du Mois ; mais,

d

le
es

s5
aot,

les journaux annonaient que ce Superieur etait

nomm6 archeveque-coadjuteur de Carthage, Mgr Gounot ne

put faire a Dax qu'une apparition rapide ; bientt aprs, M.

Roque, lazariste, Directeur au Grand seminaire de P"rriuetu,
le supplca avec une maitrise et une bonne grAce parfaites :
ses lectures spirituelles sur la liturgie demeureront dans toutes

les mt moires.
Selon I'ssage, le Mois commenca par une Retraite de six
jours : elie fut donnee par M. le chanoine Mauries, du diocese d'Albi. Fort d'une double expdrience, celle du dedansm
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acquise durant de longues anndes d'enseignement, celle du
dehors, - il est maintenant cur6 de Notre-Dame, a Castres, le predicateur a e6tvivant, pleinement adapt6 : ddaigneux de
l'dloquence, ii a su, par son ardeur frbmissante, convancre ses
auditeurs de la ncessit6 d'etre des rddempteurs, travaillant A
t'e-~-nsion du Royaume de Dieu.
Apr6s la Retraite ont commnccd les travaux proprenent
dits. Six confrenciers sont venus tour a tour traiter des questions qui ne peuvent laisser indiff6rent aucun 6ducateur chr6tien. II est impossible de donner en un bref compte-rendu
une idee exacte de leur enseignement si riche. Le docteur
Pinault, du Bureau des Constatations, traita de I'hygibne des
Maisons d'education et de l'influence de certains dtats physiologiques sur le d6veloppement intellectuel et moral de I'enfant. M. Jean Guitton fit part de son experience sur le traswil
personnel du professeur et souligna les questions religieuses
qui pr6occupent speciaiment les esprits contemporains.
Au R. P. Jaouen revenait la mission de faire con.aitre le
mouvement de la pedagogie nouwele dans les m4thodes lib6rales en I'honneur dans certains pays - la Belgique, par
exemple - pourraient utilement ktre employees chez nous.
La formation religieuse et spirituelle des enfants a &et longuement et magistralement 6tudide par Mgr Petit-de Julleville
et le R. P. Lalande. Enfin, Mattre Pigasse a expose la doctrine sociale de I'Eglise et recherche comment les Maisons
d'education pourraient I'enseigner A leurs il~ves pour que
ceux-c la r6pandent et I'appliquent plus tard.
Les conf6rences 6taient suivtes d'changes de vues trks instructifs : c'tait tantOt une v6ritable enquete sur ce qui se
pratique dans les divers 6tablissements, tantat la recherche coli--tve, sous la direction du conf6rencier, des reformes possibles
on souhaitables.
Ces enquetes, ces recherches se poursuivaient durant la r6crietion de midi, en un carrefour du parc et sur des sujets
determins A l'avance ; il y eut a carrefour a de lettres, de
chants, de J.E.C., de liturgie...
Ainsi l'tude, avec la prre, remplissait les journdes et le
mois a e6t tres profitable.
Chacun en a retird une experience accrue, puisqu'il a
bdnIficid des conseils d'educateurs 6minents et pris connais.
sance de mithodes employdes en des dcolesr direszs
Si
acularisme et le culte de certaines traditions, parfois
mal adapt
aux circonstances prdsentes, deviennent moins
etroits, faudra-t-i le regretter ?
En tout cas, les bonnes volonts sont retrempdes, les Ames
imprdgnees d'une confiance nouvelle en la vertu d'un enselgnemeot qui demeure une des formes les plus hautes de
I'apostolat.
A. CAZaux;.
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CHATEAO-L'tVkQU
BiCENTENAIRE DE LA CANONISATION
DE SAITr VINCENT

(Tridtum des 25, 26, 27 sepkembte 193,)
toujours vwnfr es de l' glise
11 y a 337 ans. sur les 4clt
paroissiale. sainj Vincent rer:.ait de Mgr FranCois de •Br'e Prigueum, l'ordination sacerdotale. i n'est
deilless. 6ve*i,
pas strew./ - tein•raire de dire que la date dz 23 septembre
1600oo
cent.

pout quelque chose dans la saintete de saint Vit-

-Q-i'eau-l'EvCque, aujourd'hui, n'est plus seulement remlarquA.,'e pgr son vieux chAteau de 1'Ev.que, lequel a pass,
deq i.la Revolution entre des mains diffrentes, mais on parte
beai:rup, comme chose importante dans la localit, du Couver• . 'est4a-dire de la maison de ricaite destie aux Filles
de,:o it Vincent de Paul, qu~, puises er lesluttes et k1
f. tues de I'apostolat, viennent sy recueilir pour s'y prparer
a ur,, sainte mort. C'est toute une colone de grandes devotes
Ssaai Vincent, et yien autait plus legitime que leur dsir
de fktt,..avec tout leur ~cur, cotte occasion de .cdbrer la
sainttet Jeur
e
Pe*P.
- La date e sp maort, ay septembre, fut choisle comme per.
mettant, mieuz que d'autres, de donner toute i'ampleur voulue A leur esperance, d'honorer solenaellement la memoire de
I'inoubliable ap6tre de la CharitY. Aussi bien, c'tait peuttre
la seule auaison dans la rgion o- il srai pos-sible d'avoir
convenable cette fete de famille. Et enfin, a, cette date, les
pretres de la Mision, la. fin des vacances, pourraient doneer
A ces solennites un relief de famille tr6s apprdd.
L'idWe do ce triduum fat acceptie avec enthosiasm et empre~ement : soeurs d diflntes maiswo s et Laaarstes lea
plus preci4s de ChAteau-1'vAque rdpondirent joyeusement
appel qW leur fut adrese.
t on o mint auz pr•paratis.,
II fallait des beaux chants, asse nombreux pour trois jours;
eh bien : des reptitions journalires sout faitep, et, pour
chanter saint Vincent,e clle sui
n'ont plus qa un fiet de
voix, toutes celles qui dont leur ,eunesse avalent «t

heureuses

de aire partie des chbeurs de parisses ou d'associations, ont
voulu rivaliser de zAle.

It f.allai use dcoration de la chapelle qui parlAt au public.
La bele nef de la chapelle devait, sans etre trop chargee, donner depuis en haut jusqu'en has, I'impression que la saintet6
de saint Vincent rayonnait dans le sanctuaire de la maison.
Et les roses de toutes nuances et de toutes couleurs, que le
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regard rencontrait partout, proclamait la varidt6 de la charit6 de saint Vincent. On py(Wqi.adspirer au centre de la chapelle une belle cou-onne A' peridentifs rattaches aux chapiteaux des colonnes ; un peu plus bas, au-dessous de la couronne, une gracieuse corbeille de milliers de fleurs ; eifin, par
terre, une table, en colonne torsade du plus delicat et graceux
aspect, table sur laquelle furent portees processionnellement et
d6pos6es ls rWeliques de saint Vincent qui devaient y rester
les trois jours du triduum au milieu des luý-alres et des
fleurs.
Les maisons des pretres de la Mission de Bordeaux. d'AngoulSlie, de Perigueux, les plus proches de Chateau-1'Eveque
avaient acceptl de se charger, A tour de rle, des cernmonies
de ce triduu4n et des pan4gyriques de Saint,
Ce fut un rdgal : tr-is jpurs de belis cdrtmonies, trois jours
de predications Fngouvante•. Det affiches annoqcant le Tridium
at les indulgences donnees par le Souverain Pontife avaient
etA plaCes dans les 6glises de Pdrigueux et dans les chapelles des tpaisons de Sceurs. On eut la joie de constater qu'A
cetains offices ii y avait beaycoup de minde, se derangeant
e P4rigueux, et le jour de cl6ture, 17 pretres 6taient
mmem
venu se joindre 4 I1aCpmmununutu pour le c Te Deum. n
Nos pr6dicateurs nous ont tenu sous le charpme de leurs
paroles o I1'on sentait I'amour, la vendration pour Vincent
de Paql, le Grand Saint. On nous rappela la charith de saint
Vincent pour les pauvres, a qui il donna ses soins, sa persopne,
ses disciples ; pn nos montra comment spiut Vincent de Paul

a mis tout son soin & imiter celui qutl ne quittqit jamais' des
yeuq : Notre Seigneur J6sus-Christ, le modele supreme. Et
infin, on pous fit voir comment la saintet6 du Serviteur de
Dieu s'eqt affirqnAe, et comment I'Eglise s'est plu 0 la reconrqaitre.
Fen4dnt ces trioj jcurs, ' Chi eau-l'Eveque, nous avons
pre dans la beaut.- Notre pensde allait A nos communautes,
A nos supe6riur, aux membres des deux families de' saint
Vincent, aux qeuvres qui toutes pnt besoin d'une ben6diction
d'en Hat, et nous avons, demar-d6 A notre Bienheurepx P&re
do n'oublier prsonne dan ses abondantes bend4ictions.
Si les chre So.eurs de ChAteau-l'Evfque se sont rijoii
4'ayQir aeqndu rappeler Ia Saintet4 du Pere, elles ont aussi de
tout ceur dempand& a saint Vincent qu'l ne soit pas seut au
4ei, L p4 est le Pwre, i4'aussi dolvent Ptre ses Filles.
Denis DILUEs.
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LIMOUX
NOTRE-DAME

DE

MARCEILLE

75" anniversaire de son Couroitement
12 septembre 1937).
Aux portes de Limous, A 1.500 metres au nord de la ville, dominant sur son promontoire la verdoyante valide de 1'Aude,
se profile le sanctuaire de Notre-Dame de Marceille.
II serait difficile et vain de prdtendre prdciser I'origine de
la devotion de la Sainte Vierge dans ce lieu.
Selon le rkcit traditionnel : une statue, d'abord v6enere,
puis abandonnde, enfin merveilleusement retrouv6e aurait attird les fideles. En son honneur, on aurait eleve un sanctuaire, maintes fois rebAti. Datant du XV" si~ce, I'eglise
actuelle n'est qu'une restauration, un agrandissement :des
assises d'eglise romane, visibles A l'abside indiquent nettement un edifice anterieur.
Le sanctuaire actuel, bien fait pour la priere confiante, manifeste d'harmonieuses proportions : 29 metres de long, 17
de large et i de hauteur.
On y remarque particulierement la chaire et le porche :
celui-c est d'un noble aspect ; aux quatre angles s'•event
de gracieux faisceaux de colonnettes prismatiques soutenant
une vodte ogivale; le fond est occup6 par un portail A deux
vantaux. Le tympan est support6 par un linteau surbaissW,
garni de tores, reposant au milieu sur un pilier que surmonte une statue de Notre-Dame, en pierre et de grandeur
naturelle.
La Vierge Mere richement drapee, un peu contournee, est
debout, la couronne sur la tete, tenant d'une main le sceptre
et de I'autre pressant son divin Fils contre son cceur. La
mere et 1'Enfant sont encensks par deux anges. Au-dessus
de la Vierge, se dresse un dais richement sculpt6.
La chaire, perc6e dans le mur, forme une chapelle carrie
qu'6claire une fen&tre A deux meneaux. Un faisceau de colonnettes dissimule 1'epaisseur de la muraille, tandis qu'un
cul de lampe supporte les panneaux A pans coupes.
Le centre du p6lerinage est dvidemment Notre-Dame
de
Marceille. Mesurant 75 centimetres, la statue de
la Vierge
parait 6tre des XI* et XII* sicle ; taille dans un bois fort
dur, elle a nanmoins subi depuis lors, les ravages du temps.
sans etre endommagee en.ses parties essentielles.
La Vierge
assise porte l'Enfant Jesus sur le genou gauche
-•
le protee
de la main ; sur son front co ronn6 les cheveu sont
modestement vos ; et la vivante physionomie respire A
Ia fois bonte et fermetd. La tete de l'Enfant Jesus, pencbde en
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avant, paraft posee sur le corps, et pe semble gubre 6tre
primitive. C'est vers cette Vierge noire qu'accourent les Limouxins et Limouxines..
Pour monter de Limoux au sanctuaire de Notre-Dame de
Marceille, immddiatement avant d'y arriver, la c6te est assez
raide. Sur la a Voie sacrie u, un ldicule abrite la fontaine
v4ndrde ot jadis I'eau coulait, eo tout temps, goutte A goutte.
Les pblerins aimaient A y plonger leurs mains, A y mouiller
les yeux; its emportaient mme de cette eau pour s'en servir en cas de maladies, et l'inscription traduit leur lgitime
confiance : Mile mali species leavit aqua : Cette eau soulage mill sortes de maux.
Un tel sanctuaire fut toujours cher aux ev&ques de Narbonne qui en eurent la garde, jusqu'au Concordat. A leur
demande, le pape- Innocent X accorda une indulgence pienikre pour ie
septembre, fWte de la Nativitd. En 186o, Mgr
Francois Fouquet choisit comme centre de Missionnaires, Notre-Dame de Marceille que la d6votion des fidles a rendu
fameuse et illustre depus longtemps. Par le Concordat, le
sanctuaire passa sous la jurdiction de Carcassonne. Les
6veques successifs considr&rent ce sanctuaire comme le joyau
de leur diocese. II suffira de rappeler quel amour lui voua
Mgr de la Bouillerie. C'6tait une fete pour lui de venir, en
chaque mois .de septembre, presider les solennits, et accomplir son pdlerinage. 1U fit plus. Aprcs lui avoir procure nombre
d'indulgences, ii obtint du Pape Pie IX le couronnement de
Notre.Dame de Marceille. Le 14 septembre 186t, au milieu
d'un acncours immense, il bdnissait deux diad&nes d'or, garnis de pierres pr6cieuses qu'i avait lui-mame donnes, et au
nom du Souverain Pontife, dont il etalt le d4eguE, en couronnait et la Mere et l'Enfant.
Dix ans aprls, pour aviver chez tout son peuple 1'amour
de la Vierge et de son sanctuaire, il resolut de les confier
aux Lazaristes, deja missionnaires diocesains. Sur ces entrefaites, Mgr de la Bouillerie devenait coadjuteur de Bordeaux, archeveque titulaire de Perga. Les tractations f•rent
achevies et men&es a bien par Mgr. Leuillieux et le Phre
Etienne (Contrat du 9 ao6t i873).
M. Philippe Recalens, pretre de la Mission, deja missionnaire diocsain rdsidant au grand Siminaire de Carcassonne
(province du Languedoc), fut nommn Sup6rieur (15 aoit 1873).
11 eut pour successeurs : Messieurs Liopold Vannier (27 septembre t879) ; Joseph Courtade (25 octobre 1887) ; Pierre
Souchon (25 juillet 189o) ; Pons BE6ot (as avril 1894) ; Jean
Jourde (I juillet i899. Sur la fin de juillet 1906, A la
demande de Il6veque, la Congregation cedait le sanctuaire
aux soins de missionnaires seculiers. Pour le cinquantieme anniversaire de son Couronnement, Notre-Dame de Marceille
est dcorde. du titre de Basilique minere par le decret du
5 fUvrier 1912.
Apres la grande guerre et A 1I'aurore de tenms nouveaux,
sur la demande de Mgr Paul-Filix Beuvain de Beausdjour, duv-

qWe de Carcassonne, les Lazarltes ep91aiaeat leur place A Limoau en quafitt de missiOsnnir'i: A Asd" Azimu 6tait nDip suprieur le 8 novenbre 192o; M. Efe CGWAlt lui Succddait
M.-le= Meunwer,
Te 26 septembre 1923, Ott le 27 ýuilek ,9
:. ii eut justement
tecevait A son tour, la charge de LioU
du ceu~
A ccmur de dignement souligner it 7 alivetsalrC
:jO rmm jubilaire du
ronnement de Notre-Daae de Marcei
xZ septembre 1937-.
Les Priparatifs. - Rien de plus sobrm aim &hbors comnm
au dedans, que la decoration de Ia bosiique et de sa al&k
tours- On a voulhr conserver l'austber et simp4* beeut6 du
vaisseau 614gant, qui joint costae deo= vasias maims It
cou-be gracieuse de se- agivesw A pinet sr les- pilasae. dc
COW
ht nef, voit-on groupe s des faisoaum d'oriaindsl .eS
Ieurs pontificates, de I& croieadf et mariaam. 1A 91w Wl
ornement de nos solennit&s, n'est-c pas la foile qui reiplit
nos ýglises au point de deborde jueqe'au dabrs ?
La vieie. - 1Traditionnele dhns ce samtueir6 delk giwmpe
'dans la- nef des fdiles assez courIragef pout pasm bel wsit
I&ife ao danm
dans les saintes occupations du chant ea dc in
Ia reception des sacrements. de Nnitece- dt d'EumKArkth.
m
preparation au double& IIE, W10! de
ýuelke. wielevie
We saint& e;ercitkss?'
ap
ffee, qu'wie veilkte sanctifl8e
rs% Eas _piDes xg heires, sanedi sofr, ijr
Un
'lerins, en groupe ou isols. s'achembietR *ef Notr.J4b51e;
peii plus tard, deux autobus awnient aw fbit cetslitheut de
sainte. fi eat un
p1erins cqui sera le noyau de cettM vEt&
vral monte & flayer par euyr sacrifict la voie qfe deemaia
suivront des peIerins nombreux. ai les rafalms d'm vent
violent poursumvent en hurlant des- troupeaul ise mnagen qui
dans
'sentassent et s'accumulent du c6t6 da levast Go
Uiz abime.
I Augmente T'un affluent &s noromeul venus. qui sweitent
de Liuoux; in procession suit so* pagoutr* otdihtahe autow
de L'esplanadis Le vent qui%tAint f s cierges, rallume %liathousiasme. L'on chante ALplein gealer des At* Mwkioa qo'pePartU te tesrAew. Pkis 1'ou so muedile * Pintiwur, totes
eeilh6p Jusports. fermnes, pow lem saiets exeraiesa -os
qW& io -heures enviem, -lee confessuwnnmS seot*aSamithi. Biaele semnmil do daom lks
tft, gpelquem chant& iuoIs .aup6eheut
pampti~ es. 1A Pre Cabanettw ramnis l'attentio -Ot noumit
Iavide piWtd des perin*i de- fortes paroles jizaqu'A 1m w
cl
de minuliti touchante r46ditian dt im inirgte solnnedl
Dies descawdit -jusqra Dous.
IUHemne
L'dgiise & ee dioamet dd#j pa remnpie
'
La messe- r-niwuit:de fidAes. Que sets-c demain9' Plus &- 25b eWmn17~ 9*' y ant
ant tm*i5
nombre 6
distfibumes qui montttift qge'uh grafd
leur devoir chrifien. Le valsseau Jusqu'au soir mw dfe*i6hra
Pat -- 'habies plerins, ayant prF6vw ha euiti -d* Is vtit en
Pein airt, sinwk NSnt - law Pluci et la diidfnde *vat vcigtmw.

be quoi demain sera-t-il fait ? C'est ce qu'on se demande,

fdrsqu'apparaft un firrament tout paraee

d'toiles cligno-

tantes, fragile et fugace espoir, h61as ! que 1'aurore dissipe,
tfawds que tle nuages galopent avec fureur vers te levant
comnile poatw refoaler la lumiere qui monte.
La matinie. - De tous c6tes ddji les agents benevoles du
service d'ordre sont & leur poste, occupant les points strat6tques qui leur sont assignds pour la facilit6 de la circulation.
[Is font partie des divers gronpes, reconnaissables au brassard ou
leut uniforne : J. C., hospitalit& de S. Franqpis
R4gis, Scouts, etc... Of les voit grelottant sous leur pardes-

V

sus, ,cot relev6, casset le froid qui les saisit. Cependant, le
sourire aux 16rres, ils narguent le anauvais temps par de
joyveu propos. D~ide6ent, c'est aujourd'hui
sactifices

ai journde des

te tous c6tts, A pied et en auto, les pIterins arrivent, ddfiant la tempete qui de nouveau fait rage, jetant des paquets

de pluie glac&e. Ptis par instahts, A travers I'dchancrure des
nuages, le soiel lui( et 1'espoir renait. Sur les murs
aclairds
le soleil decalque les coueurs des vitrauA, pour s'Ateindee
ptesqu'aussit8t. ON eAtre, ow s'broueaon prend place, on
s'instalfe et I'on saisit 1'otcasionr d'entesdre une messe avant
de dejeuner.
ife.st de Monseigear 'VEvAque. -

auto, paratt

A'vait

8 heures,

en

lgr Jean-Joseph Pays, aceompgn6 de M. le cha-

nomre Arcens, vikaire gdneral, et de M. le ehanoine Bescasse, chanteet. Tandis que la messe conenencer
la nef s'empft des afivats nriuveaut qui essaient de trouver une place.
Ld gradi orgue remplit Iair d'une suave mnlodie qui faveriwe
a' piiht. Ni daftts, hi discours. C'est la messe silehtciesep et
te discrdt colloque des Ames avec le Dieu qui, sur Iautel,
s'imnile.

•
Ed t essi fontificale. L'arrivde des nouveau* venus,
dont le flot croft A chaque instant, complique le probleme d'u.e
place & trouver. Les moindres coins sont occup6s, la tribune
est remplie, le bane des maarguilliersest envahi par des dames.
Les degrds de la. chaire elle-mame et- le dessous encore inoeetip6 recilent des assistants qui trouvent naturel de garder
la place qu'is ont decouverte et conquise.
Comment faire passer dans cet entassement le cortige des
pretres quI vont accompagner Leurs. Excellences ? Tout est
possible A celui qui croit et le mairacle s'opre sans effort, de
trouver une place oA ii apparait bien ne pas y en avoir. La
seule place vide est celle oA doivent se dorouler les cerdmonies
de la messe pontjficale.

Apparaissent bient6t au clheur Mgr Pays, r"6v6que de Car-

cassonne. Mgr Marceillac, de Pamiers, Mgt Durand, dd IMottauban, Mgr Gounot, archevque cogddjuteur nomm: de Carthage et, au tr6ne, Mgr de Courreges, auxiliare ae. Tou-

louse. Mgr Gerlier, encore en roqte. ne devait arriver qu'avant
midi pour repartir aussitt aprs le sermon des vpres.
Chants et

drmonmies. -

La messe commence ; les di-
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verses pieces liturgiques de l'office du jour de la Nativitd,
transfigur6es par le plain-chant gregorien de I'admirable choeur
que forment les grands s6minaristes et la Manecanterie, de.
roulent, avec ampleur et nettete, leurs musicales arabesques.
Le texte apparait plus net a travers la limpiditd cristalline
de ces voix d'enfant si pures qui 6voluent claires et moelleuses
A la fois avec grace et simplicit6, appuyant le dessin mlodique sur le solide fonds des voix graves d'hommes.
Et c'est encore plus vrai de I'execution de la messe polyphonique, de style palestrinien, oil les parties fuguees forment
un entrelacement harmonieux du plus heureux effet.
Dans ce decor musical, les c6r6monies du Pontifical se deroulent plus expressives. M. I'abb6 Griffe veille A tout et,
grace a lui, les mouvements du choeur s'enchainent logiquement comme les parties d'un drame en pleine action. Mgr de
Courreges, pontifie avec grAce et distinction, tout plndtr6
d'une pidtd profonde qui &difieson entourage et les assistants
attentifs. M. le doyen du Chapitre remplissait les fonctions
de pretre assistant, M. le chanome Arcens, vicaire general, et
M. te chanoine Boscasse, chancelier, celles de diacres d'honneur. Celles de diacre et de sous-diacre d'office etaient remplies par MM. les chanoines Boyer, secrdtaire particulier, et
Daffos.
L'allocution de M. le Supirieur. - Organisateur des fetes,

M.Jean Meunier se devait de pr6senter A l'auditoire les raisons et I'objet de cette solennitk. II I'a fait avec cette sim-

plicit6 et cette sobre distinction qui sont la marque de sa
parole. La voix nette, quoique voiee par I'dmotion, parvint

jusqu aux extrdmitds de ce vaste auditoire, interrompue par-

fois par 1'4cho, venu du dehors, des chants et des prires que
des pretres ing4nieux avaient pris l'initiative de diriger, pour
calmer les flots irrit6s des auditeurs impatients, qui, ne pouvant rien voir ni entendre, prenaient comme ils pouvaient
leur part de la fete commune.
Messeigneurs, Mes Frkres. - Deux dates dans le pass6, expliquent la fete de ce jour et lui donnent sa raison d'etre. Le
14 novembre 1862, Mgr de la Bouillerie, au nom de S. S. le
Pape Pie IX, couronnait solennellement N.-D. de Marceille.
A Ioccasion du cinquantenaire de ce couronnement, en 1912,

un autre devque de Carcassonne, Mgr de Beausdjour, obtenait du Souverain Pontife pour ce venerable sanctuaire, le
noble titre de Basilique mineure.
Ces honneurs insignes n'avaient d'autre but que de glo-

rifier N.-D. de Marceille et lui rendre graces pour les bienfaits dont les pblerins de son sanctuaire, au cours d'un long
passe, avaient deja et I'objet de sa part.
Un semblable dessein a preside A 1'organisation de cette
Ite jubilaire qui cdl6bre le 75r anniversaire du Couronnement
de Notre-Dame.
C'est pour remercier la Vierge de Marceille et vous
rer
lavenir sa constante protection, qu'aujourd'hu assuvou
.tes accourus
innombrables a ses pieds. A cette manifestation
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de votre piete dejA si iloquente par votre multitude, la presence
des plus hauts representants de la hi6rarchie catholique ajoute
un singulier m6rite. La priere des Eveques, mes fr&res, a
justement plus de prix que la n6tre, en raison du prestige et
de la dignitd dont ils sont revetus. Aussi, je crois me faire
votre interpr-te en adressant L'hommage de votre gratitude
avec celle des Missionnaires de Notre-Dame, au Chef v6nwre
de notre diocese, a qui revient I'heureuse initiative de la preparation de ces fetes, a Nos Seigneurs les Eveques de la Province
de Toulouse, qui sont venus aujourd'hui prier avec nous N.-D.
de Marceille.
Mon emotion est grande A saluer d'avance Mgr I'archevlque de Lyon et Primat des Gaules. Dans sa participation
L la solennite
de ce jour, je saisis, en effet. une delicate attention de la Tres Sainte Vierge et la paternelle bienveillance des deux grandes sceurs de
N.-D. de Marceille :
N.-D. de Lourdes et N.-D. de Fourviere, aupres de laquelle
naguere et sans le.- v.ir, j'ai appris i aimer aujourd'hui celle
de Marceille.
Rcrommandm
e par de si puissants patronages, notre pri6re
en ce jour, mes fr-res, peut pr6tendre A une particuliere efficacit6 et nous assurer cette precieuse protection de N.-D. de
Marceille que nous avons tant de fois 4prouvee dans le passe
et qui nous fait encore grand besoin A l'avenir.
Depuis les lointaines origines du plerinage que d'aucuns
font remonter au temps de S. Paul de Narbonne et de S. Saturnin, les premiers ap6tres de la foi chritienne dans nos
regions; depuis surtout la ddcouverte miraculeuse de la statue
que nous v6ndrons de nos jours, le culte de la Ste Vierge n'a
ress6 d'&re, ici,une source de benediction pour tous ceux oui
ont plac6 en elle leur confiance.

Je n'entreprendrai pas, mes fr&res, une enumeration m&me
succincte des miracles consignds dans les annales de N.-D. de
Marceille. II suffit A votre ddification de considfrer les nombreux ex-votos dont les murs de cette gglise sont recouverts :
guerisons, faveurs temporelles et graces spirituelles, tous ces
temoignages graves dans la pierre et dans le marbre, proclamant d'eux-mnmes et A jamais la bienfaisance de la T. S.
Vierge. Et ce n'est IA qu'un chapitre de I'6tonnante histoire
qui commence avec l'Evangile et se poursuit, toujours plus
merveilleuse, des predilections de Marie pour les hommes.
La .premiBre intervention de la Sainte Vierge en leur faveur semble dater des Noces de Cana oA Jdsus, sur la demande de sa Mere, changea I'eau en vin, pour 6pargner A de
jeunes 6poux la confusion de leur indigence. L'Evangile nous
rapporte 1'6venement en quelques mots brefs, mais lourds de
consequences ; ils conditionnent, en effet, dans la suite des
temps, 'action bienfaisante de la Sainte Vierge : Mater Jesu
ibi. Ia Mere de Jesus tait lA. Desormais, cette parole de
l'Evangile, toutes les fois qu'elle s'est r6alisee, a eti un signe de.merveilles et de bienfaits.
Si, en fait, nous ne savons rien ou peu de chose de la
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T. S. Vierge, pendant le reste de sa vie mortelle, sa toute
puissance et sa bienfaisante activit6 se sont r6viles die son
entrde au Ciel. Marie ne s'est pas contentee, en effet, d'y
prendre possession du tr6ne de gloire que son divin Fils lui
avait prepare. Mais, aprbs avoir ici-bas, satisfait i sa tAche
de Mere du Rkdempteur, elle s'est, au Ciel, consacrde tout
enti&re A cette autre mission de MAre des hommes,
qui d6coulait naturellement de la premiere et dans laquelle J6sus I'avalt confirmde du haut de sa Croix, mettant
en ceuvre tout le prestige dont la Sainte Trinit6 l'a honor6e,
pour nous secourir. Que de biens lui doivent les hommes,
que de b6nedictions leur sont venues par EUe ; pourrait-il
m4me se trouver un seul chrntien qui ne lui solt redevable
de quelque bienfait !
Ce n'est pas trop dire qu'Elle a rempli le monde de ses
manifestations. Elle s'est plih, notamment, h se choisir, sur
notre terre, des lieux favorises de sa particuliere protection.
Aux voyageurs qui abordent les frontires de notre Patrie,
on pourrait, a bon droit, r6p6ter le mot de I'Evangile : La
M&re de Jesus est IA. Cette terre de France est le fief de
prddilection de Marie, avec les innombrables sanctuaires diev6s a sa gloire par ses enfants reconnaissants.
Et cette meme parole pourrait s'inscrire avec non moins de
vdritd A I'entrde de tous les chemins qui donnent acc6s A
ce sanctuaire de Marceille. Oui, la MAre de Jfsus est IA, et
ii n'est que d'y venir a1 prier d'un ccur sincere pour percevoir, avec son invisible pr6sence, son efficace protection.
A la condition, toutefois, mes frkres. que nous soyons dociles aux inspirations de la Vierge. Jadis, elle donna cette
conSigne aux serviteurs de Cana : Faites tout ce que Jesus
vous dira. Mais ces paroles en ce qui nous concerne, qu'est-ce
A dire, sinon de vivre en chretiens et d'epuiser A force de
volent6 e. d'amour toutes les joies somptueuses contenues
dans cet ideal, qui n parait rebutant A beaucoup que parce
qu9 nous ne savons plus guire y voir que des contraines, et
que ses douceurs demeurent inapercues A notre mollesse.
Ah I qu'avons-nous perdu nos ames d'enfants ! Mais il ne
tient qua nous, mes fr&res, de les retrouver, pour suivre, plus
gnerr0us et confipqts d6sormais, les conspils de notre Mere
c6leste.
Ce ne serait pas 1l moindre gain de cette journre si, aupr&s
de Marie, nous nous refaisions des esprits et des coeurs plus
pleinement chrdtiens, et nous reprenions conscience de tant de
r6alit6s surnaturelles, dont la claire vue suffirait A nous guerir
de toutes nos mlisres, et nous consoler de toutes les decep
tions qu ncus accablent peut-4tre dans I'ordre humain.
N.-D. de Marceille, rappelez-nous et faites-nous comprendre
que nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes en
rain de l'oublier peutitre, et de renier nos origines, semblables
des fils de famille qui feraient bon marche des
titres de noblesse trouvds dans leur bercea et les trlueraient
contre quelque basse roture.
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N'est-ce pas ce qui nous arrive, mes fr6res, quand, oublieux
de notre caractere chritten, nous no savons plus appricier
ces titres, pourtant prestigieux, d'enfants de la Vierge et de
fr&ree adoptifs de J6sus, at perdons toua los avantages qu'ils
nous assurent I

Ah ! puissions-nous, au cours de cette journee, non pas seulement 6propver de faciles dmotions, qui seront sans lendemain, mals concevoir de durables rdsolutions. C'est A claque
instant qu'un enfant a besoin de sa mAre. Pour recourtr toujours avec confiance a la sollicitude de la Sainte Vierge,
faisons en sorte, mes freres, de pouvoir nous dire toujours ses
enfants. Dans ce but, ne asyons pas aimplement des chr4tiens d'occasion, mais chrtiens tous lea jours et dans toutes
les circonstances de notre vie : chritiens dans notre travail
et l'areompliesement de nos devoirs d'etat ; chrdtieas dans nos
ddlassements et nos r6cr6ations : chr6tiens dans nos pireas
et nos rdjouissances ; chrdtiena enfin dans nos rapports avec
tous lea hommes, en qui nous devons reconnaatre toujours
d'autres enfants, comma nonu, de la TrBs .Sainte Vierge,
A ce prix, nous nous assurerons I'efficace protection dt N,,D.
de Marceille et son assistance dans nos nacessit6s ici-bas, en
attendant de la voir un jour pour no la quitter jaiais, Plus
%vritablementque nulle autre part, mes frres, nous trouverms
inscrit sur la porte du Ciel le mat de I'Evangile : M.etr loe
ibi. C'est ici la demeure de Marie, Mre de J6sus, Puiase.telle, mes frres, devenir la n6tre. Ainsi soit-il.
Le repas de midi. - Spectacle pittoresque que celui de cette
foule bigarr6e, dont une partie, tenace, a maintenu tott le
jour ses positions dans I'interieur de la basilique, comme op
d6fend une tranchee conquise, deployant le panier A provisions
plut6t que de ceder un pouce de terrain, ou s'4gaillant delors
A la recherche d'un abri de fortune, ou encore cherchant
dans les restaurants de la ville de Limoux le nioyen d'apaiser
la faim qui n'a point d'oreilles et que les plus beaux 4di*
cours ne peuvent rassasier.
GrAce A la sage disposition des organisateurs, deux tables
furept pr6vues pour I'ensemble des pr4tres, des s6minaristeoet
de la Mancanterie, I'une A 1'Institutiop agricole Saint-Joseph.
I'autre dans les locaux des P&es missionnaires, o0 4taient
rfunis, autour de Nos Seigneurs les Eviqqes et de leurq familiers, les vicaires g.neraux, le doyen et presque tous las
membres du v4n6rable Chapitre, ainsi que les apciens et aqtuels missiionnaires ddticsains.
Les tostes. - La plus interessante partie d'un repas, du
moins la plus spirituelle, est le moment des tostes. Une ingmeuse combinaison avait dtd prdvue qui eat permis aux deux
tables srpartes d'entendre les tostes de NN. SS. les Evuques.
lle 'est heurtoe A une impossibiliMt pratique, qui laisse ip,
tact Ie rmrite de Iitention des biepveillants organisateurp.
Nous n'avons pas la prftention de repoduire dans le
fratl
ponmtandt6 ces paroles, antes dent Pesprit falt
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mirite autant que le fond mime des idees qu'elles expriment.
Qu'on se r6signe au pale rksumd que nous avons tent&.
du toste de Mgr 'Evrque de Carcassonme.
Rtsga.r
C'est une grande joie pour un 6veque et aussi une l1gitime
fierth de saluer son 6veque cons6crateur, son P&re dans l'piscopat, devenu archevfque de Lyon et primat des Gaules.
C'est une grande joie aussi d'entendre exalter par un eveque
de N.-D. de Lourdes les gloires de N.-D. de Marceille. Ce
sont les motifs de joie que j'6prouve aujourd'hui.
Laissez-moi tout d'abord vous remercier, cher Monseigneur,
de ce que malgr6 tant de raisons valables que vous aviez de
refuser I'invitation que vous nous avez fait I'honneur d'accepter, vous n'avez pas hesitd & interrompre vos praves preoccupations actuelles. Cette marque de bonte ajoutee A tant

d'autres, que je ne compte plus, mais que je n'oublierai jamais, me touche profondement.
Je n'en suis d'ailleurs pas 6tonn6. Le Saint PNre n'a-t-il pas
dit, rcemment, par la plume de son Secr6taire d'Etat, que

vous etes le grand chevalier servant de la Madone? I y a huit
jours a peine vous fatiez, A r.5o00 mtres d'altitude, N.-D. de

Heas, qui me rappelle de si dmouvants et de si doux sou-

venirs. Aujourd'hu,
vous venez a N.-D. de Marceille. Nous
nous souviendrons avec reconnaissance que 'un de vos derniers discours d'eveque de Lourdes a dt6 pour cel6brer notre
Madone audoise.
L'un de vqs derniers discours d'eveque de Lourdes! Je ne prononce pas ce mot sans melancolie. Cette tristesse de la separation prochaine que tous vos diocesains ont 6prouvee, nous la
partzgeons ; quiconque aime Marie est un peu de Lourdes
et il nous semble impossible de concevoir Lourdes sans Mgr
Gerlier.

Nous nous rdjouissons pourtant A la pensde que, plac6 sur
un plus grand theAtre, vous ferez rayonner plus loin votre
apostolat. Vous irez A Lyon sous les auspices de N.-D. de
Marceille, car nous lui demanderons d'y benir votre ministere comme N.-D. de Lourdes a beni celui que vous avez
accompli sous son regard.

Mgr de Pamiers, votre placet tait tout indiquee ici, comme
le successeur de I'6veque qui fut, en 1912, l'orateur de la
fete o0 fut drigi en basilique le sanctuaire de Marceille, et
parce que vous possidez une Madone voisine et sceur de la
n6tre, N.-D. de Sabart. II y a beau temps que J'avais pris A
Garaison, I'habitude de 'invoquer avec nos Madones pyrinden-

nes dans nos prieres quotidiennes. Je I'ai connue, depuis lors,

conduit par vous, au lendemain d'une fete magnifique, si vibrante que le bourdon de votre cathdrale perdit sa voix ;
d'ailleurs, vous la lui avez rendue depuis.
En votre personne, je salue le doyen de la province ecclsiastique de Toulouse qui, depuis 21 aans, donne l'exemple
des plus belles vertus episcopales, parmi lesquelles je me plais
A noter le zle ardent et constant pour le recrutement sacerdotal. Ce z#le a 6t0, d'ailleurs, couronn6 de suco,
puisque
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vous avez pu construire un Petit Seminaire magnifique, dont
vous vouliez bien, un jour, me faire les honneurs.
Mgr de Montauban, je sais que vous aviez fixt a ce meme
jour un Congrks de Jeunesse Catholique. Pour tre avec nous
aujourd'hui, vous n'avez pas h6sit6 & le deplacer. Devant ce
geste d'amiti6, comment ne vous pardonnerais-je pas d'avoir
manqu6 au rendez-vous de Fontcroizette. C'est N.-D- de Marceille qui a voulu que vous veniez, en ces f6tes jubilaires, chanter les premieres vepres de vos noces d'argent sacerdotales.
Nous sommes heureux de pr6luder aux fetes que vous prdparent vos diocdsains en vous priant d'agrder nos vceux les
plus cordialement fraternels.
Mgr de Courrges, vous m'avez donne, vous aussi, un grand
t4moignage d'amitid en acceptant de clibrer la messe pontificale, apres avoir fait, frais et dispos, zoo kilomztres, au
volant de votre automobile. Je ne suis point etonn6 de cette
performance quand je sais que, dans vos tourn6es de confirmation, vous passez avec une aisance remarqude de I'auto
sous le dais, du volant A la crosse ; je vous remercie, en
temps, des multiples services que, avec tant de bonne
m eme
grAce et de distinction, vous rendez A la province, depuis
que, soit comme secrtaire, soit comme auxiiaire, vous vous
etes associd aux travaux de Mgr Saliege.
En votre personne, je salue Mgr I'archeveque de Toulouse,
qui se repose, en ce moment, en son pays natal, de son
6tonnante activit6. Vous lui direz que nous avons pensd i
lui et confi6 A N.-D. de Marceille toutes ses intentions.
Puisque nous sommes au chapitre des archev"ques, je
salue la prdsence id de Mgr le Coadjuteur de l'archeveque
de Carthage. Vous aviez dejA promis, Excellence, d'etre id,
avant m&me d'etre nomm6 coadjuteur. Vous n'dtiez pas un
inconnu pour nous. Le Mois sacerdotal, oh vous avez rendu
tant de services, avait rdvdld vos mdrites. Un de mes pretres.
professeur, qui vient d'v prendre part, m'crivait, il y a deux
jours, en me disant sa satisfaction : mune seule ombre au
tableau : I'absence si heureusement motivde, de celui qui
devait en &tre, comme les autres annees, le directeur. n Vous
8tes, au surplus, en famille ici, parmi vos confr&res, fils
commre vous de saint Vincent de Paul. Combien o nen pourrait nommer qui 6veillent des souvenirs sympathiques . MM.
Guillaume et Ricciardelli, par exemple.
Nous vous suivrons de notre sympathie et de nos prires
sur cette terre de Carthage, qui 6voque pour quelques-uns d'entre nous le souvenir c- Congrs eucharistique dc 1930.
M. le Superieur, est-il possible que, dans votre discours de
ce matin, vous ayez ose m'attribuer la prdparation des fetes
de Notre-Dame ? Je n'ai eu qu'a approuver : widit quod esset
bonum. Vous y avez mis votre coeur de missionnaire et les
qualit6s d'organisateur du lyonnais que vous etes, secondd
d'ailleurs par vos chers collegues.
Des missionnaires d'autrefois, je salue les deux-uniques

stinvivagt. 6eu* HHao-Gaomnnaik we Id HauteWGaroqne nous
a donn~s, malt que nos ne swageorwa pas AL l rendre.
Ie sague aussi ma maison Apiscopie et le vinira6te Chap", pyoqu
au complet, les superieurs de Montpellter, d'Ardoua* ekt mnie de Carcassoane, et les queiqfat# cafr~ ici
ptsemtsv les seals qu'sit Pu contenir cette sale. Prfas ts 6Ui
flok. ft s96t tous dans notre coeur et le cceur de Ncor-Dufine.
rai rtErlth pour Lr fin lee secr~taires. On connalt lbr
Nfintbo4I * It swis c"lv qua suis *, lk suivent ezi etet,
qtMna W iee pr*oMMt pas. e "qae t certain, c'est. u'is varaissegft s'entendre, espirons que c'est pQur ne dire qu4 du
bien de leurs 46veques.
A- toms, aneri do neuw a oir aide A faire tr&s belWes ces
fed de NotrtiAeaaa
de Marceiile. It y en aui-a ae plus
belleirv ae Francev durant cete Ainae jubilaire . if y eh' auta
awsi de plus modestes, mais, efles ne forrueront toutes qtr an
omert de iouanges et de priires & Marie, reine de FRance,
e c'est ce qui nowa rasstawe 4 cette heure.
PA-dessuus
les nueges iui piaaissent A l3aorizon,
bvilk et
CfLtt b'Eesle,
t c'est pourqtew noes,- nous restons contlants
let ooimisftxý

t; toste de Mgt, Ger"W. - I hA eourLt
"
dowmage'
Mais ii fut spiritueld A seuht : e fat un dtDionatoaement.
L'Yreift &a pm. p&&d le .fn 4* It moidue syliabe, mais
IN pitme Is ph. rakide, A meaieade stwnographier, devait
teftenor bI suivre be dessirr d'utt pens~e alerts 4ui troazve,
sans lee cfardreer ies, termr
lee plus- heurux, Jos nuances
les plus bubtiles e le. rapprochements les plus inattendus.
btM ce fewr d'artifice Atraonnait, en getibe, oik sotit comme
blomi -ce qiui rend riffidie un tompft rendu etd.
Mgr Gw~er rewercie donc Mgr I'Mvqiue de Ia&sympathle
a Credit qui luf eat si. largement ouvevt. Efle vieli!
~oint
,
do"s la istuatioR
'instalole ou d- so Crouwv, entre dett 61_c0,
u'se qui& vous retiuent, Ir'autre =u vous, ricfaihe.
Mgir de Cacassonne vient de neut faire assistet & ude adnirable distribýUtion de pria. On aurait pu se_ denianclidt St ron
~ti~
mas
Ma
e avec un s, au fteu d m
; nails iU a blob
fallu re~wuuuitre que, malgri la rine des PIfrdn.es qul passe
Ioonioaf,
f
ay a ics des arseves d'enthousiasmne- qud- Ia Caidne~ire Pourrait vous envier.
I veut onc d-er unn merci poWr cette seie d& coiplimients,
qua n a oubli6 personne dans 11 province d.eoujlouse, pas
Aflgn'e Irarchev& 1ue Coadjtcur djia de CarthbA, qUi h5t46fe Ia
cobpagioi de saint
cet
cnlte Paui. dont it aetwj g~rien fii,
ainsi clue le ifoicec oS' fl sev en4We'cji dU itaViait. Qhe- fes
fils kW stiail! Vificetit- qei travailket A- Moneauban, A acatha0.?' ow&a l.4); a#. MIrfdroWe
doient fflcitfs de ce qlai font
hi~ft~ aaw teoiv lqaois.
Noug s*Mamie* togi hearetu*,- dujimird'htd, &e IWeatsenarer
ddn4 ce
a aeW
Mtafte.
ft
Puafstro log grauii: jouwnee d& sOw
histoire, celle-ci marquera, A qAti ed wevicc re mdi'w ? II
laase -sans solutimo
te probW&& ds tesponsabilitE.. On doit,
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egt tous cas, recontaitr ce que peut rendre ur. suprieur iatele, II le btnit d'avoir proligent sour un 6veque apeot
cur6 ufe occasim nowvell de chanter la gloire de N.-D. de
Marceille, sous les auspices d'un evlque que Lourdes nous
envoya, & utn veque qm quitte Lourdes pour N.-D. de Fourvieres.
Nomination de chanoines. - Mpr &SEvquede Carcassonne,
ators, se 1lve de nouveae et samissant le mot de A distribution de prit * et profite pout rqaner d'un caillou blanc
oette journe historique, ea ptclamant use promotion marale
de chanoims.
Le chapelet. - II aval~ occup6 le piete leisirs de laoule
impatiente qu, pendant la mnati· e, avait en vac tentd
d'entrer dans t'intrieur dt sanctuaahe comme i avait rempi
les instants fibres, entre lea c&•monies, de I'auditeire plas
eteireur, installe dans fa nef. Maei le programme avait pre6
un chapelet commente, de•6t l'archipr6tre de la cathddrala,
M. re chanoin Suberville, avait 6eM charg, n y mit sen
ardeur apostofrque, filcat d'u organo clair, seaore et reteatissanf, fs finesses d'ai esprit deBi qui sut tiwer, de la fIe jpbilaire, des lecons doctrinales, des rapptochmments irngnieuz
Aesurtouf de" appnEations pratiques, notamment ea co qui
nt sacertcinaerO 1Ptrcvatgace des modes et se reenidr
Ltt epres. - Tandi qu P'amdiaiwe dw dedans suivait aec
inter&t ces brillants comtentafres, la foule da dehrs uhbchdi;t
de l'ddiA st"nltret, par fe moimdre intersiee, dot Inr irl6r
AeL, imafgr le service drordre qel lattait pied * pied pew
metnt auditoire
entftfr les arrivantd et sAuer d- I'ecri
int6rieur, serr6 A bloc comme pw uai dtasg.
CWfitment, daes ees •oeditios, put-a faire un passage la
processie deu cergt pcdatldeit es reques,, 'estIe seeret d4u
e•r~itamt service d'oare e aasi des fidles qui suret se
gener pour faire de la place.
Er Ioffite se &retaIc,faisant altenrr le psaames, chant6s
et fatih-boardens, aSe lee interudes do grand orgue deRt
le stawv et habile jew seobtait tre an dho de cet admirabe
choeur qul chante ew beaust wament les goiree de ben
lest•·
, dmam
atmosplere de pait et de sabr6hie L'auditire
attetiCL
suivait avet intvkat cette splendide poeypLhnie %at
akitravu e e1plainchat, prie a
heantant et chanter en
piant.
QU"tt
iaux.
ldies efoukls au dehoti avea utne remasquable
enaWnt, ils attendirent que la procession lear permit eatih de
pendmt leur part deo
iheh commun.
iVrsstLdo se&A
ser* d& Mgr Giiw. - Ce semnon ftf fe
M~ cent• di choi~ et•Si Pouveut, le- clieA
de i er
edmoeal.
Tous Its regards 6taleW fits Siur
lh
ehaire. La hatte taMe
d prdi,
I
I-atrait do prp&te goutfr qutt'4
sem tO8tdurs
flower asawer de so* v•iage, lPaisuwe dew suanireý, la diArictiOn de -I paruaee prdeairuenr w sa. fkvtvw f pdepsew 1
wvi i fimpnressmion d so discmeas.
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Nous en donnons Ln pile r6sumi qui guidera le souvenir
de ceux qui eurent la joie d'entendre, et qui consolera peutSt e un peu ceux du dehors, qui furent emp6ch6s d'en saisir
un seui mot.
t La joie de ce jour nous vient d'abord du saint Nom de
Marie, que cl6&bre la liturgie, ce nom si doux, tant de fois
r,.3te par !es UIvres chr6tiennes.
Elle nous vient aussi de ce lieu saint et venerable oh, depuis si longtemps, la Sainte Vierge est vendrde, et dont vous
avez voulu fater deux grands anniversaires : celui du Couronnement de la statue miracuieuse, et celui de I'6rectioa en basilique mineure, du sanctuaire qui l'abrite.
Ce centre de divotion comnpte parmi les plus anciens. La
tradition, probable au xie et au ia* siecle, s'affermit an ir
siecle. Vos ancetres ont fait ic ce que vous faites vousm&mes. Vos sentiments font suite aux leurs, provoques par
les bons exemples qui se sont r6percutks jusqu'a nos jours.
C'est A la Madone brune, au bon sourire, que I'on aimait
confier son Ame, La destinee de son pas et de la chritientk
entibre, sur cette colline inspirde que Barrs eat appelee a un
haut lieu oh souffle 1'Esprit a.
Le premier anniversaire rappelle le couonnement ar Mgr
de la Bouillerie. Une lettre pastorale de ce prilat 1annona
comme un ev6nement d'importance qui classe ce sanctuaire
parmi les plus beaux de ce diocse. De cette cdr4monie, les
chroniques du temps ont dit merveille.
Le second anniversaire fut clbrd par Mgr de Beausj)our.
Sa lettre pastorale fait ressortir 1'importance d'une erection
en basilique mineure, qui est un privilege et les faveurs spirituelles que 1'Eglise y attache.
Voilk les souvenirs qu'a voulu 6voquer et solenniser Mgr de
Carcassonne, lui-meme enfant privilgi6 de Lourdes, qui I'a
donn6 a N.-D. de Marcee, de bon coeur sans nul doute, mais
non pas sans regret.
Quelle joie d'admirer cette belle ceremonie A laquelle se
sont rendus tous les 4evques de la province, un si nombreux
clerg6, tout un peuple en liesse qui se presse au-dedans et qui
prie au dehors de cet antique sanctuaire.
La devotion A la Mre de Dieu explique l'empressement des
foules qui I'honorent, comme la reine de leur pays, de la France et du monde entier. Mais un second motif eplique cette
f&te, c'est que, dans ce diocese s'inaugure aujourd'hui, par
cette cremonie, le jubild national du voeu de Louis XIII qui
doit se terminer le 15 aoat prochain.
L'lan de cette d6votion est, chez nous, natureL C'est une
litanie qu'on pourrait composer en l'honneur de la Ste Vierge,
rien qu avec la sdrie des vocables divers sous lesquels, parmi nous seulement, Marie est invoqude.
C'est un geste essentiellement catholique que cette tradition, chez nous, du culte marial, car rien ne rdpond mieux A

I'esprit catholique. Au Japon, quand, apres cent an de dispersion, les catholiques persecutds voulurent se recoanaltre,
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deux signes furent exigds : la fiddlitd au Pape de Rome et
le culte envers la Ste Vierge.
Est-ce que la liturgie ne fait pas tous les mois c616brer
quelque fete en son honneur ?
Exces et diversion funeste, pr6tendent avec humeur nos
freres s6par6s de la Rdforme protestante, et m6me empietement sacrilege sur le culte qu on uuit a Dieu.
Erreur profonde : ce que nous honorons et aimons en Marie, c'est ce que le Seigneur a fait par elle, c'est la personne
du Sauveur pour lequel elle fut pr6par6e avant la creation,
conCue immaculee et mise au monde le 8 septembre. Tous

les mvsteres de sa vie ont Jesus pour objet et pour but. Si
Marie est immaculde, c'est pour preserver Dieu meme de tout
rapport avec le pcb6.
Toutes

les

manifestations

surnaturelles en

I'honneur

de

Marie, celles de la Medaille miraculeuse et des apparitions
de Lourdes, ont pour but de dresser un tr6ne au Fils de

Dieu, de sorte que, s6pare du Christ, la devotion envers Marie n'aurait ni portee ni sens. C'est ce qui a porte Pie XI,
parlant des manifestations eucharistiques de Lourdes, a dire
ce mot fameux : a Lourdes est le plus beau tr6ne dresse sur
terre A la divine Eucharistie. a D'ailleurs, la liturgie le dit en
propres termes : , Votre nativite, Vierge Mere de Dieu, fut
line annonce de joie pour I'univers entier, parce que de vous
est issu le Christ, notre Dieu. n
De plus, Marie, M&e de Dieu, est aussi notre Mre, car
le Christ 1'a voulu par une designation expresse. Ainsi
l'amour filial, la derniere noblesse des hommes les plus d€chus, nous sert A exalter la plus digne des Meres que, par
amour pour nous, Dieu voulut nous 16guer.
De lA vient 1'erection de nombreux sanctuaires oi s'alimente la devotion & Ia Mere de Dieu. De 1A les pelerinages
qui sont I'occasion frdquente de vrais retours A la foi et A
la pratique chretienne. Combien d'Ames y ont retrouv6 la
joie, le r6confort et la vie m4me de ka grace ! C'est une loi
surnaturelle que l'on va de la Mere au Fils.
La conclusion s'impose donc : il faut que cettq journ6e soit

pour tous loccasion d'un amour plus fervent pour elle, plus
ginereux et plus filial.
Que, dans son coeur, chacun s'examine loyalement, qu'il
se demande si Marie est contente de lui, s'il pourrait, sans
rougir, rencontrer son regard si pur et s'enivrer de sa lamire. On ne plait A Mane que si I'on se decide A pratiquer
fidlement les deux vertus particulieres qui lui sont les plus

chr-es et qui repondent le mieux aux ndcessites de I'heure :
sa puret6 immarul6e, qui doit etre notre ideal comme elle est
devenue son nom m&ne et comme se definition, et puis la

charit6.

Quel effort it faut faire en ce monde pervers, oh tout cons-

pire a deflorer cette aimable vertu, pour se preserver de la
contagion. La jeunesse en est-elle plus rayonnante ? Sommesnous plus unis, plus heureux et plus forts, depuis que nous
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nous laissons entralner par le lot corrupteur du siislci? Impossible, en tout cas, de I'honorer si on W'est 46cid4 4 s
contraindre pour etre digne delle et sjrtout d4e s pret9.
Le culte envers Marie requiert aussi l'accroissqment de 1
vertu de charitd. On ne peut pas aimer Marie si on l'aime
ses frres, comme on no peut aimer Dieu si on d4teste son
prochain.
Voyez comme de plus en plus, cette aimable vertu disparalt de la terre, cbassee par les violences et par la ai.pe dans
la yie des families, de la socidet, et des nations.
Ecoutez battre votre coeur, aime-t-il le prochain ?
Si chacue s'efforcait de le remplir de charit6~ verrait-on le
navrant spectacle de guerres fratricides ou entse races earnemies ? Jamais la charit6 n'a peut-tre suhi de crise plas
redoutable. N'est-ce pas le moment d'utilise la ddvotioe
a
la Mare de Dieu pour nous sentir plus freres les ups des
autres, enfants de cette MBre, et ddcides. & tout pour faire

fleurir la paixa
Cette journue waiment ne sera magnifique que si ele
marque une &tape decisive de nos progrbs suraturels. n
la Procession. - Ce discours dcoutj
avec un recueillement
profond, 11 s'agi"sait de derouler la procession sur le parcours pr6vu et si aimablement a4torisd par les pouvoirs publics, M. le sous-prifet de Limoux et ie mairede cette ville,
M. Pierre Constans.
Ce nitait pas chose facile, parce qu'apres bien des intermittences de soleil et de pluie, du bout de I'horizon courait
ave furie un vent de cers puissant qul poussait des nuages,
laissant dans l'incertain l'issue de la procession.
Une accalmie d6eda la sortie de la procession qui deseendit sous une double et triple hale de speetateurs juches
sur les murs de l'esplanade et de la route, pour remonter par
Ih a Voie Sacrte
,.Mais blent6t se produisait une nouvelle
averse ; elle ne cessalt qu'au moment oa la foule, au chant

de \'Ave Maria, gue la plule p'avait pu interrompre, pdnd-

trait dans la basilique.
Je me rappelais qu'& ce m6me endroit en 189a, mentait
suant, sous la chaleur d'un soleil tropical, Mgr Billard, qui
suivait la statue miraculeuse, exilee a Limoux pendant prls
d'qne annae, et qui avait voulu par ee retour triomphal, raaimer notre ddvetion a N.-D. de Marcelie.
Salut et re•erciements de Mgr VIyque. Le Te Dcum
cllantd en plein enthousiasme avec le concours de la Schbol
et deg pr6tres prdeents, se d6roul4 avec pift6 la serie
&
es
chants polyphoniques exdcutes en perfection.
,1. m6t e la fi manquait A cette foule. II fu, comme cp
P'attendalt, complet et vibrant. '
En voici le rdsumd aussi exact que possible.
" Nous avous chant6 le Te Deum, rendu & Notre-Dame de

Marcellie notre ilial hommnage pour les grAces reues. sp$clalemeat au cours de ett jot rnde s belie et s l rcforf W te
o de•pt d
dine
Uments,
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Itest juste de remercier aussi tous ceux qui ont contribu6

& rendre magnifique aette solennitA jubilaire.

Et tout d'abord NN. SS. les Evques, dont la presence a
donnd tant d'clat a cette ckr6monie. Daigne N.-D. de Marceille les remercier elle-mme !
J'aurais voulu dire un spdcial merci & Mgr Gerlier pour
avoli apportd & ces fetes ie rayonnement de sa presence et
la splendeur de son eloquence ; mals dej ses occupatiods
lorit oblige de reprendre le chemin de Lourdes. Sa parole
pourtant nous reste qui a raviv6 dans nos coeurs I'amour de
Notre-Dame. C'est eile qui le rconmpensera, en b6nissant son
ministke A Lyon comme A LourdeS et nous le demanderons
S-la Reine du del.
Je remercie Mgr le Coadjuteur Olu de Carthage qui a voulu, vrai fils de S. Vincent de Paul, etre aujourd'hui des nOtres, ainsi que M. le Superieur de N.-D. de Marceille, qui,
avec ses missionnaires, a pr6par4 cette fete avec tout son coeur.
Je remercie le service d'ordre, assurd avec tant de merites.
tant par la force publique sous la direction des autorits civiles que par les groupements b6advoles : hospitalite de St
Francois Rdgis, J. C., Scouts, etc.
Merci au chaeur du Grand Sdninaire et de la Mandcanterie que si souvent j'a eu I'ocasloan de ffliciter et qui se
recommande lui-mmme a I'adniration de cette assistance.
Merci a vous, pelerins innombrables, car c'est vous surtout
qui faites la beaut6 de tette fete mariale. Vous &tes venus
des points les plus divers du diocese, et parfois, je le sais,
les plus eloignd~, malgr l~'ncertitude du temps. La Vierge
a souri A votre gdn6rosite.
Vous I'aveo pride, chant6ee debout et, pour beaucoup, dehors et sous la pluie. Au lieu des emotions douces et faciles,
vous avez trouvd ici surtout le sacrifice ; mais, chrdtiennement
supporte, h'estil pas le plus precieux des pglerinages ?
Je suis str que vozs emportez des praces temporelles, peut#tre, maid surtout des grvces d'ternte, des graces surnaturelies.
comme celle-ci ne
Mgr Gerlir vous I'a dit : une journen
doit pas etre dans lendemain. Au debut de cette ann6e jus
biaire, il faut eaporter d'ii la. devotion tatholique & la Ste
Vietg* et, en particulier, la devotion A N.-D. de Marceille
flle est partout la Mte des chrtioes. mais ici elle est plut
particlibrement
;-6tre
c'est pour nous qu'ii elle a taabli le
tr6ne de sa bontd at de sa puissance ; c'est iciaurtout que voM
ancetres I'ont pride, en vous donnant l'eemnple de son culte,
Nous sommes ici chez elle. Prenons sl r4solution d'avoir an
elle ine plus grande confiance, d'8tre plus fiers ddeormais
d'elle de son histoire, de sa basilique, et de venir la visiter
se" Ia conduite de vos prttes. en des pAlerinaged qae je
desite de plus en plus nombreuti
Puissent aussi les pelerins de Notre-Dame ne pas s'arreter
A minihemin qu'ils allent jusqu'A hI Table salnti,
jusqm('
la toaimmnion. Ce. n'est pas pout nous retenir que Notre.
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Dame nous appelle, mais pour nous conduire a Jesus. Soyes
tous des communiants, comme vous i'avez Atd aujourd'hui en
sl grand nombre. Et ce sanctuaire venWr sera de plus en
plus une source de vie surnaturelle pour notre diockse. a

Et ces remerciements, ainsi que ces exhortations furent suivies d'une ardente invocation oiZ passait I'Ame de I'Vvfque
qui a le souci profond du bien de son diocese. II confie a

Notre-Dame son diocese, la supplie de lui obtenir des pretres
toujours plus nombreux et plus saints, de garder ses fidkles
de toute erreur et de tout mal.
Chanoine DaFos

(La Semaine Religieuse du diockse de Carcassomse
18 et 25 septembre 1937).

ITALIE
ROME
MONTECITORIO
LES FETES POUR LA CANONISATION
DE SAINT VINCENT DE PAUL (1837)
L'annde jubilaire x937-1938, ramenant le deuxime Centenaire de la Canonisation de saint Vincent de Paul, nous a fouri
Poccasion de nous renouveler dans notre ddvotion et notre

culte filial Ad'endroit de saint Vincent : sos marchons minsi

sur les traces et suivons s exemple de nos confreres et Seurs
de jadis... A preuve, ce compte-rends des fites clbrdes en
1837 - i y a done un sikcle - en l'ancienne residence et iglise de nos confreres de Rome, a Montecitrio : maison remontant au temps de saint Vincent, fondde et doee par le l rgesses de Marie-Madeleine de Vignerod, duchesse d'Aigul6

on (0 o4-1675), la charitable ni&ce du Cardinal Armead-f)ae

du Plessis, duc de Richelieu (1585-1642). Expropride et indemnmse en 1912-1913, par le Gouvernement italien, en we de
Iagrandissement des Bureaux et Annexes de la Chambre des
Deputs, cette antique maison des Lazaristes se continue eoraement dans la rdidence des Prati (via Pompeo Magno, 21),
apmrs un bref sejour a Saint-Appollinaire, de g193 & 920o. Rome
en 1837 dtait alors - un chacun e sait - terre et possession
pontificale : le Pape Souverain des Etats Pontificaux s'aPlait
en ces temps-lA, Gregoire XVI.
T C.
Apr6s de longues semaines de preparatifs, arriva enfin le
jour tant desird du 18 juillet (1837). A i•.heures de 1'aprJ6-
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midi, le solennel Triduum s'ouvrit avec un grand concours
de peuple, par les Vepres pontificales chanties par Monseigneur Soglia, patriarche de Constantinople, depuis Cardinal
de la Sainte Eglise. Le 19 juillet, fete de saint Vincent, premier jour du Triduum, aussit6t I'ouverture de l'eglise, on vit
arriver un grand nombre d'eccl6siastiques distinguds. des
cardinaux, des evlques, des prelats, des chanoines, des gdneraux d'Ordres, des RWguliers, etc... ; I'affluence etait telle
qcz si I'glise et les cinq chapelles de la maison avaient eu
le double d'autels cela n'aurait tout de m&me pas suffi pour
satisfaire la devotion de tous ceux qui accouraient pour y
celebrer la sainte messe.
Sans distinction aucune, on offrait A tous la collation ordinaire, et en plus, un rdsum chronologique de la vie du Saint,
avec son portrait. (On en avait imprnm pour la circonstance

i.5oo exemplaires, relies de diverses manires.) Les deux jours

suivants, on offrit pareillement la collation et la Vie du Saint.
Pendant ce Triduum, le nombre des messes cdebrkes chez nous
depassa les 8oo. Le concours de peuple fut immense, car

on avait permis aux femmes d'entrer dans notre glise, jus-

qu'h une beure asses avancee de la soiree : celles-ci furent attires par la fete vraiment extraordinaire et aussi par la curiosite de voir une dglise qu'elles n'avaient jamais vue et qu'elles
nimaginaient ni si grande ni si belle ; cela amena une telle
foule que Iedernier soir on ne parvint pas A fermer la porte
de I'glise. bien que poliment on priAt les gens de sortir. A la
porte, une femme qui voulait entrer, pendant que les autres
sortaient, interpella une de ses connaissances : a Quelle fete y
Comment, tu n'es pas
L'autre ripondit :
a-t-i done ?
aliee voir I'6glise ? - Non. - Tu peux t'en aller, alors, tu
as manqud le Paradis. n
Le lendemain matin, A l'heure prevue, Mgr Soglia c6lebra
la Messe pontificale : dix-neuf cardinaux 6taient presents
dans le chceur : les cardinaux Falsacappa, Doria, Odescalchi,
Giustiniani, Franzoni, Della Porta, Patrizi, Tiberti, Arnaut,
Spinola, Rivarola, Mattel, De S;mone, Sala, Barberini. Spada.
Albergnini, Brignolle, Gazzoli ; assistaient aussi plusieurs pr&
lats et notabilitds eccl6siastiques : A tous fut offerte la Vie de
saint Vincent l66gamment relide et une reproduction de la
gravure nouvelle, commandee pour la circonstance, par notre
maison de Turin, au cdlebre graveur Mocchetti. Apres midi,
les Vpres pontificales furent chantees par Mgr Soglia, le pan6gyrique donn4 par Mgr Rossi, prdlat de Sa Saintet6.
Le second jour, 2o juillet, le triduum fut encore plus solennel, du fait de la venue du Souverain Pontife Gregoire XVI,
invite par notre Superieur general, M. Jean-Baptiste Nozo.
Le pape daigna non seulement venir a a messa gala pour visiter I eglise du Saint, comme c'est la coutume en de semblables circonstances, mais encore, il voulut y ce16brer la sainte
messe. II fut requ a la porte par les cardinaux Falsacappa et
Odescalchi et par notre Sup&rieur general, accompagae par
quelques missionnaires, en manteau et barrette. Les autres
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confr6res de nos deum mnaisons romaines, en surplis, attendaient dans I'Cglise, rang•S sur deux Ugnes. Le Souverain
Pontife fit son entr4e au son de I'orgue ; • pane avait-il
fait quelques pas dans l'4glise quii s'arrta pour jouir du
nagnifique coup d'eeil que pr6seatait I'ensemble de I'orneComme c'est
mentation et des grands lustres allunaEs.
beau ! a s'&cra-t-i. Aprbs avoir adore Ie Saint Sacrement. i
se rendit au maltre-autel, ob it c6lbra la Sainte Messe, assistW
par les quatre cardinaux ci-dessus nammis : ceuxci, pendant
toute la messe, se tinrent & genoux au milieu du cheur, sur
un simple tabouret. Le Saint Pre communia tous nos cercs,
Atudiants et novices ; apr&s avoir cdidbrd, ii assista A uae
inesse d'actions de grAces dite par un de ses chapelains gerets.
Ensuite, le Pape se rendit dans le grand appartement avec
les deux cardinaux Falsacappa at Odescalchi pouw preadre 1i
petit d6jeuner ; ij ne voulut pas de celui qu'oa avait apportd
du Palais, prfrant le cafe des missionnairea,
parce que,
ditil, je sais qu'ils le font tr&s biae. *
Notre frkre Pestrini avait pr6vu cela; sachant que le Pape
aiinait tant le cafe, il s'etait procur4 par Intermdiaire d'up
oriental, un certain Thomas Alcouchi, notre ancien pensionnaire, upe quantit6 suffisante de vral et dlicleux moka : e
caik fait avec beaucoup de soins fut parfaitement euess. A
peiae le Pape 1'eut-l senti qu'il dit : c Vodi du cafe, je Pal
d6l
dit, il faut venir chez les missionnaires pour seatir fe
caF. n I le trouva si bon qull en remplit sa tasse une seconde
fois, ce en quoi i!fut imite par tous les ecclesiastiques de sa
suite. On traita bien aussi les militaires, c'est--dire les gardesnobles et les dragons, plus nombreux que de eeutume ! les
gardes-nobles eurent du caf6, du chocolat, du lait, de la glace, des biscuits, des gAteaux et un grand plat de sucreries
fines ; eau dragons fut servi, selon leur ddsir, une colation
avec jambon, saucisso, omelette, figues, pbches et vina & vlontd, ainsi qu'une assiette de bonbons. Tous se montrent
contents, avee une diffrence pourtant : lee Gardesnobes,
tos gens titrs, vid&rent les plats et apr6s avoir mang6 A
satite, emportrent ce quils purent dans leur chapeau a phme, coiffure quils portaient a l'epoque, ne laissant pas mame
ine dragee. Les dragons, au contraire, bien que pauvres eoldats, ne prirent chaeun qaun ou deux bonbons, en manire de remereiement et n'emportbrent ren ; le brigadier
leur disait : a Attention, les gars, vous devez encoti monter a cheval ; avet ce vindA, il ne faut pas plaisanter. a'
Apre lIa collation, le Saint-Pre passe dans la grande chaelle toute transfomn4e ; un tr8ae magnifique s'y eevait : le
Pae _~y assit powu admettre au baisement du pied tous les
msolnnaires presents : a leur tEte etait le Superieur general.
Pendant deux bonnes heures, le Saint-P&re s'entretint avec le
Supkzieur et les missionnaires, montrant une grande affablit
et binveillance. Ensuite, on lil prsenta un bouquet defeurs
arlikiele., qui avait ceftt pres de so ecur, et qualqes
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Vies de saint Vincent par Acami (aimprindes pour la cdrcom

tance) superbement reli.es ; pared cadeua fut fait aux deux
cardinaux presents. Apres cela, le Souerain Poatife nous
qgitta au milieu des acelamations d'une aultitude de gens
accourus pour la fete.
A wo beures, peu apres le depart du Pape, la Messe pont,
ficale fut aeli~b e par Mgr Vespignami, Arehevqupe de Tyawe,
auctv assistance au chacur de nombreux eveques, prklais et
notabieits eeclidiastiques. Apr&s les Vepres pontificales, iab
Rezzu, profisseir d'6Uoqence a 1Universite, donna le second
panbgyriqjp.
Le trolsbiine et dernier lour du triduum, m&sie affluence ;
la Msse pontifisae fut c6hlbrde par Mgr Teoli, aum6nier secret de Sa Saintetd ; .prks les V4pres pontificales, le troisie4e
pane•rique fut doond par le Pkre Rosani, Suprrieur g4enral
des Pares des copasPies, ancien professeur d'aoquence. et
depxis 6v0que in parlitus.
Maintenat, it srait juste de dire quelque chose de 14
part prise par les habitants du voisinage, en vice de rendre,
mime A I'extrieur, la Wete plus grandiose : sur la Place de
Monteeitorio, comme dans les rues aveoaioantes, les fenatrcs
furent ornes, le jour, de splendides tapisseries et, la nuk,
de lampiona et de torches ; deux grands orchestres, engages
par M. Camille Janai at plusieurs autres de nos vosins se
firent entendre pendant ces fours. Mgr Antoine Tosti, trdsorier
gOneral de IL Chambre Apostolique, qui avait oa r.sidepce
dans tne partie du paais de Montecitorio. fit donner a ses
fiais ua grand feu d'arti•ce. plus beau que Ja fa.muse et
t, aditianMelle tirandole, et bien reussi pour la raison que Ie
vais dire : Tosti, conme Tresorier, avait liceacd quelques
meis uparavant, I'artificier. parce que les deux girandoles
que I'on avait coutume de faire chaque anade, depuis quel,
que temps, ne rdussissaient qu'imoarfaitement. Le pauvre artiste le suppliait same cease de ne pas lui faire perdre
son gagne-pain ; Tosti tenait boo et ne voulait pas le reprendre. Pourtant, en cette irconstance, afin de se 4ebarasser
de l'importun, ii l'envoya ehercher et lui dit i q Je consens A
un dernier essais ei le feu d'artifice que je veux donner sur
cette place rfussit aux applaudissemeats de tous, jI te reprends, si non, n'y songe plus ; sur4ecbhamp, j'ea enverrai
chercher un matre. Entendu, c'est to dernier essal, va travailler, n Apres avoir recu pareilles promesses, I'artificier se
mit & P'euvre avec I'application que l'on devine. II allait demander tant6t A I'un, tapt4t A I'aytre quelques prerogatives de
saint Vincent. On lui indiqua la charitd ; aprhs un peu de
r6flexion, 4 cela me suffit ,, dit-il. L'artistt fit tant et si bien
que la place de Montecitorio 4tait pour ainsi dire en flammes. Apr'eses pICIBt.
m,..retsamo: mabies et m6me plus
belles ;ue celles de la Girandole, il y eut un lancer de fusdes
en guirlande qui semblalent courir a travers Is place at les
rues adjacentee, de sortes que les nombreux spectateurs s'lan-.
teaent pour tout volr, de c6te et d'autre. Apre, cela, on alluma
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une magnifique piece montke, au milieu de laquelle apparaissait le coeur de saint Vincent tout rouge, jetant des flammes de toutes parts ; c'6tait si beau que le peuple se mit
A applaudir. Ce feu d'artifice varid dura presque une heure :
le brave artificier rentra en grAce aupres de Tosti et reprit sa

place perdue.
Apres ce spectacle, Mgr Tosti voulut donner dans ses appartements, un abondant rafratchissement A toutes les perso,-.
nes distinguees, invit6es par lui au feu d'artifice qu'll avait
ordonna ; il voulut absolument avoir notre Suporieur ge6nral,
M. Nozzo, et son compagnon, M. Fiorillo, Assistant italien
A Paris. Ainsi se cl6turdrent les solennites du premier centenaire de la Canonisation de saint Vincent de Paul.
Pour finir, ce serait une ingratitude de passer sous silence
1~legante et somptueuse ornementation de l'6glise r&alisee
par M. Camillo Cortoni, sans presque aucun profit pour lui.
Deja,
depuis de longues ann6es, il s'y prdparait, disant qu'il
dsirait seulement faire cette ornementation pour le Centenaire
et qu'il mourrait content. Cortoni ne recourut pour son travail qu'aux ressources de son art, sans le concours d'aucun
architecte. 1 rdussit au delA de ce qu'on esprait : les spec.
tateurs furent ravis par la beaut6 et l'l4gance du dessin, la
rcliesse des tapis, A tel point que des Romains eux-momes,
accoutum6s pourtant a voir d6ploydes les plus grandes pompes, avouaient n'avoir jamais rien vu de semblable. On en
fit un dessin qui fut lithographiW. Dieu exauca le desir de
l'artiste, car peu apres la fate, il fut enlev6 par le cholera
.et passa en Paradis, avec son fils, maitre de chapelle.
La fete reussit comme on le desirait, avec une solennit6

et une magnificence toute religieuse et eccidsiastique, sans
bluit de musique aucune : on entendit seulement du plain-

chant. admird par tous, tant eccldsiastiques que laiques :
c telles sont, disaient-ils, et telles doivent Atres les Cremonies
de 1'Eglise ! n
Les d6penses monterept A plus de 463 ecus, mais la gn&rosit6 des bienfaiteurs couvrit les frais. L'eglise y gagna des
tapis, des devants d'autels, de l'argenterie, des objets dords
ou argentds au nombre d'un millier.
Simon Uco
(Visiteur de Rome, du 2 novembre 1835 au x juillet x839)
5
A Rome, le 5 janvier 1850.
(Adapt6 des Annali della missione, 1936, pp. 212-217).

PAYS-BAS
RUREMONDE
Dans les derniers jours de novembre 1937, la Presse du
Limbourg (Pays-Bas) insdrait ce chaleureux appel o4s M. Ft-

ron, supdrieur du Grand sdminaire de RuremoAde, President
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du Comiti diocdsain pour les Missions, comvoquait pritres at
fidiles & laI messe de Requiem que Mgr Lemmens, Wveque de
Ruremonde se proposait de cilebrer en sa cathedrale, le I1
dicembre, pour le VenIrd Mgr Franfois Schraven. Cette noble
et eloquente page, chargie d'une teile motion, traduit heureusement nos propres sentiments ; aussi la faisons-nous totalement n6tre. nous associant pleinement en cette circonstanee t

ia venbralion que le Limbourg, fertile et gdn&reuse terre de
missionnaires, conserve et entretient pour I'apostolat lointain,
et proclamant bien haut en cette occurrence notre intime admiration et notre estime profonde pour les Semeurs et les
F. C.
Pionniers de I'Evangile parmi les Infidales.

Post-scriptum. - 4 dicembre i937. - Prdtres et fid.les du
diocese de Ruremonde ont pleinement rpondu d& 'invitation
de ler dvdque et A l',mouvant appel de M. Fdron.
qui occupaient Ie
A la tete des dignitaires ecsiastiquei
choeur, se trouvait Mgr Paulussen, dveque titulaire de Pomaria, vicaire apostolique de Kumasi, en Afrique Occidentale Anglaise. Le college de Ruremonde, ois Mgr Schraven fit ses
Humanites, etait au complet. De nombreux Lazaristes, pritres
et Otudiants, dtaient renus de Panuingen, des autres maisons
du Limbourg et mime de Nimague, rendre n .supreme honmage aux victimes, leurs friees en saint Vincent. Aiprs la
messe, M. Fdron, dars une courte oraison fueibre, interprfta
avec eloquence les sentiments qui etaient au fond de tous les
coeturs.
Le lundi 29 novembre, un service solennel avait dijd iLt cilIbrC A Lottum, village natal de Monseigneur Schraven, dans
le cadre familial des parents et des paroissiens. M. Lansu, suprieur de Panningen, venu pour reprisenter le Visiteur de
olioande, M. Hubert Meuffels, y prit la parole, et, dans une
touchante allocution, felicita la paroisse de compter parmi ses
enfants un devque mrtyr dent le sang et les prikres allaiet
dev~ir une nouvelle semence de vocations missionnaires.
Notre Evfque, Monseigneur Guillaumne Lemmens, c6lkbrera, mercredi i~ dicembre, a 9 heures, en son Eglise cathbdrale,
une messe solennelle de Requiem pour le repos de I'Ame de
Mgr Schraven, vicaire apostolique de Chengting, mort assassin.
Si jamais I'amour que nous portons aux Missions nous a
fait sympathiser avec le sort de nos missionnaires, c'est bien
dans les jours qui viennent de s'6couler. Les nouvelles venues
de Chine devenaient de jour en jour plus angoissantes ;
on pressentait que la guerre allait Otre portte aussi dans des
contries oh travaillaient des missionnaires de notre Limbourg;
et tout A coup arriva la nouvelle que plusieurs etaient portis
manquants et avaient et6 emmen&s. Parmi eux, il y avait
un 6vtque, enfant du Limbourg, le si bon et si simple Monseigneur Schraven, qui travaillait en Chine depuis 36 ans,
et qui, pendant cette longue pdriode, n'6tait revenu qu'une
seule fois dans sa patrie, auprs de sa famille. On essaya de
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recueillir des informations par les voies officielles. Paris surtout, d'apr6s ce que nous avons appris, s'efforca d'obtenir des
pricisions, mais sans rdsultat. Et brusquement, ce fut la tragique nouvelle : Le noble missionnaire et ses compagnons
parnl lesquel. il y avait encore deux N4erlandai, avaient ite
tuoS ct brfils.
Cothme catholiques, nous savons que la perscution et la
mort peuvent 4ttr le sort de ceux qu veulent suivre en tout
le Maitre, et toute 1'histoire de I'Eglise prouve que a le disciple
n'est pae atidessus du Maitre. n II reste vrai, cependant,
qte tous ceut qui ont le coeur bien place ont et6 6mus en
apprenant cette nouvelle ; et dans notre Limbourg lle y a
produit une profonde sensation.
Cetei, il v a quelque chose de beau et de noble dans la
peIise quae otre Seigneur, parai les etvques, a prdciasment
choisi un fil de hotre LIimbourg pour cette sublime vocation.
S'Il est probable qu'on ne pourra janais appeler ce prince
de I'Eglise martWt dans le seps canonique du mot, tous nous
srvons tependanit que 1'cffre de se vie n'est que la suite de la
vocation missionnaie, et qu'la est donc, en un autre et v6ritabte sent, marty# de la foi, martyr pour lee Ames. Mais cette
aurdle ne diminue pas ce qu'il y a dansa I'6evement de saisissant et de tragigue.
Monseigneur ~ehraven, si, au temps jadis, vous 6tiez venu
pa•mi nous pour recevoir la consecration episcopale, dans
une de no .gilises, le temple, temoin de cette solennit4, aurait
&t6 trop petit pour renfermer les fid6les accourus temoigner de
leur sympathie et suivre le sacre, heureux du choix de votre
personane I s'agit maintenant d'une autrt cer6monie. L'B6v&
que de ce Limbourg qui vous a vu naitre va soleniellement
c~idbrer la messe pour le repos de votre Ame, voulant de la
sorte honorer noblement votre m6moire. L'eglise, en ce jour,
ne sera4elle pas boodee ? Nous esons fermement que ol.
Du diocese entier et de Ruremende, ils viendtont, ecclisias
tiques et laiques. autoritas et simples fidles : it faut que oe
solt un hommage rendu A votre douloureuse mais glorieuse
mnort. Notte afTour pout led mislonnaires noun presse de
saimt le bel example que notre velue va nou donter eo cu6.
brant set o•ice pOftifcal de Requitt
. ftangft autour de I'axtelt assistant A• divin sacrifice offert pouw vous, nots prierois
pour vous et pour ceux qui ont 4tW vos compagnons dans le
martyre.

Mais vous ausal, dematdeo pour nots i amour poae notre loi,
amour pour les Missions, amour poar nos misisoAhaires du
Liribourg, t sovye aingi le grand appual do notrt OEUvrt pour
tes Missions.
FtRo#.
Parmi les sa)rdmes lettres easwyes fanEurop,
Void cae
qm Mgr FrafSois hSchrnwe., isrvit,
tout demiar i,
a
Ms Hteri Rotnams La missie pressemtait te redoublemmt
des difficwle et kds soqfftnces. mdis as poaoMit widest
"ent souptower to dAudouuw ddemowemnt, toutm def eqwnl
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mefaits woutumiaes A ces Plards d'ores et didj
via Siberie, cette correspondance se ressebtit des
Service postal, et, en tout cas, arrivait & Parg, Je
ense jours aris la mort, le massacre du Vicaire
et de ses mssionnaires. Touchante, pricieuse teChengtingfu, Ue 17 septembrt

1937

VWndr4 Monsieur t'Assistant,
La grace de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais !
Je crois que je vous dois encore une r6ponse : lorsque votre
lettre est arriv6e, j'dtais A 'P6in et j'ai failli ne pas pouvoir
revenir : la brouille Sino-Japonaise a clat6 la nuit et lorsque
le matin nous sommes arrivs-A la gare pour revenir ici, le
trafic sur la ligne itait arrtet : forc6ment nous sommes retourn6s au Peit'ang o& nous avons pass4 encore cinq jours ;
ensuite nous avons fait un d6tour, partie en auto, partie
en pousse et A pied pour -tier prendre le train A Tch'ang sin
tien et ainsi nous avons pu ren.trer oi on ne nous attendait
pas. MM. Willemen et Tiggelman, qui dtaient venuis id passer quelques jours de vacances so sent empresses de faire le
mjme chemin en sens contraire, cc qui leur a permis de
rentrer A Yungpingfou, sans difficultes. S'ils avaient attendu
quelques jours de plus, it. auraient .et bloqus ici ; depuis
la fin de juillet, les communications avec Pekin et Tientsin
sont coupees : la poste passe pourtant, mIls je nb sais comment : elle arrive avet beaucoup de retard et d'une maniire
tres irr6guli6ft. C'est encore la poste d'Eurp gu nou, arrive avec Ie plus do r6gulari6 q<uoique les lettres inetent
un peu plus de temps quA I'ordinaire.
Jusqu'a prsent nous sommes ea: paix dans notre ville de
Chengtingu, peu iuportante au point de vue militaire ;
Cheukatchouang, quw n'est qu'a. une bonne dizaiue de kilom&tres au sud, mai* o6 se trouve la t&te de ligne du chemin
fer du Shansi, a &tdbombard4 d'importance par les avigns :
dans les environs de notre ville, surtout da cBt( de la garl ,
les soldats Chinois ont fait creuser. pas mal de trancThes,
mais jusqu'&present, elles ne servent A rien : les arm6es se
trouvent encore a quelque ISo kilometres plus au nord. II se
pourrait, que, maintenant que les pluies, excessiyeinent fortis
cette annme au mois d'aoit, ont cess6, les operations comamencent s6rieusement. Que Dieu nous prot.ge, surtout confre les
soldats fuyards qui ont la mauvaise habitude de tout piler
au passage.
Nous aurons uan hiver dur a passer d'un cm6t la gterre
et de I'autre une motsson d6ficitaire ; lle s'anitoncait 'abord
magnifique; ftnia le pluies prolonges et frop abondantes
S'ont passablement abtee;s, sans par e des tranchdes qui oit
rait beaucoup de tral aut champs. Et Chine, c'est toujoure
parei : ce sont le pauvres paysans qul payent les pots
~
.
Je reri perets dovou ienvoyer notre statistiqie de l der-
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ni&e annee de Mission. Le nouvel exercice, que nous riservet-il ? J'espere que le Bon Dieu donnera meilleure santE &
nos pr&tres :l'Vt~ et le printemps dernier, nous en avons eu
7 ou 8 a I'h6pital ; en ce moment trois se trouvent encore A
Pdkin : l'un des trois est gudri, mais ne peut rentrer A cause
de la guerre ; des deux autres, je n'ai pas de nouvelles.
En attendant, je vous prie, Ven4rd Monsieur l'Assistant,
d'agreer I'assurance de mon humble devouement en N. S. et

M. I.
t Francois SCHRAVEN.

LIBAN
LES MISSIONS AU LIBAN

Lettre de M. Antoine Nakad as T. H. P. Souvay,
Supirieur gioeral
Monsieur et tres honor6 Pere
Votre b6nediction sil vous plait

Depuis quatre ans j'ai I'honneur d'etre employd aux mis-

sions du Liban dans I'archidiocise maronite de Beyrouth d'une

population d'environ 8o.ooo Ames.

Quatre annees ont dji

6tt consacrdes a ce diockse et quatre autres ann6es ne sront pas de trop pour l'achever.
J'ai l'honneur, Monsieur et tres Honorw Pre, de succ6der a MM. Chiniara et Akaouy, deux grands et vaillants
missionnaires. I y a dejA bien des annes, ils ont travaill
dans ce pays, et leur souvenir demeure toujours vivant
dans les coeurs de beaucoup de fidles.
Leurs tAches d'antan dtaient plus faciles.
Aujourd'hui,
16emancipation des esprits, la divulgation des idees subversives, le pen de connaissance religieuse de ces pauvres chr6
tiens an Liban, ont t6t fait de detruire la ferveur chrtienne
ei 'esprit de foi tant admirAs autrefois par les anciens misionnaires.
De nos jours done, la tiche du missionnaire, mnme au Liban, devient de plus en plus difficile. TrAs souvent je nec
rencontre, dans les villages gue J'Avanglise, qu'indiffrence,tideur, voire m&me des esprits forts qui ayant gland, de cd

de I,

quelques objections, sen vont les rdpandant et les rd.

pOtant a qui veut les entendre. Malheureusement, 4tant donan6
F
'ignorance
religieuse de la population et les souffrances matrielles dues A la misre, ces objections et ces sophismea
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trouvent partout un terrain favorable pour germer et se d&velopper.
Monseigneur I'Archev6que maroniteA un saint et ze1
pasteur, r6agit fortement et lutte de toutes ses forces, mais
la tAche est enorme et je suis presque le seul missionnaire
missionnant dont il peut disposer. N'est-ce pas le cas de
r6pdter : Messis multa... operardi paui.
Cette note sombre, Monsieur et tres Honor6 P6re, n'est
pas le tout de notre ministare : ii s'y fait vraiment du bien.
Selon l'importance des paroisses, les missions que nous
donnons durent 2 semaines, I mois ou meme 2 mois. Pour
se faire une idde a peu pres exacte de la vie et de la
marche de nos missions, il n'y a qu'a se reporter A ce
que, de son 6poque, dit notre Phre Saint Vincent. La situation est A peu pres identique pour le clerg6 et 'i*gnorance
des fideles. Et.. que peuvent v faire les pasteurs ? La plupart suivant la discipline du rite maronite sont mari6s et
charges de famille ! braves gens, c'est vrai, mais presque
aussi ignorants qe leurs ouailles.
Accompagn6 d'un prktre collaborateur et d'un cuisinier,
muni de mes bagages et d'une batterie de cuisine bien primitive, je m'installe dans le village tant bien que mal. Nanti
de tout ce qu'i faut pour 1'essentiel du temporel, le missionnaire libanais ne gAne en rien la population souvent tres
pauvre, il n'est pas A charge. II peut done lui consacrer tout
le temps necessaire A son instruction.
Le local de fortune qu'il trouve pour se loger est trAs souvent insuffisant et peu confortable : on n'y regarde pas de
si pres... on sy fait.
La chambre du missionnaire servira de chambre A coucher, de rifectoire, de parloir, de chambre de r6union pour
traiter les litiges et retablir la bonne entente entre les families. Un petit lit de camp et ses accessoires nous suit
partout. Une chapelle portative au complet nous met
; Pi'abri de bien des ennuis liturgiques, car il faut vous dire,
Mon trAs honord P&re, que la plupart des 6glises sent loin
d'etre conformes aux rgles de la liturgie, pour les ornements, les nappes d'autel. etc.
Notre ordinaire ne sort ni des Offices de Lutetie, ni de
reux du Grand Htel Saint-Georges. Notre cordon bleu trouve
dans les jardins des lgumes qu'il apprete A merveille & la
mode du pays. Les jours de fate, il va ddnicher quelques
boites de u singe ,, et quand un h6te inattendu apparaft,
M. le Visiteur, par exemple, ii dWbarrasse sa voiture d'un
i.s de pamers prudemment entass6s. Cela changera tout de
iltme et reposera nos estomacs fatigues de courges farcies,
de mehchies A la feuille de vignes, de kobbis, de babaghammonge ou de mhallabr. Rares exception: heureusement,
car la population tenoin du d6sinteressement du missionnaire
comprend bien vite quil n'est venu IA que pour faire du
hien. Elle ne tarde pas A suivre les instructions de la mission.
Les auditeurs augmentent de jour en jour, le bon resultat
ne se fait pas attendre.

paPs I'un 4s 14 villages o4 j'ai donn6 la mission en
1936-1937, vit un type original. Abou Khalil est son ioi,
vrai paysan libanais, vieux style, mais esprit fort et raisonneur. Rude travailleur
m cepndant, ses mains calleuses,
ne craint ni le graind air n les
1i'~J
son teint hAl6 prouvent
ardeurs du soleil. Attach3 K1sa terre, il I'est aussi A son costume national': chiroual, plastron arrivant a la ceinture, tarbppche mqgrhiabi stvle ancien enfpour d't~n caffi incolove,
les pollets libres et las pieds cha's.•s du tassounde d'autreA•i Kbaili. Avec cela fe s'occupnt de personne,
fois, voQi 4
topt enjier a ses affaires, il passe pouir riche e mene une
vie t.anquille.
Mais voil. I depuis des anndes Abou Khalil mwne une vi
dc. yvai
n._aiJamais d'eglise, jamais de prires, it travaj
dimanpies et f.tes. Comine il a le caract.ikr '-asible,
;e
sogpe e se h§sarde A lui demander raison de sa conduite.
Je Ie guette au passage a Bonjour Cheik Abou Kbhal...
1.je rdpopd par up 4 Bonjour abQunr ) qui sipble vyoj
loir me -faire comprendre : Laissez-nioi tranquille. .
- Voyoqs 47heik Abou Khalil, Que pensez.yous du temps ?
Aurons-aous de la pluie
- O:i... qWt le sait! Diep~ n'a pas le temps de s'occucp
- Que dite,-vo,-s 1, Cheik, vous tes ppurtant un hopi
itelligent, I'archev-que de Beyrouth mn'a envoy4 id i
cher la mission, il a, para~t-Il. grande confiao p
p yoauS
W'a dit qua vous 4onLeriez I'exengply aux atro.e
Jusqi'ici Abou Khalil nrvait pas 4pigp& mq regarda,
voilk qu'il me dovisage.
-Oh...
dit-il tout ce que vous pr4chez
I' glise, je ie
sais. A quoi bon alors aller vous &couter, vous ne rop
prendrez rien de. nouveau.
-Je le sais, Cheik Abou Khalil, mais de ce que vous m5
vez tout P'Evangile, est-ce une raison de ne plus l-entendrem
Tenez il y a une nourriture que vous absorbez tous les jotdn.
et qui vous fait toujours du bien, c'est le pain, allez-vei
dire que vous n'en voulez plus paree ,iue vous e ci
naissez bien, n'est-ce pas ce pain qui entreti~ t la vie -d
corps.? Eh bien p1Evangile entretient la vie de 'Ame, nous,
ne pouvons pas le laisser sans perdre cette vie.
I fait urf signe de tte qgui voulait dire : peut-tre -'&t
l
s'efi va en me ailuant.
Depuis cette rencontre, j'ai fait prier les petits pnfantb
j'i offert le Saint Sacrifice et vofla que 4 jours apr
jqie vors-je dans I'audioire du soir! man Abou Khalil. Oltf
if es:bieepaysii peTi
4
, ur peu gnd, I tate pend4
sur ra poitrinr, if a comme peur de rearder ses voisins.
Justenrent re Sujet de rma conference porte sur Bienhe.
r eux
ceu qui enenondent la parole de Diet et Ja gards
eans l~euir cofrpr.""":e
'ga
Ia'
.boi••'Kahil coute. avec intret, semble-t-Ii. Son regrd
meqcuitte pas. LIaglaie est rompue.......
"'• ·ti

lrsormnis it viendra A toutes les instructions du soir,
jour pour se rconcilier avec le
n'attendri pa" e"derier
Bon D)ieu, recevoir a' Sainte Communion et donner ainsi
9ore.emiple aux plus jeunes comme 1'avait disirW Parle
cheveque.
Voilh un example qui nous montre comme les missions
sunt ncessaires. Notre grand espoir et 1'espoir des 6veques
est dana notre 6cole aostolique. It me tar4e de voir l4clo,
sion d'ap6tres qui viendront a note secours car... les Aboil
Ihalil ne sont pas rares aujourd'hui et ils augmentent de
jour en jour.
Pour ce travail si inportant, mon trts honor4 pre, veuille
done re b6nir spcialement qt me croire
Votre fils tr&s soumis
Antoine NAs.D.
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on soigne les membres souffrants de Jesus-Christ, et je puis
certifier que I'on ignore le ch6mage. Pauvres feiiahs et pau*vres chritiennes s'empressent chez les Soeurs pour des soins
qui s'appliquent A toute la gamme de miseres humaines, jusqu'aux grandes interventions chirurgicales. Les Sceurs de
Saint Vincent ont construit un petit pavilion dans I'immense
peu, pavilion destine
propritu', qu'elles font defricher petu
aux p<lerins. 11 faut croire, A feuilletor le livre des plerins,
que la maison reste favorablement connue.
I)e Nazareth, les Cornettes missionnent. Eles s'en vont une
fois par semaine, sinon plus souvent, par la plaine d'Esdrelon
ou par les Monts de Galilee, porter, avec quelques rem6des,
la divine r g6neration : le Bapteme. Naim, Endor, Cana, Sepphoris, il doit y avoir dans tous ces villages des petits chretiens baptis6s par nos Soeurs.
En Samtrie, saint Vincent n'a aucun de ses enfants. Sebaste et Naplouse constituent d'ailleurs un monde ferm6 qui
par ces temps d'agitation n'est pas sans danger pour le voyageur. Apr&s Naplouse, on descend sur la Judde. La silhouette
de Garizim nous accompagne; un peu. Apres Khan Loublan, la
route s'dleve en lacets. On a le regret de laisser Silo A sa
gauche, puis Bethel, a sa droite, sans pouvoir s'y rendre.
On arrive enfin par Ramallah, El Bue. Rama, A la Ville
sainte. A Jrusalem. I'auto nous conduit chez le bon Pere Germond, A Mamillah Road. M. Germond est seuL I habite une
partie de I'ancienne "cole apostolique oi ont 6tudi6 quelques jeunes Libanais auiourd'hui missionnaires dans les pays
sous mandat frangais. Sa tAche de missionnaire consiste a
assurer I'aum6nerie de I'hospice de Sceur Recamier et la direction des Filles de la Charite de Palestine : Bethl•em, Jerusalem, Nazareth, Caiffa. Combien Mgr Barlassina regrette cette
p6nurie de personnel !... II lui faudrait de bons missionnaires
pour semer A pleine main la parole de Dieu, dans son vaste
diocese. Hilas !
La Congregation possede, ii est vral, d'autres representants
A Jdrusaiem : les Confreres Allemands. Ceux-ci toujours mandat6s par une Socidte de Cologne, comme pour Tabgha, ont.
un florissant coliege qu'ils dirigent avec l'appui des Sceurs
de Saint-Charles. La t< Schmith-School a connalt un succes
enviable. Elle forme la jeunesse hidrosolomitaine. D'autre part,
un petit hospice en face du Gouvernorat hWberge quelques personnes. Ce Gouvernorat, vaste baitment situe A la porte de
Damas, appartient aux confreres. Dans les sous-sols de ce
grandiose edifice, nos confreres abritent un musde, inconnu
des Guides bleus et autres, et qui pourtant a une grande

valeur. On a groupd en ses salles la faune palestipienne. II
n'est pas une race de quadrup.des, pas une categorie d'oiseaux qui n'y trouve son Achantillon. Et sl l'on veut blen se
rappeler que des coins comme Tibdriade et son lac sont un

veritable paradis peupld de tres nombreux oiseaux, on pourra
se faire une idde de l'importance des collections. Ce musee
vraiment merite d'etre connu. II fait pendtrer tout autant dans
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ivangdlique que tous ccux qui se composent de
le milieu
poterics ou d'ustensiles en pierre ou en verre.
Apres Jerusalem, nous retrouvons les confreres allemands A
s conme iant I'Emmaiis 6vanKoubdbd, un de, sites.proposs
golique. Nos o•.( res se sont instalis il y a quelque 40 ans
sur un coteau rocailleux comnpletenlent denudd. Is y ont cr4
une veritable oasis, tout y pousse : une vigetation luxuriante,
arbres d'essences diverses. On pcut m6me jouir de l'agreable
fraicheur d'un bois de pin sans cigales et deguster de succulents raisins. Koubeb6 est A ranger A c6t4 de Tabgha, mais
c'est un Tabgha triple, voire quadruple.
Revenons de la province allemande A la province franqaise.
La Palestine Judenne n'est pas sans refleter l'admirable cha-

ritA de saint Vincent. A d6faut de pr&tres, nous trouvons les
cornettes blanches en une oeuvre qui mrrite une place A
part. Qui ne connait L'immense baitisse de sceur Sion, vraie

cour des miracles oih preside sceur Recamier. Les miskres
rencontrees par Notre-Seigneur durant sa vie, se sont renconties It : aveugles, sourds-muets, paralytiques, imbciles,
vivent dans la plus parfaite concorde.

Enfants abandonnds,

orphelins et orphelines trouvent dans cette famille consid5-,
rable un peu de I'affection dent on les a prives. Et tout ce

monde vit de la charit6, spcialement de la charit6 fran.aise. On est heureux chez sceur Rkcamier, autant qu'on
peut l'etre ici-bas. Cour des miracles, c'est le mot qui convient.

J'ai surtout admir6 et aimd la pouponnikre. A l'heure ou
je la vis, une cinquantaine d'enfants 4taient d6ej
dans les
petits lits de fer pour la nuit. C'6tait gentil a vow ces petits
corps qui reposaient dans les attitudes les plus diverses. Les
Soeurs de Jerusalem s'occupent aussi des 1lpreux rel6guds
derriere la piscine de Silod, dans la vallde du C6dron. On descend jusqu & eux par Silo6 ou par I'Ophel, une fois la semaine. On panse leurs plaies, on les nettoie, puis on retourne
A la ville.
A BethUem, les Filles de la Charit6 possdent un h6pital
trks important. Nagu&e, les ceuvres comprenaient un orphelinat et use crche. La crache est demeure. L'orphelinat a
etd supprimd. Comme A Nazareth, comme a Jdrusalem, les
Sceurs rayonnent. EUes vont jusqu'aux villages les plus difli
cilement accessibles porter leur d6vouement et leur charite.
I1 resterait t mentionner 1'ceuvre de Soeur Rebondin, A

Caiffe. Ce faisant, on a termint la revue des OEuvres Vincen-

tiennes en Palestine.
En fait, seule la cornette reprisente dignement ia charit6
de saint Vincent dans ce pays qui fut le berceau de la Ch•ait.
Orphelins, malades, vielards, trouvent assistance et soins
dans Les diverses Maisons des Soeurs de saint Vincent de Paul.
On ressent quelque fiertd. A constater cela, car la petite et
vaste Compagnie mdritait bien d'avoir queiqu'uae de ses
oeuvres li oo J-sus passa. En Palestine, le zale charitable
peut ais6ment trouver un aliment.
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C'est done, malgrd tout, avec joie qu'un fils de saint Vincent peut regarder le pays evangelique. $'5 a le regret de
n'y pas trouver I'humble lazariste o& iU
t
souhaiterait, du
moans Ia cornette lit est un garant que saint Viie
n'est
pas iconnu : de Nazareth a Bethklem, de Jirusalem A Caiia,
le bon saint Landais mysterieusement rayonne.
M-ka CisA.

SALVADOR
Le travail des Missions SalhadoriennesLETTRE i

M. ANTOINE CONTE AU T. H. P. SOUVAY
Alegria (Sahlador), 23 octobie 1937.

Monsieur ct tris honori Pie !
Votre bWnidiction s'il vous plait !
Pour votre f6te, vos fils d'Alegria voudraient bien vous
envover un joli bouquet des plus belles fleurs de notre jardin, car ii en a toute I'annee, mais vous le savea, nos fleurs
tropicales sont helas ! sans odeur ef elles vous arriveraient

par trop fanees, apris un voyage d' pe
p prs tgois semaincs
sut 1'Oc6an. Le bouquet qul vous sera le plus agreable,
parce qu'il ne perdra rien de sa fraiheur ef de soni parfuin,
sera la relation des travaux de vos deux anissionnaires d'Alegria, de la peine qu'is se donnent pour arrgter et refouler la mar6e montante d'impidet et de corruption, I'aparchie des idWes et des mceurs, qui menac 1l'Amddque Centrale comme en
Permettez-moi
votre a socias f
vador (i) et de

generat tous les pays dti monde.
donc, Monsieur (t trs
Hooqord P&re, d-ttre
pendant quelques minutes A travers fI Salvous montrer dit doigt les champs de ba-

i. SALVAOIR (et non pas Ses-Satador, omamePY
a dit tort, ir norn de*
ta capital, rtpubMiqe a rAnriqf Centrale, alldegd te lon da Pacdfique qui la limite an Sud; le plus petit des EtaUe•etraur arnafeiad,

mais e plus riche et l, plus peup enproortion de son tedue. Superacie:
e

3412i kin., peup6l d x.6o.ooo hbitanfs. Capitale: SafN-Suk*lwA
(envi
ran t.Wooo habitants,.
i Salvador estfraverse de PEst a ruest, paf anplateau que domine
une chaae de odtes deaniques doed quefas-uptisent eaiore e ac~tite :
Ie SatAna ((ZAo0 M
l'laak. 42.640 m4; ebSn-Sad*ada (k.8"9 i-) ;
i Saa-Vi
ti s dnie
les aM'tres avwa saea .64t
4a
le San-Miuel
(2.153 .:. Ve le
Sud de cette eha i h e couleK de brusigues torlents,.-uise
dessecheat en 6t6, sauf le Jiboa, missaire du lac IJopano ; de l'autre
o&4,
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(tille que nous :ivons arrosts de nos sucurs, en ces deux
dcrnikres anrnes. Nous allons commencer par la jolie vilte
de jucuapa, A cinq lieues de notre rdsidence d'Alegria. C'tait
la troisiere mission que nous y pr&chions. Elle a m.oins bien
rcussi que la premibre (q19o5,
mais mieux que .I seconde
(t923). Apres Jucuapa, votre serviteur a 6vangdlisr
une par
une les sept fliales de la paroisse (lisez plut6t diocese) de
Jocoro : Yucuaiquin, Bolivar, San Jose, Valle San Juan,
tluazapa, Comacaran, Divisadero. Braves gens en general,
niais d'une grande ignorance religieuse. Le curd de cette immense paroisse, grand ami des missionnaires (i) depuis 1903,
est un vcnlrnhi- spotunwShnaire, originaire de Valence (Espagne). If fait le possible et I'impossihle pour paitre ses
b.ebis, mais comment voulez-vous quTl les atteigne toutes
pai des chemins qui pendant ta saison des pluies, c'est-4.
dire, pendant la moitil de l'annee, sont des casse-cou, si VOus
tombez de chevaf, et des casse-jambe si vous allez A pied,
car ce ne sont que c6tes, ravins, rivieres, pr&cipicCs oi

de noabremw r'isseaux, disposaat d'un versant plus allUon, se r6unisseat
dans la vallie du Rio Lesapa. La c6te, beaucoupmoins basse que cele du
Guatemala, saui vers l'embouchure du Lempa, est formee d'une succession
de pentes rocheuses peu saillantes et de falaises A pic sbparees par quelques
petites bales bordees de plages ou de grAves. La temprature est 6lev6e
dans les rgions basses qui avoisinent la c6te, mais daps la zone elevke de
t'intrietur, te chaleurs sent mois tortes: li se sont concentries la plupart des villes, et semeut paralleement A la mer presque tout le commerce
de la r-publique. Las pluies, apporties par les vents du Sud, sont particuli&rerent abondantes sur le versant du Pacifque: elles tombent de mai A
octobre ; durant le reste de I'aau6e, elles foot presque complitexgent detaut.
Les quatre cinquiemes des habitants du Salvador sont des ladios (metis
de blancs et d'Indiens); on ne trouve plus d'indigenes de race pure que
dans quelques regions deartaes. Les ressources du pays sent aboadaates.
Dans les for6ts, encore nombreuses, ce sent des bois de construction et
d'WbWnisterie, des boi de teiatume; autour des Ibciadas, on cultive les
plantes tropicales (riz, canne &sucre, etc,), et surtout le cafe; suries hauteurs
reussiaseat les ctrales et ts plantos des pays tetmp6ts;;fims, ca divers
points du territoire, existent des richesses minieres (or, argent, fer, 6tai34
etc.), encore pen explaite~e di'iletrs. Des voies f•r•e raisseat la capitale aux patts d'Acaintla at La Libertad, sur le.Pacilque, et 6 Santa-Ana
dans l'intrieur, et le port de La Union a San-Miguel.
Apres avoir fait paiti•deda capitaiUerie gn
d Guatemila juqu'a
drale
ia dcrai•
ad'ipal6peaduace (8t•s), Sialvador de t zrpublqpue inadiean
dante en 1847, A la suite de 1'61ection de Carrera A la pIEidence de Giate
mala. Le povoir ejaatl
y Ppartient tiv .freidept non• • pour quatre
atS par le peupie; le pouyoir legislatif, A uae assem-lde nationale lu•e a
suffrage popuairge. Actualenpit, le *qrit ire est divie en 14 depaertenent
(Santa-Ana, San-Salvdor, CUscatlin, San-Aigel, Chalatenonea, La Libertad, Ualjtnu, $.a
iceta,~g,~spp.,
La Pipz, Ahachapaai.a Utio,
Cabanas, Morazan).

(Larousse du xx* sicle ; sub verbo : Saua4or, t. 6 ; X33). Le Salvador au point de vue ecclisiastigue zenferme twis dio cs:

San Salador, 6vdch.

le z 8 septembre 1x84,

deyena mintropole de pir

un

decret de la Coqsistoriate.qd, le x fevarier x193, frigea la province cel .
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ch'aque pas est un a~•ai hdrolque, peuti-tre pr&durseur d'une
chute dont A soEaante-dix ans on ne se relbve plus ?
Voila un pr6tre qu'il faudrait remplacer, direz-vous. D'accord. Mais oi trouver cette perle pri~ieuse qu'on appelle un
remplacant ? C'est ici, plus que partout ailleurs, qu'on peut
redire l'ternelle plainte dvang6lique : Grande la moisson,
et rares les ouvriers ! Remarquez que le diocese de San
Miguel, vaste comme deux departements de France, n'a qu'une
vingtaine de pretres, et encore tous ne sont plus de la preA.iiere jeunesse.
Apres Jocoro, q'a et6 Ie tour de la paroisse de San Agustin,
sur la c6te du Pacifique. avec un climat d'enfer, surtout depuis qu'on a tout dcboise pour y semer du mais, du riz, du

manioc. etc. car elle a disparu la foret vierge, telle que je
i'ai connue il y a trente-deux ans, foret oi la nuit vous entendiez rugir le lion et le jaguar, et oh pullulaient les loups
et les sangliers et toutes sortes d'oiseaux rares, depuis le
sensontl[ (le merle des tropiques) virtuose des bois par son
chant suave et enchanteur jusqu'A la guacamava, un grand
perroquet au plumage vermeil, de toute.beautd. Sur les pentes
que couvraient des vegetations sans fin, aujourd'hui I'on ne
voit que champs de csreales et plantations de bananiers, orangers, citronniers, cocotiers. n avocats n, manguiers, etc., puis

Ca et la des hameaux (caserios) ou villages aux masures plutct primitives oh il ne s'agit que de se dffendre de la pluie,
car pour ce qui est de la chaleur, i n'existe pas de defense possible. Certes, il fallait bien deboiser pour donner
A manger A tant d'6migres qui avaient quitt6 leurs mont;gnes abruptes et striles pour smnir chercher sur la riche
c>te de I'Oc6an a te pain de chaque jour " et tendre les
filets dans

es- et-tuaires oh le
I

oi.sson abonde et mime le cal-

siastique du Salvador avec, pour sufragants, Sa. Mig"ue et Sasna Ana.

(Cf. Ada Apos•1•
fle Sais 19x3, p. 95.).
Les Lzaristes soat 6tablis A San Salvador depuis

1898

et A Alegria

depois 90o6.
Les Filles de la Charit posdent neuf maisons an Salvador Ahuachapan, San iguel, Santa Ana, Santa Teda, Sa•asnate, et quatre maismns
dans la capitale San-Salvador.
PostE ieurnemnt anx rlreces du RJaprwire is

riew

ooo, p. 354-356,

il est questi•o des (Euves des Files doe la Charit salvadennes dans
le As•aes d4r go8, p. 645-49.
Pooawiga : voir Pinstallation des confrres. Awsaker igo,, p. 237-._,9
-tleI
W44l•0s:a909, p. 123 ; 1918, p. r2r-xxz24; zgqz, p. 383 ; I~ ,,
P- 4r-4Q5 I34,
p 96-6or, 87r; r935, .493, r0o4-10l5; 1936, p. x866.
Pow
P*>fk
: Missiodns: g903,p. 11z-122; rga p. 473-474; 1905:
p. Im; I eI. 234-237. Le enyvr des SORMs : 1932, p. 60•-o
CatcbhnkAt. b6pitaux : g907, p. 413-4z6.
EcAle Apostollque: 1926, p. 787.
VolcazaOt I'wblements de terre: x929, p. 873; 1932, P. 604-6.

Vsit.e 4UX
N

Not

hppce
Fietta : 1928, p. 173-125.

ge'f. Constant Velti: 1930, p. 426-430.

(Nate des Anaules).
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man, toujours aux aguets pour happer un bras, une jambe,
quelquefus la tWte de I'imprudent plongeur qui s'enfonce trop
profondnment dans ces eaux troubles et saides. C'est en ces

parages a augustiniens a que nous avons passe, M. Jean-

Antome Garcia et votre serviteur, les mois de janvier et de
(Arier de 1936, visitant tour k tour Nombre de Dios, El Jobal,
Los Hornos, Tres Calles, La Tegucigalpa, et finalement le
chef-lieu de la paroisse, San Agustin, dont les braves habitants nous donnerent en 1907 un si puissant coup de main,
gratis pro Deo, pour la construction de notre r6sidence t seigneurale a d'Alegria dont toute la charpente sortit, a cette
epxque, des fameuses for&ts auxquelles je viens de faire allusion.
Sur la fin de fevrier, nous remontions la Cordillere pour
prendre quelques jours de repos et nous rafraichir en notre
residence d'Alegria, A 1.200 mntres d'altitude, sur les flancs
d'un volcan mal 6teint qui, de temps en temps, nous berce
doucereusement, ou nous fait sortir en vitesse par la porte
ou par la fenotre, au jardin d'en face, quand Ca remue ou
craque un peu trop fort. Ce sont les agr6ments et les i)convnients des pays de volcans.
D'Alegria, nous filAmes sur Lolotique, gros village indien,
visit6 A maintes reprises par votre serviteur. i2ous y fames
reus a bras ouverts et au son des cloch~i
et de la fanfare
mrunicipale, saus une pi
de fusas. C'est gai (may
nalktr
et 11 le fallait, car vous devez savoir que pour ces braves
piimitifs, la note dominante doit etre la gaitd, mnme s'
sagit d'un enterrement ou du chant des lamentations de
Jergmie, pendant la Semaine Sainte. Enlevez la gait, il ne
reste plus rien et les gens s'dloignent pour ne plus reyenir,
parce que ca n'a pas 6td gai !
De Lolotique a. San Alejo (Saint Alexis) i y a une vingtaine de lieues, qu'on parcourt soit en chermin de fer soit A
cheval. San Alejo etait pour mol une vieille connaissance, car
nous y avions missionn6 deux fois, en 1904 et en 1925. Mais
pour mon compagnon d'armes, M. Garcia, ce fut une
!ation. a Jamais je n'aurais cru - disait-il - que nih Mre,
si bonne, fat n6e au milieu de ces roches et de ces cali~loux.
C'est bien IA, en effet, que naquit, iI y a plus d'un tled.
sicle, la a bien m6ritante n Mmie Victpoij
i Garcia, qua
a donn6 quatre de ses fils au bon Dieti. dl
inretres de
la Mission, un pretre s6culier, et une Fille '.4-Z
rit<.
Yayantique, sur une colline qui dominc n
".d6spenient de La Union, pris du famecu. giolIfe
i
o
peuvent tenir, dit-on, Loutes ls flottes dut m,ne, a
ie
r6
dernier coup de collier de notre canipagn n 1935-936.
Nus vacances ( d'hiver n ont &t4, I'an dernier, cc qu'ellc
'-ont habituellement, un c-ntinuel va-et-vient d'Alegria A San
Miguel, de San Miguel a San Salvador, Ste-Anne, Sonsonate,
Ahuachapan, Cojutepeque, etc. pour retraites, petites missions,
coups de mains A Messicurs les Cur6s, etc.
A peine $a bise a souffl4 sur nos Cordileres, balayant

birouillard
t i ages e- aissant tout Je terrain, ai -beau so
leil d1 s tropiques, nous void de nouW.eau sui la br&ch. Cette
fois. nous n'avos qu'A rester sur place, cat c'est notre ch&re
\ille..d'AIegria qui do.ll avoir 16 i prfmices
de notre campagne i 3 6-19 3 7 , avec deux db se villages voisins : Lonia
Alta et Ia. Montanita. C'est juste. t Charit6 bien ordonne
commence par sa propre maisoti a dit-on id. Malgr6 l'accoutumance de notre voisinage; nous avois fait du bon travail
et .la plupart de nos compatriote6 ont gagn6 la missioi.
..'tais
a Ia capitale lorsque a en lieu la catastrophe de
San Vicente; une des principales villes du pays, detrmiite de
fond en comble par un 6pouvantable reiniblettiet "d tette, et
ot a peri, sous le toit qui lui est tombr sur la tate et. lI enterrie vivaote, notre excellente Sceur Geneviev• Avendano,
fiUe de la Chirit4. oriinaire d& Colotibie. Toii§ les bouris
Aiteints,
ed tiaili
6ar
'ngtemps
ifi, ctre
rinti tout
k cfiefEl. Cl*_
bivait s-;
ious somtim
des
escendnu & ceil
E7Vlrassw
ee
salvadorien, e ainsit
omriie .caii
a
ie
eau
desi si
tla
da
escendan
espaginofe. de i- plupairf d8 habitai*&,
blancs, barbus, et... mieux douAs de. chr exa que let rs v•isns de. environs. Les filialeg Jutiapa et Cinq~uer prs du
fleue Leaopa et sous un soleil de plomB, ijods ont fait
suer A grosses gouttes, vous pouvez le croire, miais nous
ont donni de grandes consolationis.
Et pus,
el s'est obscurci, le .soleil
cihez li,
et res pluiestorrentielles nous ont rhinensitaurentr
iiu d'Alra
o. nous meoonos la vie de chartreux tr
relativement, car,
pendant nos vacances nous sommes. oratiuiaeient chsaro.,
ae la paroisse d'Alegria, 1
ques mols.et n'ayant past
|tres.
Outre Ie service de la p,
s en
temps, entre, deux clair,
se prsenitent de ci de lI,
wr5
tant6t che hioi Sceurs, tS
l«^ i
A6t "t
nntre lio
n s uu kirana Aumanier des Gal&res.
u,
VoilA donc, Monsieur et Trhs Hhnobrd P
e ,bouquwXt
que noQus vous offons
l
"'ur Ja S"aint-CharIe, I• No -et le
premier de
-'an.
L
ampagpe que nouss .o.comaPeW
au debut de novembre prochain, npus ogyvir de f.iuveaua
rizons et nous-ejouit Iecoeur ; la rauson en es4t •4•.• Ji
'
,I
menttion de notre ptso~nne.
Apr's quatre ains de 'ufirratce,

t d
par
droi la grAe
de&i~eu
nous void de nouveauti i
par la bienveillance de M. tl Visiteur -ui vient.de pous d'inar
uh confrbre de poids. et d'expkrience : M.. Henri Auerbach,
procdemment supdrieur de niotie malson di Jacinto, et aujoiird'hui inissionnaire missionnant. Et com;e le progrys dqineure. iondfini, M. le Visiteur nous a promis un autre confrfre, un tout jeune celui-1l, P'espoii de notre troupe, 1Puh des
premieri
fruits de notre &coe aposolique de Saa Salvador,
qui va 6tre ordonnd le 7 novembre, prochain avec quatre
autres de nos etudiants, et qui viendra soulagei· LS viekx
mousquetaires du Bon Dieu dans ces Missions toujours si
prospres du Salvador.
Vous voyer, Monsieur et Tr4s Honord P&re, 4u'l y a
encore de beaux jours pour ves missionpaijres d'legria et
que le groupe augmentera h mesure que notre dcole. apostolique hous paiera des sairifices que noitd avons fait pr
elle.
Bonne et sainte annre, Monsieur et Tres Honor PAr, At
crotez-moi toujours, de Jetis
et Marie ~niaeuild ,
Votre Ils tris humble et tr6s obeissait, .
.. . ,
Antoine CoIrs

PARAGUAY

L

CbotggrEs Euckaristique national -•t
19 ia A2 daoit i93.

Notre voyage au Paraguay (t) a te des plii hetireux I nous avons t ti•noins, Ma S• iu Econome
et mol, de ia jo•t et id l'enthousiasiie du peupli pI. Le Paraguay, tipubiqtie
46i. Sof
5
km; ciatr,
petpl6k de 9g2.400 htants,
uaet cc.iatqueneant divisf en 3 diqc•s: Assoption (ASumsaea
'u6tropole depms 1g92, d'of d6pendent Concepio et ChJ,
i
iar. Les

-azaristes diriget, deputl x88o, le

Grand
a

oanae.d'Assomptim ; Its

Filles de la Chadit ont, en fette vile, trois maisomq (h6pital, 6cole et asile
de vieilardi
Sur le Paraguay, voir dans AmsaLs (post&ieurement aux rifreuaces dp
Rpertoire his~orique, 6dition 1900, pages 379-380), quelques Naodi qmu
seraest A eo9npter.au Arectifia: en g9m0. paes
•
s•t086; en Rgz9, pages
Z8-9a ; en '917, pages 206-207, 231-243; en 1928, pages 40-440,.776-78o;
en
i••~~-(-8N• .
.
.
.
..
s A
).
(Not* des Ameuas).
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raguayen durant les journ6es inoubliables de son
Congr~s eucharistique national.
Parties de Buenos-Aires, le io aost a bord du
Berna, nous arrivimes, apres i.6oo kilom.tres de navigation, le 14 au soir A Assomptior : nous ezmes
I'impression d'une Capitale rajeunie : les maisons
restauries et fratchement peintes, les arttres desormais paves, donnaient ala ville de 125.ooo habitants
un air presque coquet. De plus, le temps s'tait mis
de la partie pour nous faire un cordial accueil : le
soleil &tait chaud. le ciel sans nuages, la temp6rature
printaniere.
A 'arrivke du vapeur, nos Sceurs etaient au port
au milieu d'une foule fort bruyante et grouillante.
Comme nous voyagions avec deux Ev&ques :celui
de Carthagne (Espagne) et celui de Conception et
Chaco, les dignites episcopales furent l'objet d'une
chaleureuse ovation : il y eut m4me un discours de
gratitude qui nous fit longuement patienter avant
que nous puissions debarquer et aborder nos ch&res
Soeurs. De suite, et avec force details, nos Soeurs
nous firent part de leurs inquietudes des jours prc&dents ; un coup d'Etat avait mis I'6moi dans tous
les cceurs ; on parlait de Revolution, les communications 6taient interrompues, les canons braquws dans
les rues, c'etait la fievre... Pour la veille d'un Congres, quelle reussite ; mais par une espece de miracle, le jour de 1'Assomption, f&te patronale de la
Capitale, comme par enchantement l'ordre se retablit sans peine, le President de la R4publique fut
nomme provisoirement et, un moment interrompu, Ic
calme reparut. La Tres Sainte Vierge avait fait son
ceuvre.
Un vaste autel surmont6 de la Croix avait t64 leve sur la Place d'armes, pres de la cathdrale d'As-

-

143 -

somption. La journde du ig commenca par la communion des enfants; plus de 25.000 reCurent le pain
des Anges distribud par une cinquantaine de pretres
pendant que Mgr Bogarin, archeveque de I'Assomption, et deux autres &v6ques celebraient en mnme
temps le saint Sacrifice.
Spectacle imposant que cette nude d'enfants tous
vkus de blanc, levant vers le Ciel leurs mains innocentes, pendant que leurs visages refl6taient la tranquillit6 de leurs Ames ! Plus touchante encore la condescendante bont6 du Divin Maitre qui se laissait
porter vers eux et semblait dire comme autrefois
iorsqu'il parcourait la Judde : a Laissez venir a moi
les petits enfants n... Apres avoir refait les forces
spirituelles de ces petites Ames, il fallait penser A
soutenir les corps affaiblis par la longueur de la c&r6monie : ces chers enfants 6taient sur pied depuis
les premires heures du jour, et beaucoup etaient venus de loin ; mais tout avait etd privu. Des corbeilles de petits pains et des tablettes de chocolat
avaient &t prbpardes : tout fut distribut sur place.

Les petits estomacs une fois satisfaits, les voix enfantines redevinrent sonores et les chants se poursuivirent.
Vers to heures, les alentours du port sont envahis
par les Congressistes ; car le cardinal Copello, archeveque de Buenos-Ayres et Ltgat du Pape, arrive
a bord de la Ciudad de Corrientes. Un bateau de
guerre 6tait all au devant de son Eminence, portant
le Sous-Secretaire d'Etat aux Affaires Etrangeres,
les autorites militaires et plusieurs pr6lats. A l'arrivie, le bateau de guerre lanca les 21 coups de canon
r6glementaires, tandis que des avions laissaient tomher une pluie de roses ?-ur le cortege prdlatice. Sur
les quais etaient presents les autorites civiles et mi-

litaires, et 8 archeveques ou ,evques. Apris I'hymne
tational, Ie President de la Republique adressa au
Cardinal des paroles aipnables. Puis, quand les hautparleurs annoncerent que le Legat avait franchi le
souil du port, la foule se transporte yers les places
et les rues oi devait passer I'h6te jilustre Les avenues 6taient noires de monde, les trottoirs, les balcons des etablissements envahis, il y en avait jusque
sur les toits. La multitude, dMlirante de joie, suivait
les huit autos qui formaient le cortege du Cardinal.
A son passage, les assistants jetaient des fleurs sur
la voiture cardinalice pendant que des cris enthousi§'tes. se mlant aux sons des sirenes, dopnaient a
la Capitale l'aspect de gnrale allgresse. En arrivant A la Cathkdrale, aprbs I'hymne Eucharistique
compos6 pa M. Orestes dal Castagn , missionnaire
Lazariste, le doyen du Chapitre pronooia 'allocutiop de bienvenue ; le Cardinal y r.pondit gentiment. La reception au palais du gouvernemept pe fut
pas moins kmouvante. Le Iegat s'y rendit, accompagnp d'un long cortege officiel, pour saluer eppremier
mIgistrat et I'assurer de sa reconnaissance pour la

grandigse manifestation dont il avAit 6t l'objpt. Les
troupes de la garnison rendaient les honneurs. L'entrevue du Cardinal avec le President Paiva fut, assure-t-on, trks cordiale.
L'ouverture 4u Congres, en pr6sene de muillirs
de fiddles, donna lieu A une magnifique d4monstra.
tion de foi. Les prela's se trouyaient av pied de la
grande Croix dressbe sir la Place d'Armes.

A c6td, dans ia tribune officiele, le President de

la RJpublique et la Presidente, les ministres, les
niembres du Corps diplomaique, les chefs et ofi-

ledqs de l'armie, tous ývidemr ent en uniforme dp
gala .A-U ciea, pa un a.uage,l'tnmispbhre aroe,

la temp rat.re bInigne, tout concourrait a marquer la
ctrnriolnie d'yn cr4actere unique et imposant.
A I'arriyke du Legat, on commenCa par le Veni
CreakLr, puis Mgr Daniel Figueroa, protonotaire
Apostolique, lut les lettres Pontificates designant le
cardinal Copello comme LUgat de Sa Saintet6. A
cette lecture, I'immense assembl•e applaudit avec d&lire en criant : Vive Il Christ Roi, Vive Ie Saint.
Phre, Vie So Egninence. 4 Mgr I'archevuque d'Assomptipo souhaita A nouveau la bienvenue au LRgat qui rdpondit, par un autre discours, d6clarant, au
nom et de par t'autorit6 papale, qu'etait ouvert le
Congrs suchari-tique national du Paraguay. A
19 hewues cponienn j''heure Sainte A la Cathedrale.
Le 2" jour fut celui des families. Devant la Croix
monumentale se rqunirent plus de 4o.oo dames et
jeunes files pour recevoir le Pain des Forts, et demander A JRsus Hostie sa b6nediction pour leurs foyers
paraguayens. Plus de 1oo prktres distribuaient la
Sainte Communion ; toute 14 nuit pric6dente s'etait
pass6e 4 entendke les confessions, a la cathedrale, et
I'on commenia A distrjabier la communion d6s 3
heures du matin.

Touchant spectacle que .ette multitude venue de
partout,.des villes et des campagnes les plus recul6es
du Paraguay, 1, plupart sur de pauvres montures et
chaque groupe arbrant son fanion I Quelle beile profession de foi et d'amoqr envers 'Eucharistie, procdam6e par tout ce peuple press6 autour de ses Pasteurs avec uwe edifiante pit,.
Aprs les meie~es, A 9 heures, eut lieu la prqnmi&e
reunion dy clerg4 A !'grcl4evOhd pour tudier les
thbmes propos6s par la Copmi
nsion. A o lIegBes,
A I'autel du Congrk§, mesas pontificle avec assis
tapce de4 diff41ents Ev4ques et we multitule 4nomne
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de Congressistes. La matinde fut saintement employee. Ce mnme jour la Commission Argentine alla
offrir h Notre-Dame de Caacup6 (sanctuaire situi A
quelques heures de la Capitale) un magnifique fanion
brod4.
Le troisinme jour fut celui de la patrie. De bon
matin les troupes commencerent a defiler et a se

masser sur la place d'armes. Peu avant de commencer la c6r6monie, une copieuse pluie dispersa I'assistance qui dut se refugier dans la cath&drale. Cette
d6ception fit craindre pour le succes de cette journ6e,
mais le bon Dieu ne voulut pas infliger A ce peuple
si enthousiaste une 4preuve de longue durde: la pluie
cessa, le ciel redevint serein, et en quelques instants
la foule ktait de nouveau r6unie sur la place. La
messe commenca : I'Etat-Major et tous les Officiers
communierent de la main du cardinal Legat, qui offrit ensuite A chacun une magnifique croix en souvenir du Congres. De leur c6te, les prttres passant
dans les rangs distribu6rent la Sainte Communion
aux soldats qui la recurent avec de touchantes marques de respect et de devotion.
Mgr Francois Alberti, archevtque de La Plata,
prononca une bien chaleureuse allocution A 1'adresse

de l'arm6e paraguayenne :cet iloge fit vibrer tous
les coeurs et suscita de tels applaudissements qu'A
chaque phrase ils obligeaient A interrompre le dis-

cours. A 1'issue de la ceremonie, Mgr Mena, &vtque
auxiliaire d'Assomption, annonca au micro qu'on distribuerait des v6tements i 4oo families parmi les plus
pauvres de la Capitale selon le choix des Dames de
I'Action catholique, et ce, en memoire des 400 ans
depuis la fondation d'Assomption. C'6tait le don du
Cardinal aux plus necessiteux de la ville ; acte et

geste d'tme haute et noble importance au point de

- z47 vue chrstien : au milieu de ces solennites, le cher
Pauvre n'etait pas oublii.
Dans la soir&e, nouvelle reunion sur la place du
Congrs : discours pr6latices, salut du Saint-Sacrement et chant de I'Hymne du Congres. Cette pieuse
journde se termina a minuit par la communion des
hommes. Devant la monumentale Croix le Christ
vit, prosternes a ses pieds, tous les catholiques du
Paraguay, unis dans une mrme priere et une commune.manifestation de foi. II y eut beaucoup de retours a Dieu, et un grand nombre de conversions.
Quelle joie pour le Cceur de notre doux Sauveur, et
quelle recompense assur&e par Dieu a nos devouds
Missionnaires et a nos chores Sceurs, qui dans
l'ombre et avec une inlassable activit6 ont travaillU
A la preparation et organisation de ces fetes dont M.
Armando Serafini, lazariste, demeura l'ame, en qualite de Secretaire du Congres.
Impossible et inutile de relater les nombreux discours prononc6s et les cdrmonies qui furent donnses
en I'honneur du cardinal LUgat par les autorit6s ecclesiastiques et civiles... Mais un episode met bien
en relief la bonti et la simplicit, de l'Illustre Pontife, Entre les solennites officielles, jouissant d'un
moment de libert6, Son Eminence eut ide de sortir sur la place proche de son domicile. EntourA de
la chal'ureuse sympathie du peuple, le Prelat entra
au marchi : d'humbles femmes du peuple vendaient
leurs produits. L'emotion et 1'enthousiasme furent
alors indescriptibles et d'autant plus spontan6s que
la visite 4tait moins attendue. Les bonnes vendeuses,
les enfants et ceux qui ataient venus faire leurs emplettes se mirent A entourer Son Eminence avec une

foi profonde et une vneiration affectueuse, demandant des benedictions et exprimant leur reconnais-

sance au Cardinal. Apres avoir parcourtt diveires
sections du marchi, le Legai dut etre littralbrifi ii
soustrait par ses faiiiliers au chaud enthoni~lme
de, ce bon peuple.
Le 22, 4* jour des fetes, X 9 heures, I L gat 6l•bra a messe poiitificale de cl6tuz4 . A 1'ivaiigile,
il prononqa une holii6lie et, a i'issue ke i'bffice,
donna au nomr du Saint-Pere la btndlti6o&
i jiapole
4 tous les assistants. L multitude recueillie retiit
A genoux ei avec imotion cette bikndictio~; Ak tiidi,
chacun se retirail, et A i4 heures, tout ie krboiements devaient se frmnir a iionouveaui et organiiser
la procession. A 16 heures ei effet,
d
1 Cbardinal t
soni cortege prcids du clerg6 piroisia,;
iccller
et r6gulier, des &vques eit
achev&iq•e sdirta de la

cathedrale. A genoux sur le carross idji~

e ve-

lours rouge qti portait 1e St-Scremeii,
ii Liat
6tait pieusement prostierie en iine atiltude d'infidsant respect. L procession paicdurit les i~eij de
ia viie au milieu d'unie foule recuellli et
& j~ tiiZk
d'une religleuse emoti6n. Le peuple avide di contempler ce spectacle montait sui les aiilcons, le tirrasses, ls toits, voire inm e sur ies ibres, coin&ie
autrefois Zachfe pour voir passei le Signe.ir. L'ir
retentissait des prires et des chanis en I'hdonneur
dua taint-Sacremeit, les haints parlers ithstalis d6ci de-la diffusaient la cormiioie et pei-etalei[i d'y
prendre part. Le parcouiis dtira 2 ieures. AriTv ail
pied de ia Croix du Congre, avec le §aiit Sa'ent, Son Eminence entorna lic a ituergo qUi
ift suivi de la bnrdIiction. Le Pr;sideni de Ia R&
ipubiqiue, Docteur ~lii Paiva, a genoux, pronon2a
'acte d cd
oncration duiaraguay a Nobre-reieiuil.
iPls le diicburj du tLgat papal fit 1'6loge d paraguayens pour leur religieuse attitude diirant ies

- 149 pituses journees,, et d6clara le Congres termind.
L'hymne national lanca une derniire fois, ses accords enthousiastes, et chacun se retira, le coeur
joyeux et I'Ame emplie d'uhe force divine que seule
petit communiquer IA foi chrktienne. Par ce magnitique Congres eucharistique, le Paraguay venait
de commmmorer le quatrieme centenaire de sa fondation.
Le 2j aoft, A ix hetires; te cardinal LIgat avet
son cortege et les pelerins argentins se dirigirei&
vets t port o0

ltes attendait la Ciitdad di Corrientes

en partance pour Buenos-Ayres. Toutes les autorit
alterit i*ptsehfe,
les quafis 4talent fiop 6troits
pour contenir la foile venue rendre un dernier hom-

riage ai reprbsentanif du PAe. Au moment oia le
bateau s'dbranla, les sc#-nes 6mouvantes de l'arrive
4< renotivelrent aft cHi de Vive k th
Ciit koi, Viv,
h1 Patep

Vize Son Emineince ; les inouchoirs s'agi-

taient t• toietes pirt en Signi aiidieux; a bb6it bii
repondait avec le mmne enthousiasme. Sur le pont

le plus <4lev6 le LEgat saluait et b:nissit cettbfoule
fremissante qui lui avait donn6 pendant son skjour
5 l cajtpltie dti Ptfaguay de si evidentes niarkiues
de sa sympathie. Le bxtedu s'l6oignait, 4ed mouchoirs. S'agit•ient erterio,
ihfin ii disparuit ed chain
se retira, emportant en son coeur le souvenir d'ai
C'ongres qui A-vitit di s t efi spteideur
toutes les
espirances. Que de fois pendant ces touchantes
fies, notre es~rit S'est. totitti vers notr;
chire Miaisoni-Mre et Nos VWn6rds Superieurs que nous aurions tb .heureuses d'avoir prs d
de ious hos rikres
A leurs intentions en ont 6t6 que plus ardente.
Longtemps noti gýderons 16 siivenir di ces ixo6ibliables journmes du Congris Eucharistiqui
de be
cher Paraguay.
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AUSTRALIE
MAITLAND
INAUGURATION DU SEMINAIRE DES FILLES DE LA CHARITE

(Saint-VinceWt's Mayfield)
Le z 5 aoat 1937, fte de l'Assomption de notre Immaculee

Mare, a 6t6 le jour choisi pour l'ouverture de notre petit Stnmiuaie : bien modeste commencement que Notre-Segneur a

deji beni.
Son Excellence Mgr Gleeson, Rddemptoriste, venait d'ajouter A l'Orphelinat une gracieuse aile nouvelle, qui donne aux
enfants un vaste dortoir bien a6rd, un rdfectoire, une salle de
r6cr4ation et un lavoir ; lorsqu'il eut la gracieusetA d'ofrir
aux Filles de la Charit6 les chambres inoccupdes pour y commencer un Siminaire. L'ofre fut acceptie avec la plus grande
reconnaissance ; car, bien qu'on soit en pourparlers pour
acheter un terrain A Eastwood dans ce but, on n'a pas eu
jusqu'A present les moyens de commencer les constructions.
11 y a une charmante salle de Sdminaire, avec une belle statue de la Vierge Puissante, et un ravissant autel, don de M.
Souter, C. M., Recteur du s6minaire Saint-Joseph. II y a

encore les bancs des classes, des casiers pour les

ivres, des

pupitres, etc., tout en petit, mais complet ; cette salle devra
aussi servir de salon de couture. Une v6randah ferm4e fait un
trks gentil dortoir des Saints-Anges, oi sept ou huit lits peuvent trouver place. Entre Ia salle du Seminaire et la salle
de classe, se trouve une petite chambre qui sert de bureau pour
na SCer Directrice.
Au debut de mai 1937, 3 jeunes aspirantes allrent a Orange
pour y commencer leur postulat: ce sont Mile Doheny et Magire d'Ashfield, et Mile Dilly de Maitland. A Orange, elles donnerent des preuves de leur bonne volont6 et manifest&rent leur
bonheur de s'exercer A devenir de bonnes Filles de la Chariti.
Le 7 aout, elles arrivrent au Seminaire, a Mayfield, et commencerent leur nouvelle vie de sceurs du Sdminaire. Elles firent
leur c petite retraite n et le Seminaire fut b&ni le 15 ao6t, sous
les auspices de notre Immaculde Mre.
En cette memorable matinee, nous e6mes messe de Communautd, A 5 heures et demie, cddbrde par I'aum6nier de l'orphelinat, le P. Fallons, ordonne depuis pen A Genes, A BrignokSale, le college Lazariste pour les Missions 6trangeres. Une
deuxi6me messe fut dite A 7 heures, par M. Gallagher, lazariste, Directeur au s6minaire Saint-Joseph, a Eastwood. Ensuite, A 8 heures et demie, S. E. Mgr Gleeson celebra ; les
enfants firent entendre des chants fort bien executds, dans
cette chapeile heureusment d c orde, en rapport avec la solnnit de la crmoa
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Immtidiatement apres la messe, Monseigneur en mitre et en
chappe, commenca la benddiction du Seminaire, de la salle
de classe, du dortoir. Tout cela fut impressionnant. L'arrangement des appartements parut lui plaire beaucoup ; ii admira
la jolie statue de la Vierge Puissante, ainsi que l'autel.
A cause d'un rendez-vous pour ii heures, il partit aussit6t
aprks le dejeAner ; mais il eut I'amabilitd d'accepter de revenir
pour le diner, de rester toute I'apres-midi, et d'y recevoir les
pretres qui n'avaient pu venir le matin, vu que c'6tait dimanche.
Vers une heure, arriva notre vene6r
sous-Directeur, M.
Macken, accompagne de MM. Gerard Power et Lyons, lazaristes. En meme temps, Son Excellence Atait de retour avec
le R. P. Frean, sup6rieur du couvent des Redemptoristes,
ainsi que notre aum6nier, le P. Fallons. Apres le diner,
Soeur Mc Guire conduisit ces Messieurs voir le S~minaire ;
ensuite, Sceur Mincgue leur fit visiter en d6tail les nouveaux
bAtiments de I'Orphelinat.
De 2 h. A 3 h. et demie, il vint des paroisses voisines environ
vingt-huit ecclsiastiques. Tous resterent pour la benediction
du S. Sacrement, qui fut donnee par Monseigneur, assistd
de M. Macken et du R. P. Frean.
Au th6, Monseigneur loua fort delicatement 'oeuvre des
Soeurs
Mayfield. Void en abrWg6 quelle fut son allocution :
a RWv6rends P&es, Je ne veux dire qu'un mot, vu que ce
n'est pas le moment de faire des discours, mais c'est plut6t
une occasion de se rdjouir, de remercier et de glorifier Dieu.
En ce jour, nous sommes venus pour cdIlbrer I'ouverture du
Noviciat, ou Sminaire, des Filles de la Charitt. Nous avons
commenc6 la journme par la sainte Messe, dans le but d'attirer les b6n6dictions de Dieu. Tout pr6tre aime son diocese
c'est pourquoi nous sommes tous heureux de posseder le nouveau Smminaire au milieu de nous ; il fera descendre la ben6diction divine sur nous.
a Lorsque I'Orphelinat fut ouvert, nous pensions seulement
A pourvoir tras modestement aux n6cessitus de la ville ; mais
le nombre des enfants s'accrut si rapidement que nous fames
amenes a construire un nouveau pavilion comprenant dortoir,
r6fectoire, saile de jeu et lavoir. Et une fois qu'on eut pourvu
au n&cessaire, il resta quelques chambres de libres. Je songeai
alors que le meilleur emploi que I'on pourrait en faire serait de
les offrir aux Soeurs pour y commencer petitement !eur Siminaire. Ddsormais, le grand Ordre des Files de la Charit6,
s'l plait a Dieu, u croitra et se multipliera u, par le moyen
du Seminaire. J'ai vu I'Ordre en France et dans d'autres
p.ys ; j'espree que les Soeurs ne tarderont pas i s'qtendre
sur tout lhmisphere austral, et A v embrasser toutes les ceuvres qu'elles conduisent en France et ailleurs d'une maniere
si remarquable.
* Peut-tre un jour, quand les Sceurs 616veront quelque impusant difice, dans. une de nos grandes cites, jetteront-elles

un regard de pitid sur leurs modestes debuts dans une ville
de la brousse du dioc~se

de Maitland. Mais en attendant,
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c'est de bon cu.ur que nous leur offrons ce logement pour tout
le temps qu'elles voudront y rcster. Nous souues heureux
dleles avoir, at que la
nWdliction de Dieu les accompagne.
Nous avons de nombreux temoignagcs de la blInediction divine sur leurs travaux depuis qu'elles iont au milieu de nous.
Leur bont4 est universellement connuc dans 1e dioc6se ; le nombre des enfants a augment au point que, de nouveau, it
faut songer i bAtir. Eh bien. voic les plans de trois salles
de classe, dun dortoir, de salles de bains, etc. ; itsvont etre
immndiatement mis entre les mains des entrepreneurs, et je
compte que les constructions seront prktes pour la Noel.
M. Macken prit alors la parole et assura Son Excellence de
sa profonde reconnaissance pour I'offre gracieuse faite A la
Communautd, offre qui avalt rendu possible I'ouverture. du
Seminaire. Sans doute on essave d'acqubrir un terrain i
Eastwood ; mals pour cela it manque les fonds. C'a 6t. unp
merveilleuse pensde de Monseigneur d'affrir ces appartements
* Je n'v avais pas pens6, ni les Sours non plus (exactementt
comme saint Vincent !). I1 expliqua ensuite que nous ne donnons pas au temps de prdparation le nom de " Noviciat a mais
celui de Suminaire ; et que les Soeurs ne sont pas des Novices.
mais des Sceurs du Seminaire. II ajoute ensuite quelques
renseignements sur nos diffeentes ceuvres.
Tous les prrtres furent enchant
oet poserent une foule de
questions sur notre chbre Communaut6.
Le couronnement des joies de la journ&e fut la lecture des
tM1grammes envoy4s par nos chers Sup6rieurs. par Notre Tris
Honoree Mere, par la Soeur Visitatrice de Mill Hill et par le
R. P. Henri O'Connor, de Blackrock.
Voilt comment notre Mhre Imnraculee a pleinement 4ni
cette iourne. Nous sentions sa pr6sence dans la joie de
contenpler les i Petits Bonnets ,, ici, sur la laintaine et
gOn6reuse terre d'Australie.

.PARIS
LWs SACRES

E.scoPAVx

dans la chapelle des Fillts de la Charit' (140, rue du Bac)
(189-1834)

et dans ceUe des Lazaristes (95, rue de Sevres)
(1835-1937)
RWtablies par le Ddcret napoldonien du

22

dkcembre iSoa,

les Files de la CharitW s'instaUlrent, des le a2 janvier 18o,
dans leur nou'-lle maison-mere, rue du Vieux-Colombier,
nu
m!ro ii, Dans la modeste chapelle de cette demeure, elles
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transf6errent les restes de Mile Le Gras, le 4 mai 18ea, reLurent la visite du Pape Pie VII, le 25 decembre z804, reprirent
ta cornette le 25 mars 18o5, et diposerent le 18 juillet 1806 les
reliques de saint Vincent.
A la fin de juin i8x, les Sceurs se transportaient avec leurs
prdieux trdsors de famille, au numrro 132 rue du. Bae (aujourd'hui 140), dans leur actuelle maison-mere. La chapelle de
la maison binite le 6 aofit 1816, remanike en 1849, vit sa net
entirrement reconstruite en 192g-193o.
C'est dans I'ancienne chapelle qu'eurent lieu quatre Sacres

d'Evfques.
Ana lendemains de la Revolution, les Lazaristes furent autoriods A leur tour, par Ie D6cret imp4rial de Napoleon, du 7
prairial an XII (27 mai l8o4).que raya, sans tfre publUi officieUement, celhi du 26 septembre 1809. A nouveau r6tablis par
l'Ordonhatce royale de Louis XVIII, le 3 fvrier x86, les

Pxrtres de la Mission requrent du Gouvernement I'usage de

leCr actuelle rdsidence, 95 rue de S4vres, Paris (VIP) : Us en

prirent possession le 9 novembre 1817. Dans cette modeste
demeure, peu a peu adaptie et pattiellement r&edifide, la chapelle, qui ne comprenait alors que la seule net, fut bWnite le
i* novembre 18274 Le maitre-autel actuel date de 1854 et

les bas cat&s sont de 1SS9. C'est IA qu'eurent lieu dix-huit sacres (z) d'Ev&ques.
Fernand COmBA.AliuaE
LES CONSECRlATION& EPISCOPAmLE

(A la chapelle des Files de la Chari, A Paris, i40, rue du Ber)
(afors 132)

BoatNAEs
(Marc-Marie de)
3 octbrre 1819.
N6 te 8 octobre 1744, a Bitche, dent son
ptre 6tait gomerneur, il fat blss6 i& a bataille de Corbach,
et, A la paiS do- 176., avait le grade de markchal de camp.

II fat ambassadeur do rvi & Lisbonne et a Venise. Marie en
1779. t 6nmigra sous la Rdvolution, eat cinq fils et une fille.

Apr&s a mnort de: Sa fenime if entra dans V'tat eccdsiasiqse

1. On voodra hien noter que les donales et prlcisions founis plus as,
n'ot pas 6te riunies sans peine: outre nos archives, it a fallu inten•ger
celles de l'archevch6 de Paris et celles de la Nonciature, et en outre
poursuivre de-ci de-lI des dfeails circonstanci.s.
Obsevons assi que igr Nel (ConmetW) Mc Cabe, Jzadris an le 22 juin
x186 A Killeagh, diockse do Meath (Iriande). requ a Paris le 22 juillet 1844,
fut ordonnm pr6treA Dublin le 2 aoitt 1845. Suprieur du s9minaire des Irlaadear Pari, 1C2 f6vri a1868 daW 14ithapef6 de ce college, II fut sacr6
6v6pse d'Ardagh, par le Moeuc en Fraicee Mgr Chigi, assista de Mgr JeanMarie Aaaton, deoaimcai archeeqwe titulaire do TLdodsiepais, ancien
d4gu6 apostolique e e Msopotamie at de Persae,et de Mgr Jean Brady,
.ue de Perth, en Australie. Mg Corneile Mc Cabe assista au Concile
,d Vatican; iten reviit fort malade et meurt A Marseille e 24 juillet xSro.
Soi corps ramend A Part, apres on sCvice funbtire dams fa chapdle de la
re de Sevres fut depos6 dans le ca•ean de la Maison-Mrt air dmetitke
Moatparnasse.
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s8i6, oi il
fut nomm,6 par Louis XVIII aum6nier de la duchesse de

(1803) et exer;a le minist&re en Silisie jusqu'en

Berry et &veque d'4miens. Priconis6 le 23 aoflt 1819, ii fut

sacre, le 3 uctobre suivant par Mgr de Coucy, archeveque
nommt de Reims, assisti de Mgr Maunay, 4veque de TrAvs
et de Mgr de Beaulicu, archeveque d'Arles. - Dtývdi
A Paris
le 5 mars 1822.
3 octobre 189t.

-

SAUSSOL (Alexis)
N6 le 6 fevrier 1757, A Dourgnu

(Tarn),

it fut ordonne A Paris et fit partie de la communaut6 de
Saint-Nicolas-du-Chardonnet. Revenu A Lavaur, il vecut avec
I'v&tque M. de Castellane et le suivit lors de son emigration
en Espagne. A la Restauration, it rentra en France et habita
chez le due de Montmorency-Laval, pres de Bernay. II y
apprit sa nomination A l'6vAchd de SQez. L'ordonnance est du
8 aoft 1817. Prkconis6 le 1" octobre suivant, il fut sacr6
en m-me temps q'•- le prc6edent, le 3 octobre 181g, et par
les mm&es consecrateurs. - D&ced6
Sie, le 17 f6vrier 1836.
SAVY (Dominique-Marie)
29 jaillet 1827. - N6 A Toulouse le 8 mai 1771, il n'etait
que clerc minord6 ors de la R6volution, il fut incorpor6, puis
reformd, et devint 61ve en m6decine. II reprit ses 6tudes
thdologiques et se consacra a l'enseignement. II fut vicaire
gdndral de Mgr Primat et de Mgr Clermont-Tonnerre, archeveque de Toulouse. Nomm6 6vlque d'Aire, it fut sacrd, par
Mgr de Clermont-Tonnerre, assistd de Mgr de Sagey, ancen eveque de Tulle, et Mgr Cotteret, 6v&que de Caryste,
le 29 juillet 1827. - De6cdd A Aire-sur-4Adour, le 13 dcembre
1842.

FEROn (Louis-Charles)
6 mars 1834. - N4 le 30 novembre 1793, A Saint-Grdgoiredu Vibvre (Eure), it fut ordonn6 en 1817 et cure de la cath&
drale d'Evreux, en 1822, aprs cinq ans de sacerdoce. Nnmmo
1

ev&que de Clermont, le 13 novembre 1833, it fut pr6conisd le

21 janvier 1834 et sacrd le z6 mars suivant par Mgr de
Quelen, archeveque de Paris, assist de Mgr Gallard, eveque
de Meaux, et Mgr Blanquart de Bailleul, veque de Versailles. - Ddcddd A Clermont-Ferrand, Ie 24 dcembre 187t9
LES CONSECRATIONs EPISCOPAIS

A la chapele des Laaristes, 95, rue de Svres THIBAIrr (Charles-Thomas)

Paris.

23 aodt 1835. - N4 le 24 fvrier 1796 A Montfort-lIAmaury
et 0.), il etudia au College Stanislas et A Saint-Sulpice,
et fut ordonnk le 26 fevrier 1820. La mnme annee, it fut
c

(S.

choisi comme secr taire et chanoine par Mg d'Astros, ded
que nommd de Bayonne.Le 16 juin i833, chanoine de Paris, M.
Thibaut fut elu au sihge de Montpellier le ri mai 1835, prdconsd le 25 juilet et sacr chez les Lazaristes le 23 aoft i835, par
Mgr de Quelen, archeveque de Paris, assistd de NN. SS. de
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Forbin-Janson, 6v6que de Nancy, et Blanquart de Bailleul,
BiP (Louis)
22 octobre 1865. N6 le 27 septembre 1823 A Castelfranc
(diocese de Cahors), recu au sem. interne de la Congregation
& Paris, le 23 septembre 1846, ii 6mit les voeux le 24 septembre 1848, et fut placd & Montpellier, puis nommn
Sup6rieur
Alexandrie 1854) et Visiteur de Syrie (860). En
1865, il fut preconisd 6veque d'Agathopolis et vicaire apostolique d'Abyssinie, et sacre a Saint'-Lazare le 22 octobre x865
par Mgr Franchi, archeveque de Thessalonique et Nonce a
Florence, assiste de Mgr Massaia, capucin, vicaire apostolique des Gallas, et de Mgr Boutonnet, eveque de BasseTerre. - DIcidW a Alexandrie d'Egypte, le I" mars 1868.
DB GAFFORt

(Frangois-Xavier-Andr6)

6 octobre 1872.- N6 A Corte le 17 juin r8xo, il fit ses etudes
au Grand S6minaire d'Aix, fut le Vicaire general de ses
deux pridecesseurs sur le siege d'Ajaccio (Casanelli et Cuttoli).
Nommi

6veque d'Ajaccio le

27

fevrier

1872,

ii fut preco-

nise le 6 mat et sacr le 6 octobre suivant par Mgr Guibert,
archeveque de Paris, assistd de NN. SS. Alouvry, ancien
6veque de Pamiers, et Grolleau, dveque d'Evreux. D&cde
A Ajaccio le 14 juillet 1877.
CLUZEL (Augustin-Pierre)
8 septembre 1874. - Nd le 6 mars I815 A Montclar, diocAse de Rodez, il fut requ au seminaire interne le 8 juin I84o
et emit les vceux le 25 decembre 1842. Parti en Perse en i841,
ii fut expulsW d'Ourmiah en 1844 et y rentra en 1853. Nommn Prefet apostolique en 1867, ii fut promu Archevque d'HLracle. DWldgud Apostolique en Perse et Administrateur apostolique du diocese d'Ispahan en 1874. It fut
sacrd A Paris, le 8 septembre 1874, par Mgr Guibert, archeve9ue de Paris, assistd de Mgr Guierry, C.M., vicaire apostolique du Tchekiang, et de Mgr Bray, C. M., vicaire apostolique du Kiangsi. -

Ddcd6 le 12 aoot 1882 A Ourmiah.

ROCCA (LIonard-Cassien)
6 mai 1875. - N6 A Ajaccio, le 4 mai 1822, it fut professeur
au seminaire, puis vicaire g6ndral des deux evgques d'Ajaccio,
PERETT

DELLA

de Gaffory et Foata. Elu dveque titulaire de Ptolmais le
31 mars 1875 et auxiliaire de Mgr de Gafforv, it fut sacr6
le 6 mai 1875, A Saint-Lazare par le cardinal Guibert, assistW de Mgr de Marguerye, ancien v&eque d'Autun, et Mgr
Collot, 6evque d'Oran. - II mourut & Ajaccio. le 22 f6vrier
1892.
N. B. II fut 6cartd de la succession pour avoir prott4g
un de ses neveux, coupable de meurtre.
De la FoATA (PauI-Mpthieu)
1 ruroembre 1877. - Nd A Alizone (Corse) le 14 aoft 1817,

16ve du P. Guibert, futur archeveque de Paris; il fut or-

donn6 en 1845. Vicaire g&ntral 4e Mgr de Gaffory en 1876
e"Vkcalre capitulaire i sa mort, 1ffut nommni
4vaque d'Aj)a
cio le 21 aodt 1877, priconis Ile 21 septembre, sacrI le ix noveQire 1877 par le cardina- Guibert, archeveque de Paris, assisto de
gr Dutal, 1v gue titulaire de Dulconensis, et de
tgr Couil;,
e:,'ýue de' .idonie et coadjuteur d'Orl~ans,
Introlni'
e ( d&cembre 1877, ii dei~ a
Ajaccaio, le 3 janvier
1999.

" "..
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THOMAs (acques)
22 jyilet 1883. - NT le Ai septembre 1833 A Dax, il fut
reg au sgminaire interne- le 14 aoQ, 1858, et' 6mit ses vceuI 155 aaAt 8i60, en presence de M. 'Etienne. - 1 occupa les
postes d MonPpellier (i64), d'Alexandrie (18 , dp Visiteur
de la province de Perse (1882). L 30, avrfl I3
it 'alt
nomm6 archev.que d'Andrinople, D~e6gu4 Apostolique en
Perse et Adnministrateur du diocese d'Ipahan, et sacr= le
,2 juillet suivant par le cardinal GUibert, archevAque de Paris,
assist de Mgr Richard, 6vyque de Laýtise et coadiuteur de
Piris, et de Mgr Freppel, eitvque d'Angers.
R6missionne en i3S6. Suprieur A lalMajson Interoatioale
Rome en 1893. Visiteur de Provenc "(19io1)." D
Ra
,d
'
aPat le 14 d4cemhr 1910.
CROUZET

(Jacques)

octobre z888. - N6 le Ie avril 1849 A Lansargues, dioc&se de Montpellier, il entra dans la Congregatig le Ia octWhre 1868. et emit ses vaui le 13 octobre 1870 A ours, cn
presence de M. Forestier. OrdonnC pretre le 7 join i873, il
tut placB Ta mime annee A Antoura, et fut nommp ?up•6iur
de Damas en 1879. NommB vicaire Apostolique d'Abyssinie
et dvique de Ziphyre, ii fut sacr6 le a8 octobre ixI
Bar
Mgr Thomas, C.M., assistd de Mgr GAraud Bray, C.Aj,, :xicaire apostolique du Kiangsi, et de
(grd4 Eeretti, au1iliairn d'Ajaccio. Le 28 octAre 1894, i quittait I'Ahyssie.
Par Bref dii 16 janvier 1896, il fut transair au vicariat de
Madagasar-Sud (Fort-Daphin) cs66 le m&ne jouj, ,D~6Id4
A Fort-Daughin Re 8 janvier 2933,
28

MqaWiY (Ejlarwin

,eR'4fbd i 89
~ N E l e 29 anicesI
an~er 1
a C~mpeyre
de Rod'e)," entra dans la •pmnpagnie 2•e-sentembre 1873,
eint ses vceux le 2ifseptembre 1875, et fui ordonrid & oMntpellier le 21i
lcembre x78.'
Le 13 f6vrier, ii fpt nomimin archeveque de BErte et 616gu4 apostolique en Perse.'
fut sacr4e'fe i iiiiu tnir art
le cardinal Ric
Mfgr Thomas, C.1
tain, ivque titula
conf6re la pretrise
jfum I99l. -

[Co

A Cozteyre.enp

-'57J UrE-LAFRRI.ER

(Ludovic-Henri-Marie-Ixile)
Paris Ie 7 septembre 1838, fit ses
a
.
•W6 4844
aS jwIfk
ftudes au Sminaie francais A _Roie, fut nommd chanoine
de la Rochelle qui 6tait son dioc6se. Le 29 janvier 1894, 9
fut nommd par le gouvernement franCais. &v8que de Constastipp et proFnij6 le 8 juillet 1894. II fut sacr4 le 25 du
4fime mois pr"Mgr Bonnefoy, 6dvque de la Rochelle, assist6 de N[gr Etiefne Potron, Q.F.M., evque de Jdricho, et Mgr
RePno,

6veque d'Aniens. -

D•cr•W A Paris le i2 aoAt 1896.

LEssm (Francois)
28 fjin 1896. - Ný & Marou6 (Saint-Brieuc) le I8 aodt 1846,
it entra dans la Congrdgation li 7 decembre »868, fit les
vceui le iri uin 187i au Berceau de Saint Vincent de Paul et
fut ordonnd le 17 juin 1874. Placd en Perse en8 1874; it es
A Montpellier en 1879, retourne en Perse en i8 0, est sup&rieur a Khosrova en 1889, et Ie 20 avrit 1896 est nommd archevique'de Philoppopoli et DWlegu4 Apostolique eo perse,
1896 par ie cardinal Richard,
et sacra le dimanche 28 juil
assistd de Mgr Antoine Carrie. spirami, kviaque titulaire de
Doryl-de, vicaire apostolique du Congo francais, et de Mgr ~enjamn Christiaens, des Frdres-Mineurs, 6vkqpe titulaire de CIloihon, vicaire apostolique du Houpk occido-na4rid4ona (dpuis 1924, de Icliang).

Mgr Lesnd mourut a Ourmiah le r fevrieF
OuVIEW

191q.

(Lois)

Le ia, i
agp. - NE le 27 septembre 834
18 farieig
ft ord4o~ap en iSs8, et fut uuiqi!ment employo dans le ns 1
pvgye 4 Ajaccmo, 1e7 dee bre
nistere pWtral. NonWg
suivapt et sacrý le i f6vrier I9oo
k4
i8s•, i fut prcpnisi Je
par Mgr Lorenlli, nonce aýaris. assist4 de Mgr Thomas,
C.M., archeveque d'An4Aiople, et Mgr Etienne Potron. O.F.
I., 6vfque de Jricho. Prlat 'un gra0d zle ii mourut & Bsurs dy viste pastqqIe.
9go3, en
p,
tia lI a7 4.a
MOTEIsRO (Fernand)
13 octobre Igor. - N6 le 22 septeipbre 1866, A Cachoeira
(Rio-de-Janeiro), il fut requ dansla Congrdgation, le 4 juillet
185, it lek voeux le 5 juilet xI87, et fut ordonn6 le I2 mars
- Pti-opolis (189o), puis A Rio-de-janetro
rii. - PlacL
(1898), il fut nbmme dv6que ed Espirito Santo, en g1901 et fut
Paris,
sacr- le 13 octqbre xgot par Mgr Lorenpelli, riooce
assistd de Mg'r Etienne Potron, O.F.M., dveque'titulaire de
Jricho et de Mgr Alexapdre Le Roy, fv&que titulaire d'linda,
Sup•rieuri gidnral des- Spiritains. '
Decd6 A Victoria (Br6sil), le g6 mrs 4916.
I;B SCI

(Jeasp-Iagijte)

apOt 1906. - Nd le 7 d&cembre 1846, a AJaccio, chancelier de I'dvchd en 1883, chanoine titulaire en 1902, Vicaire
Capitulaire, ii est Blu Mvdque d'Ajacco, le 13 juillet 9go6,
sacrd le i2 aoft suivant par Mgr Amette, coadjuteur d4 car.
12
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dinal Richard, assistk de Mgr Henry Altmayer, dominicain,
6veque titulaire de Synnade, et de Mgr Philippe Meunier, veque d'Evreux. - D6ecde A Ajaccio, le 12 fivrier 1916.
28 aodt Ig9o. -

SorTAc (Jacques)
N6 le 7 juin 1869, A Dinsheim (Strasbourg),

il entra au seminaire interne, le 24 septembre 1887, fit le
vceux le 25 septtmbre 1889, et fut ordonne le 8 juin 1895. Plac6 en Perse, A Ourmiah, il fut elu archeveque d'lspahan
et D61gu6 apostolique en Perse, le 13 juillet g19o, et sacre
le 28 aodt 191o, par le cardinal Amette, archeveque de Paris.
assistd de Mgr Montety, C.M., et de Mgr Edouard-Adolphe
Cantel, 6veque d'Oran. - Massacr6 par les Kurdes, & Ourmiah, le 27 juillet 1918.

LASNE (Charles-Francois)
9 juillet 1911. -

N6 le 2 fevrier 1868, a Neuville, dioc6se de

Cambrai, ii entra dans la Congregation, le 4 octobre x890,
fut ordonn6 prktre le 30 mai 896 et plafc a Fort-Dauphin. L: rI f6vrier 1911, il fut 6lu 6evque de Dalba et Coadiuteur
de Mgr Crouzet, et sacrt par Mgr Montety, C. M., assst
de Mgr Alexandre Le Roy, Spiritain, et de Mgr Pineau, des
Missions EtrangAres de Paris, le 9 juillet 1x9i. - Decdc
A
Farafangana, le 23 juin 1927.

S&vAT (Antoine)

30 novembre 1928. -

lins, le I5

Ne & Isle-et-Bardai-, diocese de Moo-

mai 1878, il fut requ au smainaire le 7 ssptembre

IS98, et ordonnd prttre le 28 mai 1904. Missionnaire
Ma-.
dagascar, ii fut lu eveque d'Ezerus et Coadjuteur de Mgr
C(rouzet, le 2 juillet 1928, et sacrt a la Maison-Mere le
3o
noveimbr suivant, par le cardinal Dubois, archev'que de PaIs, assiste de Mgr de Gu6briant, Suporieur g&n'ral des
M.-E. P., et de Mgr Le Hunsec, SupArieur gndral du Saint
Esprit. - II succhde depuis le 8 janvier 1933.
GOUNOT

(Albert-Charles)

8 octobre 1937. - Nt A Villeurbanne (Lyon), le 6 janvier
1884, ilentra dans la Congr.gation le IL decembre 1902, fit les
voeux le I" novembre 1905 et fut ordonn6 le 25 mai 90o7.
Directeur A Dax, puis supdrieur A Constantine
et A Monotauban, G. S. (1930), ilfut lu archev&que de (922)
Marcianopolis et
Coadjuteur de Carthage, le 14 aoat 1937. II a te sacr
A
28
Saint-L-are, ie

octobre 1937, par le cardinal

son
ancien SuL•rieur au G. S. d Lyvn actuellement erdier,
archevqtue
de Paris, assist6 de Mgr Roques, archeveque d'Aix,
et de
Mgr Elie Durand, &v6que de Montauban. Etait pr•sent
Mgr. Leruaibre archev~que de Carthage et primat d'Afrique.
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ACTES DU SAINT-SIEGE
Bulles de Monseignear Charles-Albert Gounot
Pius, Episcopus Servus Servorum Dei, dilecto Filio Carolt
Alberto GOUNOT, Congregationis Missionis presbytero, electo coadiutori cum futura successione hodierni Archiepiscopi
Carthagincnsis et Archiepiscopo titulari Marcianopolitano, salutem et apostolicam benedictionem. Commissum humilitati
Nostrae ab aeterno Pastorum Principe supremi apostolatus
officium, quo universo christiano orbi preasidemus, onus nobis imponit diligentissime curandi ut ad quamlibet Ecclesiam,
sive suo viduatam Pastore, sive suo quidem Praesule provisam,
at in eius regimine et administratione auxilio prorsus egenti,
tales eligantur Antistites, qui sibi dominicum gregem salubriter pascere, regere et gubernare sciant ac valeant. Cum itaque Nne venerabilem Fratrem Alexium Lemaltre, Archiepiscopum Ecclesiae Carthaginensis, Nobis et Apostolicae Sedi imm dint. subiectae, ob justas causas idoneo Coadiutore donare
cum lure futurae successionis statuerimus, Te de Venerabilium
Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium consilio, deque
Apostolica Nostra auctoritate, eidem Alexio Archiepiscopo
quoad vixerit et suae Ecclesiae Cartaginensi praefuerit, Coadiutprem in ipsius Eccesiae regimine et administratione tum
in spiritualibus turn in temporalibus cum futurae ad illam successions alre renunciamus et constituimus cum omnibus iuribys et facultatibus, oneribus et obligationibus ad huiusmodi
Coadiutores Episcopos de iure spectantibus. Volentes autem
Te, ut Coadiutoris officio etiam durante, pontificalia exercere ac cetera pastoralia munera obire valeas, episcopali
charactere ac dignitte insignire, de ipsorum Cardinalium consilio, ad titularem Ecclesiam archiepiscopalem Marcianopolitanam in Moesia Inferiore, per b. m. lonnis Baptistae de Guebriant Archiepiscopi obitum vacantem, Te suprema Nostra
auctorita te eligimus, eiusque Tibi titulum conferimus cum
omnibus pariter iuribus et privilegiis, oneribus et obligationibus huic sublimi dignitati inhaerentibus. Praefato vero Alexio
Archiepiescopo a suae Ecclesiae regimine et administratione
quacumque causa cessante, eidem Ecdesiae Carthaginensi iam
ex nunc de Tui persona provisum, Teque illi Archiepiscopum
praefectum esse et Pastorem decernimus et declaramus, cauto
tamen ut- ad iuris tramitem, tunc eo ipso vacet archiepiscopalis Ecclesia Marcianopolitana, cuius titulum modo Tibi conferimus. Volumus autem ut, ceteris quoque impletis de iure
servandis, antequam episcopalem consecrationem recipias et
Coadiutoris muneris canonicam capias possessionem, m manibus alicuius quem malueris catholici Antistitis, gratiam et
communionem Sedis Apostolicae habentis, fidei catholicae pro-
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fessionem ac praescripta iuzamenta iuxta statutas formulas
emitterk, harumque exomplaria, Tui dictique Antistitis subscriptione ac sigillo tnuiita, ad S. Congregationed Consisto
rialem quantocius transmittere omnino tenearis. In tuam insuper maiorem commoditatem prospicientes, Tibi indulgemus
ut extra Urbem libere et licite Episcopus consecrari queas a
quolibet catholico Antistite, assistentibus ei duobus allis catho.
licis Episcopis, dummodo gratiam ipsi habeant et communionem cum Sede Apostolica. Venerabili itaque Fratri Antistiti
quern ad hoc Tu elegeris. episcopalem consecrationet Tibi
impertiendi munus ac mandatum per easdem praesentes Litteras commitimus. Stride vero praecipimus ut, nisi prius quae
supra diximus fidei professionem et iuramenta emaiseris, Dec
Tu consecrationem ipsam recipere audeas, nei eam Tibi impertiatur Antites a Te electus, sub poenis, si huic Nostro
praecepto contraveneritis. lure statutis. Firmam autem spem
fiduciamque concipimus fore ut dextera Domini Tibi assistente
propiia, Ecclesia Carthaginensis per tuam pastoralerm industriam et studium fructuosum, modo etiam Te cum suo Archiepiscopo assidue cooperante, regatur utiliter et maior* in dies
spiritualibus ac temporalibus susipiat incrementa. Datpn ex
Arce Gandulphi, anno Domini milesimo nongentesimb tiigesimo septimo, die quartadecima mensis August, Pontificatus
Nostri anno sextodecimo. - A. L.
E. Car&. P*cwLi,
a Secretis Status.
Joseph WILPERT, dec. prot. ap.
Vincentius BIAcWK-CasuZSI, prot. ap.
Can. Alfridus LIBERATI, Can. apost. Adjutor a studiis.
Expedita die septima mensis Septembris Anno sextedado.
Alfridus MARanI
Plumbator,
Deminicus FRaMCII,

Script. aplieus,

Bulles de Monseigneur Gounot au Chapitreat Dioce
de Cartkage
PlUS, Episcos Servus Servorum Dei diectis PIfilk Capttio Cathedrais Eclesiae, Clero et Poo Atrchdeis
Carthakinensis salutem~ ef apostolicam benadictionem. Hodie
Nos, de venerabiliumi Fratrtr• Nostrorum S.&.V. CardinaHum eonsilio deque apostolica Nostra auctoritate, diledtu
FiHunt Carolum Albertum Gounot Congregationis Misionils
Presbyterum, venerabili Fratr Alerio Lemattre, Vestrae Carhaginensis Eccles i ae, Nobis et Apostohcaei
iummediate
subiectae, Archiepiscope, quoad vixerit et eidemSedi
feciesiae praefuerit, Coadiutorem cuitm iure futire tuccessiotis tenunciavimus et constituih•us, etinque ad titularem fccdesiam arciepiscopalem Marcianopolitanant elegirus eltsque t1 titulu
contulimus, ita tamefn it, praeatlo Aetio Archlep6tcpat
aiys-
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trae Ecclesiae regimine et administtatione quacumque causa
cessante, iam ex nunt ipsi Ecclesie-de eiisdem Catroli Alberti

persona

provisum

sit,

ipseque

iMt Archkfepiscopds

pre-

fectus sit et Pastor. De quibus vos 6nimes' hitCe Nostrt Litteris certiores facmus vobisque- in Domini- madams-s at
praefatnm Carolum -MAbertau,
electum futuruin vestrum Arcbiepiscopum, tanquam patrern et Pastorem animarum vestrarum devote recipientes ac debito prosequentes honore, salubribus illius monitis et mandatis, modo etiam Coadiutoris officio durante,' obedientiam praestetis eique . revdeetiam
exhibeatis, ita ut ipse vos devotionis filios et vos eum patrem benevolum invemsse gaudeatis. Volumus autem et mandamus
ut, cura et officio Ordinarii qi mode diaecesim vestram regiti
hae Litterae Nostrae publice perlegantur turn in capitulari cventu, qui primus post eas acceptas habebitur, tum in. ipsa
Ecclesia Cathedrali ab ambone, prmno adveniepte die festo a
populo de praecepto recelendo. Datum ex Arce Ganduphi,
annor Domini millesimo nongentesio ..trigesimo. septimo, die
quartadecima mensis Augustd, Pontificatus- Nostri anno sextodecime. - A. L.
E. Card. PACEt
a Secretis Status.

Joseph .WILPET, dec. prot. ap.
Vincentius
Can. Alfridus LBERAT,

•BaCHIU-CAGIET,- prot. ap.
Canc. Apost. Adiitor a studiis.

Expedita die septima mensis Septebris Anne sextodecimO.
Alfridus MAtnmi
Plumbatr.

Dominicus FaNucN, Script. aplicus.

La Prifecture Apostolique du Tigri
Prot. 167/37. Sacra Conregatio Pro Ecclesia Orientali Decretum.
Quo failius animarum salor Fideique propagatiooi in regionibus Aethiopiae consuleneturw olportunum visum est ad
novam inter diversas Missiones, jamibi existentes vel noviter
instituendas, limitum deignationem
procededm- Qyalpopter
EErd PP: Cardinldes Conmissioni Pontificiae ad Catholicas
Missiones in novum ordinem i••Aedtiopia redigendas praepositi
in Plenaris Comitiis die 24 mensis .Martii vertentis anni habiis, staterunt-novan .eriger Ia
P
fecrati
posAtolicain, 'eas
ampletteitin. regiones quae suW nomine veniunr TigrWfi eos.

demqnte limites habentem ac C6oanisstrintus Civiet1,'

siniul

sunptt, qui a locis Aduae, MaallbM, Adigrat, Addi-Abbi ac Alo.
mata nuncupantur CongtiniMissibni$ (ntlgo Lararisti)
contdht,
statuta.
afect residenfisi
i
urbS Adigat.

Qtk 9EE•inum PP Caidinaliumn sententiam in Auditidi
.e
r minTis t
SeA
D
0minoi
Nostfe Pio Diev
Pv. PP."X r
m
Ipse Augustus Pbti~fei
benigne ad-
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probans ac ratam habens, memoratam Praefecturam Apostolicam de Tigrai, de quo supra, erigere dignatus est.
Contrariis quibuscumque minime obstantibus.
Datum Romae, ex Aedibus S. Congregationis pro Ecclesia
Orientali die 25 Martii 1937.
F. Eugenius Card. TIsssRATr, a Secret.
F. Joannes Rosso Substitutus.
Mgr Barthelemy

Bechis, nomme Prefet apostolique

du Tigrd
Prot. 167/37. Sacra Congregatio Pro Ecclesia Orientali. Decretum.
Cum per decretum diei 25 M. martii, vertentis anni, Sacra
.haec Congregatio pro Ecclesia Orientali novam Praefecturam
Apostolicam de Tigrai erexerit in Africa Orientali, in territorio Aethiopiae, regionem amplectente quae limitibus Commassariatuum Civilium a locis Aduae, Makall, Adigrat, AddiAbbi et Alomata nuncupatorum circumscribitur, eamque Congregationi Missioni (vulgo Lazzaristi) concredendam statuerit,
eiusdem sic constitutae Prafecturae Apostolicae Praefectum nominat Rev. P. Bartholomaeum Bechis Congregationis Missionnis, cujus Apostolici zelus. pietatis ac prudentiae praeclara
exstant testimonia.
Super quibus omnibus a SS.mo D. N. Pio Div. Prov. PP.
XI in Audientia diei vigesimae primae Sept., huius anni, ratis
habitis ac probatis, praesens conficitur decretum.
Datum ex Aedibus S. Congregationis pro Ecclesia.Orientali,
in Civitate Vaticana die

21

septembris ango 1937.-

Eug. Card. TIssERTrr a Secretis
Joseph CESAJmU Assessor.

Mgr MichdI

Verhoeks nomm Prd
de Soerabaja

apostolique

SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE
DECRuaUM

Sacra Congregatio de Propaganda Fide, vigore facultatum
sibi a Sanctissimo Domino Nostro Pio Providentia divina Papa
XI'tributarum spirituali regimini providere cupiens Praefecturae Apostolicae e Soerabaa per praesens Decretum ad suum
Apostolicum renunciavit. R. P. D.
Praefectum
beeeplacitum
Michaelem Verboeks
e Congregatione Missionis, cum auctoriate
ea exercendi quae ad ejusdem Praefecturae gubenium
a
pei
inent, juxta praescrpta Sacrorum Canonum; necnon pecuriumnInb.trucuionum hujus Sacrae Congreatnis, -t ntra
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limites Facultatum, quae in folio huic Decreto adnexo exhibentur.
Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, die 22a mensis Octobris A. D. 1937.
P. Card. FumAso.N-BloNDI, Praef.
Celsus COSTANTINI, Archieppus tit. Theod., Secretarius.

PRECISIONS SUR QUELQUES INDULGENCES ATTACHEES
A LA RECITATION DE SIX PAIER, AVE ET GLORIA

Nos Priviltges comme ceux des Filles de la Charitt sont lotsjours valables dans leur ensemble, jusqu'd la revision que
Rome prdpare et poursuit encore. Cependant quelques points
dans ces Privileges doivent dvidemment se conformer aux revocations expresses, ou aux prdcisions que determine I'autoriti
de VEglise par ses diffdrentes Congregations romaines.
AinsT pour ceux qui portent le scapulaire bleu de l'Immaculde Conception, les indulgences conceddes a la recitation de
six Pater, Ave et Gloria se doizent sagement interprdter et
comprendre suivant les explications donnees dans le Decret de
la Sacrde Pdnitencerie du 22 avril i933. De lors, il faut recti-

fier en cc sens les explications que portent les pages 73-74 du
Recueil des Privileges et Indulgences a I'usage des Filles de la
Charit6, edition 1899, et cRlles que renferment les paragraphes

340-346 de la Collectio Privilegorum et Indulgentiarum quae
S. Sedes Congregationi Missionis benigne concessit. Edutio
tertia. Parisiis, 1900. DECRET

F. C.
oE LA S.

PENITENCERIE

sur les Indulgences attachdes d la rdcitation

des six Pater, Ave et Gloria
De nombreux recueils d'indulgences assurent qu'i la recitation de six Pater, Ave et Gloria sent attachees toutes les
Indulgences des sept Basiliques et des Stations de Rome, de
la Portioncule, de, Jerusalem et de Saint Jacques de Compostelle. Tres souvent, it n'y est tenu aucun compte ni du temps
ni du lieu, ni de la distinction entre indulgences plniores et
indulgences partielles, et Von n'y mentionne aucune,' ou seulement 1'une ou l'autre, des conditions ordinaires a observer.
Une telle concession d'Indulgences a. 6t6 l'objet d'un grand
6tonnement de la part de beaucoup de personnes, qui ont estim4 que repandre ainsi les tresors de l'Eglise, amasses et conserves avec tant de saintet6 et de soin, constituait ce qu'ils
appelaient une prodigalit6 exag6rde, et a fourni aux doctes
l'occasion d'emettre- les opinions les plus diyerses, tant sur
la maniere d'interpreter les documents sur lesquels on etayait
ces indulgences, que sur le moyen de concilier cette concession avec la pratique du Saint-Siege. C'est pourquoi la Sa-
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cree Peikitnceie, ouvent interrogee sur la nature et le aombre de ces indulgences, a 0t6 d'avis d'en rf6rer au Souverain
*Poatife, supreme Dispensateur des tresors de I'Eglise, afin

qu'il fit counaitre sa pens6e en cette affaire. C'est pourquoi,

aprbs mdr examen de la question, Sa Saintet6, dans I'audience accordde, le 20 janvier dernier, au cardinal Grand PWnitencier soussign6, a daign6 ainsi decreter :
Les Indulgences qui dans lesdits Recueils sont attribues A la
recitation de six Pater, Ave et Gloria doivent &tre restreintes
de telle fa"on que les fid6les qui jouissent des faveurs spirituelles mentionnaes-dans ces mrimes recueils ne puissent gagner qu'une indulgence partielle de dix annmes, chaque fois
que devotement et d'un coeur contrit ils rciteront les dites
prires aux intentions du Souverain Pontife, c'est-A-dire pour
a paix des esprits, )a libert6 due partout a 1'Eglise, la concorde et la prosp&rit&de toutes les nations. En faisant toutefois cet exercice pendant un mpis, on peut gagner une Indulgence
diniere aux conditions ordinaires.
Toutes les concessions et tous les privileges pr4cdemnent
accords -sur ce sujet sont abroges, nonobstant toutes dispositions contraires.
-Donn6 a Rome, au Palais de la Sacre PNnitencerie, le
22 avril x933,
L. Card. LAoi.
I. Tmiooir. Seeretaire.
(Traduction Jean-Marie Planchet).

SACA PAENITEKTIARIA" APOSTOLICA
(Officium de indulgentiis)
Decretum de.quihusdam indulgentiis adnxxis recitationi
u Pater, Ave et Gloria n sexies repetitae
In non paucis Indulgentiarum Sumi•aris.ad recitationem sex
Pattr, Ave et Gloria adnexae dicuntur, toties quohes, Injdvl
getiae universae septem Urbis basilicarum, Stationum Romanarum, Portiunculae, lerusalem et S. lacobi a Compostella : raro admodum aliqua. temporis ant loci habita ratlone,
nulla inter plenarias et partiales facta distinctione nulla
aut
.una vel alia solummode ex suetis conditionibus servata.
Talis tantaque Indulgentiarum largitio non modo haud mediocris admirationis causa exstitit apud plures, qui opinati
unt nimia. hac, ut aiebant, Frodigalitate thesauros Ecclesiae,
nta sanctitate ae studio iuter
servatos ac ustoditos, quo.iounmodo .efund., sea et ansam viris dectis praebuit
in-iversissimas senten ias abeundi tum
n quoad modum documenta intrpretandi quibus eadem Jndulgentiae inniti dicebantur, tum
quoad rati nem eamdem largitionem cum Safctae Sedis praxi

componendi.
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Quam ob rein .acra Paenitentiaria haud semel de natura
et numero harum indulgentiarui quaesita, tandem id consilii
cepit ut tota res deferretur Summo Pontifici, Supremo thesaurorum Ecclesiae Moderatori, ut hoc super ne-otio mentem
Suam aperiret.
Itaque, Sanctitas Sua, omnibus mature perpensis quae ad
hanc rem spectabant, in Audientia infra scripto Cardinali
Maiori Paenitentiario die 2o lanuarii proxime elapsi concessa,
decernere .dignata est :
Indulgentias quae in praefatis. Summariis adnexae exhibentur recitatiopi sex Paler, Are et Gloria. ita moderandas esse ut
christifideles, qui gratiis spiritualibus de quibus in iisdem
Summariis fruuntur, Indulgentiam tantum partialem decem
annorum lucrari yaleant quoties saltem corde contrito et devnte memoratam recitationeo 4fuderint, ad meatem Sunmi
Pontificis id est pro pace animorum, debita ubique libertate

Ecclesiae atque populorum omnium concordia et vera prosperitate : si veto per integrum mensem .hoc peregerint Indugentiam lenariam, suetis tamen conditionibus, acquirere
queant; abrogatis praccedenribus hac super re concessionibus et
privilegiis ; contrariis quibuslibet etiam speciali mentione
dignis minime obstantibus.
Datum Romae ex aedibus S. Paenitentiariae, die 22 Aprilis
1933L. Card. LAURI, Paenitentiarius Maior.
I. TMEOoRI, Secretarius.
(Actl
Apostolicae Sedis, Tome XXV, 1933, pages 254-255).

Le Supirieu giniral de la Mision peut proroger
d'un troisime triennat quelques Suprieures de Filles
de la Charitj
No 5914/37.
Beatissime Pater
II Sueriore Generale della Congrega.ione della Mission e
della Compagnia delie Figlie della CaritA, prostrato ai piedi
di Vostra-Santit;, domand .mmilmente la gradia dells proroga
della facoltA di poter onfermare -el solo triem.o terzo ed in
casi speciali, le Superiore delle Figie della Carit&.
Che della grasia...

Vigore facultatum a SS.mo Domino Nostro concessarum,

Sacra Congregatio Negotiis

Religiosonun

Sodalium paepo

sita, attentis expositiis a Rev.mo P. Oratore, idem benigne
commisit ut petitam gratiam pro suo arbitrio et conscientia
juxta preces concedat ad quinquennium quando adsit necessitas
servatis ceteris de jure servatkdis.
Contrariis quibuscumqu" non obstantibus.
Datum Romae, die 18 Augusti 1937fr. L. M. Pase-rro, secr.
Valerius Doiur ad. a studiis
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DEFUNTS

MISSIONNAIRES
76. BonnAry (Paul-Charles), pr., 23 oct. 1937, a Paris (Maison
M&re) ; 75 ans d'Ae, 52 de vocation.
77- Manzella (Jean-Baptiste), pr., 23 oct., A Sassari ; 82, 5o.
78. Mgr Schraven (Franqois), 6veque, io oct., tu &At
Tchengtinfou ; 64, 43.
79. Charny (Lucien), pr., 1o oct., tub A Tchengtinfou ; 55, 33.
o. Ceska (Thomas), pr., to oct., tue a Tchengtinfou ; 65, 47.
81. Bertrand (Eugene) pr., to oct., tu6 & Tchengtingfou; 32, 14
82. Wouters (Gdrard), pr., to oct, tud A Tchengtinfou ; 26, 9.
83. Geerts (Antoine) coadj., io oct., tud A Tchengtinfou; 62, 37.

84. Prinz (Ladislas), coadj., io oct., tud a Tchengtinfou ; 28, 8.

85.
86.
87.
88.
89.

Bores (Louis), pr., 31 oct., A Murguia ; 56, 38.
Hertault (Ernest) pr., 9 dec., A Paris (Maison-M&re); 73, 44Laquintana (Daniel) pr., 31 oct., & Manille; 59, 42.
Schmitz (Michel), coadj., 24 d6c., aAuchen-Forst; 72, 5o.
Walsh (Daniel), pr., 26 d6c., & Cork; 75, 50.

NOS CHERES SCEURS
Anne Charpentier, A Versailles ; 78, 54.
Teresa Vallet, A Turin ; 45, 23.
Lucie Rostagno, A Rescia ; 75, 55Sophie Novati, A Turin ; 45, 17Chinrina Picone, A Marigliano ; 72, 50.
Marie Cresak, A Hotemez ; 30, 5.
Rosario Gomez, A Vinnadel Mar ; 71, 44Capitolina Alegre, A Cehegin ; 34, 9Jeanne Trottier, A La Levade ; 56, 37Maria Lopez, A Madrid ;52, 31.
Maria Villard, A St-Denis ; 35, 7.
Juana Idoy. A Madrid, 62, 40.
Tertuliana Soares, A Rio de Janeiro ; 71, 48.
Maria Gomes, A Rio de Janeiro ; 38, 12.
Angfle Neuville, a Paris (Maison-Mere) ; 54,
Marie Del6pine, A Alexandrie ; 73, 46.
Maria Delatte, A Alghero ; 4o , 19.
Rosa Mancini, A Sienne ; 72, 53.
Fransoise Novak, a Menges ; 51,
Justine Zdesar, A Hometez ; 31, 13Mary Nalsh, A Belfast ; 73, 48.
Thdrkse Juhasz, A Klotildliget ; 62,- 33Julienne Czink, A Pecs ; 29, 7.
Madeleine Sasia, A Montohieu ; 65, 46.
Mechtilde Lumpert, a Salzbourg ;83,
57.
Camille Kronenberg, a Pulstuk ; 73, 49
Catherine Lee, A la Nouvelle-Orlans ; 82, 60o
Ernestine Mougeot,
Monitolieu ; 85, 65.
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-167Marie Baillet, & Montpeller ; 74, 49.
Jeanne Langlade, A Tr6voux ; go. 66.
Godelieve de Kerchove, A Wuestwezel ; 23, 2.
Th&•se Konrad, A Dull ; 75, s6.
Marie-Anne Joyeux, A ChAteau-I'Eveque ; 86, 6i.
Felicie Bayle, A ChAteau-.'Eveque ; 66, 42.
Victoire Delesvaux, A ChAteau-I'Ev&que ; 77, 55Emilie Rollet, A Clermont I'HWrault ; 54, 33Marie Fuches, A lilzbourg ; 34, i6.
Hortense Pages, a Mqntolieu ; 67, 46.
Jeanne Landsman, A Montolieu ; 67, 46.
Marie Detouche, A Clichy, 83, 62.
Catherine Reymondon, A Ardres ; 85, 5a.
Louise Behague, A Bzier, ; 75, 5a.
Anna Mounaut, A Chateau-1'Eveque ; 81, S9Teresa Pedone, A Naples ; 79, 56.
Hilaria Arenada, A Valparaiso ; 89, 64.
Angela Goni, A Manille ? 75, 55.
F'orentina Jaen, a Madrid ; 66, 48.
Elvira Benedicto, A Madrid ; 64, 46.
josefa Espelosin, A Cadiz ; 85, 58.
Juliana Casaceca, A Valladolid ; 85, 61.
Maria Costa, A Sienne ; 75, 54(raziella Pucci, A Arezzo ; 58, 37.
I loise Dupuis, A La Teppe ; 86, 51.
Ladislase Betka, A Chelnno ; 23, 2.

Maria Benedetti, A Monistero; 77, 57.
Marie Nier, A Marseille ; 88, 53.
Hirma Fau, au Raincy; 68, 36.
LUonie Caminen, A Erquy ; 48, 24.
Denise Thirifays, A Montolieu ; 36, 9.

Maria Aristizabal, A Popayan ; 34, 6.

Sophie Blonska, A Hulparkois ; 62, 39.
Apollonie Pratponik, i Vienne ; 49, 29.
Anne Votsch, A St-Poten ; 68, 42.
Michelini Rosa, A Sienne ; 4o , 17.
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La Province de Champagne.

La province de Champagne doit 6tre chre au coeu
des enfants de Saint Vincent, car notre Saint fondateur y a vcu et travaillt, d'abord avant de fonder la
Congregation lorsqu'il 6tait Aum6nier des Gondi a
Montmirail, puis plus tard quand ii y donna des missions, y fonda des charitis. Plus tard encore il fut fe
grand bienfaiteur de la Champagne ravagde par la
guerre et ii m6rita d'tre appele le sauveur de la province, le pere de la patrie par les e4heyins d'uneville de ces contrees.
La province civile de-Champagne comprenait la
partie de la France qui s'etend entre la Picardie et la
Lorraine. Elle avait en divers lieux des noms suggestifs : Champagne pouilleuse, Champagne humide,
Brie, etc. La capitale en etait Troyes. On la demembra en 19go et on en forma les d6partements de
l'Aube, de la Haute-Marne, de.la Marne, des Ardennes et une partie des d6partements de Seine-etMarne, d'Yonne et m6me de Meuse et des Vosges.
La province lazaristique de Champagne remonte au
ddbut de la Congregation en 1642, et il est regrettable
qu'elle ait. disparu comme la Picardie de notre catalogue actuel. A ses debuts, elle ne comprenait que
deux maisons Toul et Troyes. En 1661, L Ila i" Assembl&e gentrale, nous voyons figurer M. Jean de
Horgny comme ji Assistant de la Congregation de
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la Mission et comme Visiteur de la Champagne. En
1668, M. Jean Watebled a la direction de la province.
En 1679, la province de Champagne demande qu'on
fasse changer de maison, tous les trois ans, non seulement les superieurs comme cela se faisait, mais
aussi les confreres. Le Superieur general repondit
que c'6tait difficile, mais cependant qu'on le ferait
le plus qu'on pourrait. La meme Assembl6e provinciale se plaignait (djah !) qu'on ne preparait pas suffisamment les pr&tres aux fonctions, et le Superieur
g6ntral rappelait les deputis au sens de la realitW
en leur disant que, dans notre Congr6gation, comme
dans les autres, il n'y avait pas que des phenix, qu'il
y avait du fort et du faible, des membres valides et
des membres malades et que chacun trouvait de quoi
s'occuper et faire du bien.
La circulaire de i68 .change le Visiteur M. Dupuich, qui faisait tres bien, ainsi qu'un certain
nombre d'autres visiteurs, et elle donne comme unique
raison de ce changement, ,que les visiteurs ne sont
pas etablis a vie, comnme le Superieur general, mais
qu'ils sont ad tempus.
L'assembl6e provinciale de ii7

adressa des remon-

trances respectueuses au Supirieur ginbral, se plaignant qu'il n'envoyait -pas, dans les s6minaires de
la province, des sujets assez capables, et M. Bonnet.
repondit : , Nous avons parcouru, Messieurs les A$sistants et moi, tous les siminaires de votre provinw,
et nous les trouvons tous bien fournis de bons r-

gents, tres capables dans leurs fonctions.
w
La m&ma'
assemble se plaignait qu'il y avait des superieuts.
qui voulaient tout faire et qui ne laissaient pas ieurs
confreres remplir leur office ; et le digne Superietq,
g6neral, qui faisait souvent par lui-m&ne des visites
canoniques, soit chez les Missionnaires, soit chez let
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Suears, avorait que s' r ce point I'asseinbl-e avait raison : c Nous l'avons remarqu6 nous-meme dans nos
visites,. dit-il , ; et il promet d'y veiller et de recommander aux Superieurs de laisser plus de libert6
et de faire plus confiance A leurs officiers, se rappelant qu'ils sont Ia t&te de leur maison, mais qu'ils
n'en sont pas le corps. , La mrme assemblee redisait aussi le refrain qu'on entendra souvent, que les
sujets ne sortaient pas de Saint-Lazare suffisamment
formns, et le vigilant Sup&rieur r6pondait que, dans
un corps, il y a des membres tres inegaux; que les
hommes se forment peu A peu dans les ceuvres; et
que ce manque de formation dont on se plaint, vient
surtout des superieurs qui, au lieu- de former leurs
confreres, veulent tout faire et se plaignent a Paris
que leurs confreres ne sont bons A rien.
En 1759, parmi les autres postulata de I'Assemble
provinciale, signalons celui qui demande qu'il y ait
dans la province une maison of I'on puisse envoyer
aux frais de la province les confreres qui auraient
besoin de soins ou de repos, v. g. Montmirail ou
Dijon.
Nous arrivons ainsi en I189. A cette 6poque la
Champagne comptait i

maisons

I« Toul : Mission, S&minaire, Paroisse .......... 635
1638
Troyes : Mission, Sdminaire ................

20

3° Sedan : Mission, S6minaire, Paroisse ...........
40 Montmirail : Mission .......................

S Mett (Sainte-Anne) : Mission, Skminaire ........
6* Seas : S6minaire .........................
7° Auxerre : S6minaire .....................
8G ChAlons-sur-Marne : Snminaire ...........
9° Dijon : Mission

.......

.............

.....
....

tlo Metz (Saint-Simon) : Siminaire .............
rw Nancy : Skminaire ..........................

643
1643

166i
675
168
68

1682

1763
178

II est question en 1725 de Notre-Dame de l'Epine
(Paroisse, Siminaire, Mission et P4lerinage). On
ne voit pas ce nom sur la liste officielle des maisons
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de 1789, r6dig6e par M. Hanon, en 18o9, et cependant ii est indiqud par la France Ecclsiastique de
1786.
Quelle &tait la residence du visiteur avant la R&volution ? On ne le sait pas exactement avant 1736. A
partir de cette epoque, ii reside A ChAlons en 1736,
A Metz en 1747, a Sens en 1759, a Toul en 1762, a

Sedan en 1778.
Apris la Revolution, la province de Champagne
n'est representie ni a I'Assemblee de 1829 ni aux
suivantes jusqu'en 1874 ; elle ne parait au Catalogue
qu'en 187o, et elle comprend alors les maisons de
Sens, Gr6gy, Sainte-Rosalie, Meaux (petit et grand
s6minaires), Reims et Saint-Walfroy; en 1874, le Ca- :~

talogue y ajoute Drancy et Val-des-Bois.
Nous arrivons maintenant au P. Bore. La pro-,
vince renferme alors toutes les maisons qui viennent
d'&tre indiquees, sauf Sainte-Rosalie et Drancy qut
ont t6 restitu6es a l'Ile-de-France. En 1876, elle
s'augmentera de Troyes. Nous allons raconter l'his-3
toire de ces maisons de 1874 a 1878, apros avoiri
parle du Visiteur de la province, M. Pierre Mourrut.
Ce digne confrere a etW un des hommes qui ont4
fait le plus d'honneur a la petite Compagnie pendant
le XIX* siecle. II tait ne a Bages (diocse de Car..
cassonne), en z822, le I' novembre, jour de Tous lesi
Saitnts, heureux prisage de ia grande saintett

qu'if

devait acqufrir. Quand il mourra, 73 ans plus tard,
bien loin de son vilLge natal, le maire de la commune de Bages deposera sur son cercueil, au non; de
la population entire, une grande et magnifique co
ronne. M. Mourrut appartenait a une famille pauvre,•laborieuse et chr4tienne. II dira dans son testament <

Je suis entr6 dans la Communaut6 des prtres de,,

I9 Mission, n'ayant en propre que les habits que .J
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portais sur moi, un Breviaire, un Nouveau Testament
et une Imitation de lJsus-Christ. i, A la mort de ses
parents, il eut pour tout h6ritage la somme de
3.500 francs qu'il s'empressa de dtpenser en bonnes

(euvres, en sorte qu'h sa mort il ne lui restait rien i
1iguer h personne.

II avait &t6 ordonni diacre le 21 dcembre 1844 ;
il entra dans la petite Compagnie, o1jours plus tard,
le 31 d6cembre. Aprbs 9 mois de seminaire, il fut
ordonn6 pretre, le 20 septembre 1845 et plac6 aussitit a Sens o6 il devait rester 50 ans, moins quelques
mois. On prdparait de grandes f&tes pour ses noces
d'or, mais M. Mourrut rendit son Ame h Dieu peu de
temps avant, sans doute pour ichapper A tous ces
hommages que sa modestie redoutait.
II fit les voeux a Sens en presence de M. Lacombe.
De 1845 a ix86, ii fut un professeur v6nere de ses
e16ves et de ses confreres. Parmi ses 616ves, il faut
citer surtout Mgr Rouger qui l'avait choisi comme
directeur et qui lui doit sa vocation de Lazariste ;
non pas que M. Mourrut ait fait la moindre pression
sur son jeune dirig6 ; mais la saintet6 du directeurprofesseur avait tellement enthousiasm6 le jeune Rouger, qu'il se resolut d'etre de la Congregation d'un
tel saint, et il persista malgrd les luttes hrroiques qu'il
eut a soutenir pour obtenir 1'autorisation de ses parents. D'autres vocations non moins solides et belles
sont dues aux seuls exemples de M. Mourrut.. Parmi
les professeurs qui ont tnmoign4'la plus grande estime et affection pour M. Mourrut, il faut citer M.
Allou qui fut plus tard assistant de la Congregation.
, A peine arrive a Sens, jeune encore (M. Mourrut
n'avait que 23 ans), sa pi4t~ profonde, sa maturit4
pr6coce, sa bont' et sa douceur lui gagn0rent tous
les coeurs; (c'est I'archeveque ce Sens qui lui d6-

- 174-cerne cet eloge). Le meme continue ainsi : ,, Pendant un demi si&cle, soit 'comme directeur, soit comme
superieur, il remplit son difficile et perilleux minis.
tire avec un d6vouement admirable ; ii a

6tele

modele des 16vites, des pr8tres et de ses confreres ;
il a joui de notre confiance et de celle de tous les
archeveques ; c'tait I'hcomme de Dieu et du prochain ; I'homme de priere et de conseil ; toujours as.
sidu aux labeurs incessants de la direction des stminaristes ; jamais de loisir ni de repos ; tout A tous;
imitateur de Jesus-Christ ; aimr
des pr&tres, il 6tait,
d'une regularit4 parfaite ;. if se faisait un pointd'honneir d'&tre l'homme de la rfgle et du devoir ;
tout dans ses fonctions, ses travaux, sa vie, 6tait pr*
vu et riglM jusqu'aux moindres d6tails. ,
II fut nomm6 suptrieur en 1856 ; nous le verronasa I'aeuvre plus loin A ce point de vue ; il fut aussa
charg6 de la direction de plusieurs communautes reo
ligieuses ; il visitait fidelement les maisons des Fille
de la CharitM de la r6gion ; il confessait beaucoup dipersonnes de la ville, en particulier les membres dS.
la Conference de saint Vincent de Paul. Voici ce que
la Semaine Religieuse de Sens disait de lui
sa
5
mort : Ii 6 tait tres populaire A Sens ; tous le coib
naissaient et le veneraient ; ses allures simples, tou:

jours empreintes de dignitd, son visage souriant, s
pauvretC, son union a Dieu . mettaient comme ufl
aureole autour de son front. Citons quelques pas
sages d'un journal local : i Nous avons perdu ulS•

saint ; le saint est mort, voila ce que disent fes S
nonais ; il a pris un soin jaloux de cacher sa v
dans l'ombre et cependant il s'en &chappait A 5
insu mille rayons rvielateurs , ; le journal parle d
sa pauvrete, de son humilit6, de sa simplicit6i de
calme inalterable ; il continue :

Nous avons toait
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jours trouv6 en lui un melange harmonieux de sagesse et de bont, de douceur et d'6nergie, de profonde abnegation et de parfaite grandeur d'Ame, une

nature riche couronnee par une grAce incomparable,
un parfait oubli de lui-m6me, un amour ardent de
Dieu et des hommes n ; le journal s'excuse, lui
laique, de juger les vertus eccf~siastiques, mais il
dit : c II est difficile de trouver un type sacerdotal
plus achev6. n ic Tous, continue-t-il, croyants et incr6dules, l'estimaient et I'aimaient ; on n'a jamais entendu la moindre parole contre lui ; c'6tait une physionomie a part, avec son visage austere et bienveillant, son front large et pensif, orni d'une belle
couronne blanche, son bon et doux sourire. II 6tait
connu et aimi des pauvres. »
visiteur de
Le [5 decembre 1874, il fut nommr
Champagne a la place de M.,Denis qui devenait visiteur de l'lle-de-France. II fut fidEle a visiter ses
maisons r6gulibrement ; sa venue 6tait toujours un
rconfort, un encouragement ; il 6tait d'une discr&tion remarquable ; on pouvait se confier en lui sans
craindre les indiscrdtions ; on ne savait qui avait
signal6 ceci on cela ; aussi ses visites, loin de troubler la maison, laissaient la paix et un parfum d'6dification ; nous ne lui reprocherions qu'une chose
(puisqu'il faut sigdaler aussi les imperfections), c'est
que ses ordonnances de visites n'Wtaient pas tr6s bien
ecrites et quelquefois raturies. Nous aurons occasion
en parcourant les maisons de Champagne de signaler
ici ou 1&quelques-unes des sages recommandations
de M. Mourrut visiteur.
11 nous faut parler tqut 4'abord d'un kvinement
qui intbressa toute la province et qui doit 6tre traite
a part ; nous voulons parler de l'espce de Cbngrbs
des Seminaires qui se tint deux fois dans la province

- 176 sous le g6ndralat du P. Bore, M. Mourrut ktant visiteur. Qui eut 'initiative de ces rdunions ? I1est assez
difficile de le savoir ; on peut dire que c'4tait dans
I'air, que tout le monde le desirait, ou du moins un".
grand nombre de confreres, car il y eut quelques op!posants, comme nous le verrons. Dans tous les cas,
ce fut M. Girard, superieur de Meaux (dans la province de Champagne) qui attacha le grelot. Le P.;'Bore lui repondit le 24 mai 1875 : ( Le conseil a,
trouve fort beau le projet de conference qui lui a.ti -soumis, mais on craint qu'il ne soit pas realisable.,je vous autorise a essayer et a inviter les confrbres,
(des s6minaires), mais je ne fais a personne I'obli-,.
gation d'accepter 1'invitation ; que les confreres d.e,
bonne volont6 vous aident a r6aliser votre projet et`
puis nous verrons. Veuillez me tenir au courant de ce&
que vous ferez ; car pour moi, je d6sire de tout moa,
coeur que vous rdussissiez. n
11 itait convenu que cette reunion qui devait ae
tenir h Meaux devait .tre pr6sid6e par M. Mourrn'
visiteur. On lanca done des invitations, mtme en dei
hors de la province ; tous les superieurs de s6minairt.
accueillirent favorablement I'invitation et promirenS
d'y venir on d'y envoyer qeluelques-uns de leurs comBi
freres. II n'y eut (A notre connaissguce) que M. Sudw
qui d6clina I'invitation: Sa lettre m6rite d'etre cit6e
elle nous fait connaitre le caractere de celui qui
cette 6poque voyait aussi de mauvais ceil le sdi

des s6minaristes de Cambrai au Siminaire aca
mique de l'Institut catholique de Lille. c Je ne s
pas partisan (de cette reunion). Pourquoi disco•
sur des choses secondaires lorsque des choses fon
mentales doivent appeler toute notre attention
Qu'on cherche d'abord h faire pratiquer les rLdE
communes, specialement le chapitre 2... ce qui n
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manque le plus, c'est non pas d'apprendre ce que
nous avons A faire, mais de mettre en pratique ce
que nous savons. Depuis plus de deux sicles, les
Assemblies genrales ont regl comment les Missionnaires devaient se comporter dans leurs fonctions. »
La lettre se .terminait par cette phrase : c Je regarde
ces conferences conune de pieuses fantaisies ; done
vous ne pouvez pas compter sur moi. »
Le Congres, ayant l'assentiment du Superieur gineral et l'acceptation d'un grand nombre de supbrieurs ou directeurs, fut fix6 au 21 juillet 1875.

M.

Mourrut visiteur se pr6occupa du bon succes de la
reunion. Ayant appris que MM. Mailly et Hurault
de Paris se proposaient d'assister au congrbs, ii craignit, vu le caract6re connu de ces deux confreres,
qu'ils ne vinssent comme it l'Ncrit au P. Bord plut6t
< pour plaisanter ). Nous ignorons si ces deux Mes-

sieurs vinrent en r&alit6, car dans le compte-rendu de
la riunion que nous allons analyser, on ne nientionne
pas le nom de ceux qui furent pr6sents, pas m6me de
ceux qui intervinrent dans la discussion ; on se con:ente de dire chaque fois : a Un confr6re, un autre
confr6re , ; c'est une lacuna regrettable. Venons-en
maintenant a la reunion elle-mame. Elle dura 5 jours,
du at au 25 juillet 1875.

On peut ramener les questions traities a deux chefs
principaux : 'enseignement et I'dducation. Les confr&res deg grands S6minaires. doivent 6tre-des.professeurs et des directeurs.
Pour ce qui est de I'enseignement, on aborda
d'abord la question des auteurs suivis. Chacun donna
son, avis librement et if y eut. des divergences assez
grandes an point de.vue de l'apprciation de ces auteurs. D'abord pqur la theologie, les mpanuels suivis sont ceux de Bouvier, Vincent, Bonal, Schouppe,
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Perrone et le petit Billuart, surtout les trois premiers.
Voici les idWes emises : Bouvier serait a completer ;
on peut cependant en tirer parti ; sa theologie dogmatique laisse a desirer, les theses ne spnt pas bien
enoncees ; il neglige trop les preuves de raison. Sur
Vincent, grand d6saccord d'idTes.: d'apres les uns,,
il l'emporte sur Bouvier, il a plus. d'ordre, de clarte,
de precision ; d'apris d'autres, Vincent et Bouvier,
c'est la mmre chose ; d'apres un troisieme groupe,
Vincent est mediocre, Bouvier est plus clair. Bonal:
semble &tre I'auteur le plus suivi alors : ici encore.
opposition d'id6es : i" groupe : Bonal est superieur
aux deux autres ; il a l'avantage de reproduire fidelement Billuart, Suarez, Saint Thomas ; 2* groupe :
Bonal est obscur, diffus. Nous avons dejk vu dans le .
chapitre precedent qu'en presence de cette divergence
d'idees, un certain .nombre de confreres se ralliaient,
a cette pens6e d'avoir un auteur a nous, l'auteur de la Congregation de la Mission et de rajeunir pour cela.
le vieux Collet du XVIII" siecle.

En philosophie, il y a moins de divergences dans
les appreciations des auteurs. Tout le monde trouve,
que Manier est insuffisant, qu'il a des tendances atr
cartisianisme, que sa m6taphysique est defectueuse
que, Liberatore a une doctrine solide mais que sa.
forme ne plait guere et qu'il est obscur. La majoritke
semble pr6f6rer Sanseverino, comme plus facile et
plus clair.
Quoiqu'il en soit, il fut bien entendu qu'il ne fautt

rien changer sans I'assentiment des v&6ques, et qu'it
faut bien se garder de critiquer le manuel suivil
devant les seminaristes qui n'ont que trop tendance ai
se dego0ter de l'auteur'qu'ils ont.
Apr&s le manuel, vint la maniEre de l'enseigner.
Chacun approuva fort les bons conseils du Directoire

"-•i
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et les confreres insistirent, suivant leurs teanpdraments et leur experience, sur telle et telle m6thode.
L'un vanta la methode strategique : stimuler l'intelligence, piquer la curiositi, interroger fr6quemment
les forts et les faibles, argumenter, poser des objec.
tions ; un autre fit 1'6loge de la mrthode expositive,
ii dit que la methode polemique est bonne pour les

-lives intelligents, mais qu'elle ne profite pas aux
6lives mediocres ; ii soutint que le meilleur professeur
est celui qui parle le moins ; celui-ci disira une
grande passion pour la verit6 dans le professeur ;
tout le monde parla suivant son temperament mais
cependant ii y eut accord sur les choses essentielles,
en particulier sur le Directoire. II n'est pas donnI
a tout le monde de readre la classe intressaute ; il
esi requis qu'elle soit utile, et pour cela le professeur
doit bien poss6der sa matiire ;.il doit user des divers
moyens sur lesquels on s'entendit : les sabbatines,

les thses, les dissertations, les examens, les'repasses.
Ce W'est pas tout d'apprendre, il faut surtout retenir.
On ne sait vraiment pour le ministre que ce que I'on
a retenu et on ne retient vrainlent que ce que 1'on repasse.

Pour ce qui est de l'&ducation, ii est interessant
de noter ce que les professeurs et superieurs disaieut
de leurs snmijaristes en 1875 : u Ea geiaral les
'1-ves n'oat pas requ une education chr'tienne s6rieuse ; ils viennent au petit et au grand s~minaires,
parce que M. le Cure s'est occupo d'eux, leur a fait
du bien ; les parents ont laisse faire, surtout quand
S ne fallait pas ouvrir la bourse. Ils ont peu I'espril de
1oi ; quand nous leur parlons de la vie surnaturelle,
de la grace, ils ne comprennent pas, ils ne voient pas
!es consequences pratiques que l'on peut tirer. II fait
Compatir a leur 4tat et les amener peu a peu a la pra-
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tique de la vertu. L'esprit de foi, dit un confrre.•
manque surtout aux jeunes gens des s6minaires qui
avoisinent Paris. D'ordinaire, ils sont m6fiants vis-avis de leurs directeurs. L'&ducation laisse a desirer
dans les Petits s6minaires, dit un autre coMfr&re. Bref, I'ensemble des appreciations paralt un peu pessimiste.
et sombre, et cependant nous sommes en 1875, avant
les lois et les 4coles laiques. Le visiteur, M. Mourrut,
conclut la seance par des conseils tres sages, il recommanda une grande bont6 pour les s6minaristes: a It
faut tenir compte du milieu oi vivent nos jeunes gens:
acceptons-les tels qu'ils sont ; sachons gagner leurs.
cceurs, soyons indulgents a leur 6gard. IUs peuvenk
ktre 16gers la premiere'et m-me la seconde annee des.
leur grand s6minaire, patientons. On voit des semi--,
naristes dissip6s devenir d'excellents prtres.
Toute une seance du Congres roula sur les r6cr6attions. Tout le monde fut d'accord sur la grande utirlit6 qu'il y a pour tous dans le fait de se meler au;
4eminaristes. Cela fait aimer les directeurs, en qui les
s6minaristes voient alors vraiment des amis et de
pEres. II faut se presenter aux sminaristes a v e
grande ouverture de cceur, beaucoup d'affabilite. Ce
pendant it faut.prendre garde a ne pas parler contrfz
les -cur6s, les chanoines, les vicaires gn&rauxr
i'eveque surtout, et ne pas permettre que les s6minaristes manquent a la prudence et A la charit6 dan1
leurs paroles ; it faut les reprehdre alors, mais tow
jours avec grande politesse et aimable douceur. S'i
faut,aller avec les seminaristes en r6creation, it faui
cependant se rappeler que les directeurs sont confr~re
et qu'ils vivent en communautý ; par consequent
est bon, tres bon, de se voir en rkcreation ensemble
bonum et jucundum habitare fratres in unum. Si es
directeurs vont toujours avec les seminaristes, ad-e
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la vie fraternelle ; il faut done m6ler agrablement
les relations avec confreres et celles avec s6minaristes.
Oportet haec facere et illa son omittere.
La direction spirituelle fit aussi l'objet d'une
s6ance. On y recommanda fort l'esprit de foi, la patience, la priere, le silence. II faut aimer beaucoup
nos fils spirituels, mais cependant ne pas se laisser
aveugler par son affection et par consequent ne pas
prendre leur defense au conseil envers et contre les
autres. C'est une sage coutume h retenir qu'au conseil le direcieur ne parle jamais de ses p6nitents, ni en
bien ni en mal, et qu'il n'a pas voix d6liberative pour
les appels aux ordres. M. Mourrut termina le, congrs
par une pieuse exhortation dans laquelle il se rdjouit
de l'esprit de famille, de l'esprit de saint Vincent
qui avait anim6 toutes les s6ances.
L'ann4e suivante 1876, le congris se tint de nouveau a Meaux, du 2o au 23 juillet ; mais cette fois
il fut pr6sidW par M. Girard, sup6rieur du grand S&minaire de Kouba (le PNre Eternel). Au dernier moment, M. Mourrut qui devait pr6sider fut empech6 et
il offrit la prIsidence au visiteur d'Algerie. Celui-ci
dira dans le cours du congres qu'il &taitd'abord peu
sympathique A ces r6unions, mais qu'il itait maintenant converti et que I'ann&e suivante il en tiendrait
de semblables & Alger.
SNous ne nous appesantirons pas sur chacune des
stances; ce serait sortir du cadre restreint que nous
devons nous imposer. Signalons seulement quelques
conseils donn6s & ceux qui arrJvent dans un Grand
s'minaire : 1* conquirir la bienveillance des autorites religieuses, civiles et militaires en allant leur
presenter ses hommages auxquelles elles sont- tres
sensibles. (II y avait alors beaucoup plus de relations
que maintenant avec les autoritks civiles et militaires

de la ville) ; 2" consulter le superieur et les confreres

qui ont I'expkrience de la maison et peuvent donner
des conseils approprids ; 30 ne pas ajouter foi i tout
ce qu'on dit contre la maison dans laquelle on est envoy6 ; 4 ne pas critiquer en arrivant tout ce qui se
fait, en comparant soit avec la Maison-Mere, soit
avec la maison d'ou I'on vient ; il y a dans chaque
maison des coutumes qu'il faut respecter, et nous d&pendons des 6viques pour la marche du smiinaire.
Bien des choses choquent au debut qui ensuite sont
reconnues raisonnables ; 50

ne pas faire trpp ni tou-

jours l'iloge de la maison d'ou I'on vient ; 6 ne pas
precipiter soa jugement sur les s6minaristes ; ce que
I'oa prend quelquefois pour du mauiais esprit n'est
souvent que de la lge6ret6 ; 7° faire ce que l'on recommande A tous les superieurs : la premiere annie,
regarder et 4couter ; la deuxibme annae, refYcbir, et
la troisikme seulement, agir et encore avec prudence ;
8" aimer tout de suite les seminaristes ; leur montrer
qu'on les aime, qu'on veut leur bien ;, se davouer
pour eux corps et Ame, etc. etc.
Ce tout petit resum

n ontre le bon esprit dcns le-

quel se tint ce congrýs. Tous avouerent qu'ils avaient
appris bien des choses : les jeunes et aussi les ancdens. En sonmme, c'etait le germe de ce qui devait se
developper plus tard sous la forme des congrks des
directeurs de Grands s6iminaires de France qui out
dispartu depuis quelques annees ; c'6tait aussi (car A
Meaux, on admit des professeurs de petit sAminaire),
c'etait un priambule des Congres de J'Alliance des
maisons d'enseignement secondaire qui n'ont pas eu
le sort de ceux des Grands s6ininaires et qui se
tienaent tous les ans 4 la satisfaction et pour le profit
de tous ceux qui y assistent.

Ayant parlI

jusqu'ici du visiteur de la province de
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Champagne et des affaires gendrales qui se pass6rent
dans la province entre 1874 et 1878, il faut maintenant
passer en revue chacune des maisons de la province
et parler des affaires particulieres A chacune d'elles.
Sens vient en premier lieu sur le catalogue. C'ktait
la residence du visiteur. Le sdminaire de Sens nous
avait &t&confiU en 1675 per Mgr de Monpezat de
Carbon ; M. Jolly, Supdrieur gdneral avait accept6 ;
le roi Louis XIV avait donnd des lettres patentes, qui
furent v6rifies par le Parlement et enregistr6es par la
Chambre des Comptes en 1676. Le i' supdrieur fut
M. Theroude. Un certain nombre de confrres ont
mirith d'avoir leur notice dans les suppl6ments aux
circulaires des Superieurs Gin6raux qui ont constitue
ce que I'on appelle les Relations abrigees. Signalons
dans ces notices le fait extraordinaire qu'un jour un
sous-diacre chantant l'4pftre et I'ayant trouv4e un peu
longue I'avait abreg6e de sa propre autorit6, ce qui
lui valut une forte semonce de la part du Superieur.
Nous devons avouer cependant que quelques confreres, un superieur meme, se laisskrent tromper par
les erreurs du Jans6nisme et refuserent de signer la
Bulle Unigenitus. Ils quitterent la Congr6gation. En
1732, M. Edme Perriquet, qui fut plus tard Assistant,
et Vicaire g6neral de la Congr6gation, 6tait supt6
rieur ; un de ses confreres avait eu la faiblesse de
donner la communion a un laique non soumis, appe.
iast comme on disait ; M. Perriquet blama fortement
son confrere et I'obligea a faire reparation. 11 faut
encore signaler a la Rdvolution un des directeurs du
Seminaire qui eut le malheur de pr&ter serment' ; le
gouvernement pour toute r6compense, lui donna asile
dans un hospice du departement ot il mourut miskrablement. Par la grace de Dieu, ces actes furent une
exception et I'histoire du S6minaire de Sens avant la
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grand esprit de soumission A l'Eglise et aux regles
de la Congr6gation. Signalons qu'un des supriews fut M. Lacour (ou De La Cour), auteur d'une histoire de la Congregation, et un des directeurs, M. Viguier, auteur d'un livre sur les Psaumes qui eat
quelque autorit6. M. le Superieur g6neral ayant voulu
changer ce meme M. Viguier pour I'envoyer dans
un *autre Grand s-minaire, tous les eccl6siastiques
protestzrent et demanderent son maintien a Sens.
Apres la Revolution, le Seminaire nous fut de nouveau confiA en 1839, par Mgr de Cosnac. M. Flagelt

fut suplrieur de 1839 a 1844. M. Mourrut fut platA
au Grand s6minaire en 1845 et le 14 juillet 1856 i.
en devenait sup6rieur A la place de M. Laurent. Nous
avons 6tudiA M. Mourrut visiteur, il faut voir M.
Mourrut, superieur ; supbrieur des confreres d'abord...
Parmi les vertus dont ii donne I'exemple, il faut noter,,
la pauvret6 : au retour de l'Assemblhe de 1874 qui
avait elu le P. Bore, rigide observateur des pres-

criptions concernant le i" vceu, M. Mourrut fit aussit6t I'examen de sa chambre et ii en enleva, non pas
les superfluites, car il n'y en avait pas, mais ies1
choses utiles, si bien que ses confreres disaient plai-_
samment qu'il ktait revenu le Jeudi-Saint, c'est-a-.
dire, le jour du dipouillement des autels, et que sa<
chambre-6tait maintenant comme l'autel apres l'offioe.
du jeudi-saint. S'il etait strict pour lui-m&me, il ne
1'6tait pas pour ses confreres et lui, qui avait une.
chambre toute nue, voulait pour ses confreres des
meubles appropri4s a leurs besoins ; ii s'attira mdine_
des observations A ce sujet de la part de M, Cheva-lier, Assistant. M. Mourrut etait large pour ses confreres ; il leur donnait A chacun 50 francs pour leurs
vacances, et il leur payait de petits voyages de d6las-

semerit, en particulier le pelerinage de Paray-le.Monial. II tait bon et I'on etait heureux a Sens. La

maison "tait tres- rgulibre ; c'est ce qui ressort des
visites faites pa. les commissaires extraordinaires :
a La petite famille ne laisse rien B desirer. Les confreres sont tous unis et si bien ensemble, dit un rappbrt, qu'ils ne vont pas chercher le bonheur hors du
Seminaire. » Le bon esprit rignait dans la maison.
Une ann6e, un confr6re tomba malade ; le P. Bore
ne put envoyer personne pour le remplacer ; on s'arrangea, chacun prit une part de travail et I'on par-

vint au bout de I'annee sans etre trop essouffil.

Un

confrere avait &t6 plac6 a Sens aprs avoir 4tW sup&
rieur dans une autre maison ; M. Mourrut 6crit qu'i)
est plus gai ici qu'il ne l'etait quand il etait supdrieur,
qu'il se prate a tout et qu'il est d'une r6gularitO &difiante. Un autre confrere n'avait pas su donner pleine
satisfaction ailleurs ; on le place a Sens. M. Mourrut &crit qu'il reussit tres bien sous tous rapports.
Heureuses maisons qui ont de pareils superieurs !
M. Mourrut ne r6ussissait pas moins bien comme
suporieur des s6minaristes. II y avait comme partout
de fortes. ttes ; il y avait en particulier, nous ne Ii-

rons pas comme partout, mais comme en quelques
s6minaires, les diacres qui avaient grande conscience
de leurs 4 annes -de pr6sence au seminaire. Nous
avons dit ailleurs les belles sentences en latin par les-

quelles is revendiquaiedt, ici ou la, leurs pr6tendus
droits et privileges. A Seps, on etait alki plus loin ;
on ne se coutentait pas de chuchoter tout bas ces revendications, on les avait gravees sur un mur, a fois,
et on avait ajout6 en bas : Si quis contradixerit, si
quis vituperavit, acathema sit ; et un dessin repr6&
sentait un diacre pointant contre un personnage une
bouche de canon sur laquelie etait 6crit le terrible :
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Anathema sit. C'gtait de I'enfantillage plus que du
mauvais esprit. On deliblra s'il fallait sivir. On fut
d'avis que non, et quelques jours plus tard Monsieur
['kconome reconnut fort A propos que la maison avait
besoin d'un badigeonnage. Les murs furent peints a
neuf et le fameux canon disparut sans tambour ni
trompette. Les jeunes gens surent bon gri aux directeurs et a leur superieur de les avoir traites de cette
facon, et A quelque temps de la, its profithrent d'une
circonstance particulibre pour organiser en secret une
fete de famille dans laquelle ils montrrrent que s'ils
6taient quelquefois l1gers, ils avaient cependant un

tres bon coeur et le desir de ne pas faire de peine A
leurs v6ntrds et aimrs superieur et directeurs. II ne
faudrait pas croire que M. Mourrut fut faible ; il 4tait
ferme B I'occasion et une fois ii eut le courage derenvoyer un seminariste qui etait tres aian de Sa
Grandeur Monseigneur I'archeveque de Sens. Signaions que M. Mourrut 4tait charge de la r&daction des

Conferences dioc6saines.
Les confreres qui furent a Sens de 1874 a 1878
sont MM. Aldebert Dominique, Poulir Adolphe, Meduk Paul, Lenglet Henri, Mondon Fr. X., Cabart
Emile, Chalvet Tite et Bessiires Denis. Disons un
mot de quelques-uns d.'entre eux.
M. Dominique Aldebert 6tait nB a Marvejols eft
1808 ; il entra dans la Congregation en 1825, fut .
plac6 A Montdidier. Malheuriusement ses parents devinrent, ou malades, ou dans un ktat tel qu'ils eurent
besoin de lui. On lui permit de sortir pour leur venir
en aide. Vingt-cinq ans apros, lorsque sa presence
ne fut plus ncessaire, soit par suite de la mort de ses
parents, soit pour une autre cause, il t6moigna le d'-

sir de rentrer. C'Utait le 23 d6cembrd 186i. Le con-;
seil, considerant que sa sortie avait &t6 vWritablement

autopise, le recut de nouveau et it fut place & Sens,
en 1863. A l'epoque oil nous sommes 1874-1878, it
4tait oa peu at repos, remplissant cependant les
fonctions d'assistant du sup6rieur ; it apparait pr4ocde la boane marche de la maison. II mourut en
cup4
1877.
M. Poulin Adolphe etait de la region ; il etajt ne
a Avallon en I823, et il etait entri dans la Congregation en 1845, nminor. II fut ordonn6 pretre le 17
juin 1848, par Mgr Affre qui devait etre massacre
sur les barricades huit jours plus tard, le 25 juin 1848.
II fut place successivement i Montdidier, aAmiens,
H La Rocbhlle. Dans ce dernier poste, on admira sa
mmioire prodigieuse, son tloquence p6atrante, son
an 4i6ide caractre, son zble des Ames, sa prudence,
sa pidtd ardente, sa charite, son humilit6 qui lui faisait 6viter 'ostentation de ses richesses intellectuelles,
et le portait ~ ne livrer qu'avec discretion les inmmenses tresow de ses connaissances sacries et pro-

fanes. II avait un Caur de p're tendre et devou6 pour
les jeunes sminristgs, une affection pour eux qui
ne s'endormait pas et qui suivait avec un ceil plein
de sollicitude les ames qu'il avait dirig6es, It avait
surtout une dvotioa incomparable pour Marie, sa
bonne Mere, dont il propageait la divotion avec un
z6le touchant, doat ii prononajit tres souvent le noml
dans ses exhortations, ayant toujous le chapelet entre
ses mains, dans les allies et venues.
Eq 1862, it fu change au grand m6contentement

des Charentais-Rochellois, et apres un' court sbjour
a Cabors, it vint i Seas comme professeur de niprate ; it fut nommi consulteur provincial, admoniteiu
du supkrieur et exerca une influence trts salutaire. La
Semain• Religieuse dee Sens a dit de lui qu'il avait
une vive et tendre d6votion pour la Sainte Vierge,
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qu'il avait fait de brillantes 6tudes au Petit s6minaire
d'Auxerre et au Grand s6minaire de Sens, avantd'entrer dans la Congregation et que toujours depuis
qu'il etait revenu a Sens comme directeur et pro-,;fesseur, il avait 4t6 un digne fils de saint Vincent,
cher a ses superieurs, d'un renoncement total i sa.
volonti propre, d'une trbs grande amrnit6, douceur:
et gaitt de cractere pour ses confrtres, un pire tendre
et vigilant pour tous les s6minaristes, un maite
exemplaire joignant l'&dification de ses actions h la
sagesse de son enseignement ; il a eu l'estime et
I'affection de tous les pr4tres de Sens. L4 fin de sa
vie fut 6prouvee

; des 1877 ii dut renoncer a toute.

pr4dication, ii lui fut impossible de faire la classe ;.
il se contenta des lors de prier et de souffrir jusqu'k.'
sa mort qui surviendra en 1884.
Le confrre qui venait apres M. Poulin sur le C
talogue 6tait M. Medus Paul. Ce digne missionnairer
nous a laiss6 un cabier extremement prcieux dans
lequel ii consignait ce qui le frappait dans ses Ile
tures et dans les 4venements. Nous nous sommes servi deja de cette espce de journal ; nous nous en ser
virons encore a l'occasion.
M. M'dus etait ne dans l'Aude en 184 ; il entra
dans la Congregation en 1864 et fut pretre en 1867
Apres un court sejour aux Grands s6minaires de Marseille et de Cambrai, il fut appel a&Paris pour 64
sous-directeur du smminaire pendant que M. Chin
chon directeur etait substitut et Assistant. II faisit
partie du petit conseil de la Maison-MWre et notais
ses impressions. II s'y montre anime d'un excellenJg
esprit, dout d'un bon jugement, d'une grande p*:
dence. C'est A M. M6dus que nous avons emprutf
un tres grand nombre de renseignements concerna1gi
la Maison-Mbre, les pretres, les tudiants, les frýr
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coadjuteurs, les seminaristes. Son carnet donne meme
les notes que chaque s6minariste a m&rities pour les
recitations du Catichisme du Concile de Trente. Nous
savons meme quels sont ceux qui 6taient dispenses
de cette recitation. M. Medus fut charge du cours de
Droit canon ; il cultivera toujours cette branche des
sciences ecclsiastiques qui cadrait bien avec son esprit positif et pratique, et plus tard ii collaborera A
l'edition du Droit Canon de Huguenin.
A la mort du P. Etienne, M. Chinchon ne fut pas
reelu Assistant, il put done reprendre entierement ses
fonctions de Directeur du Seminaire Interne, et M.
M&dus n'itait plus ncessaire a Paris. On le nomma
professeur de th•ologie a Sens. II pr6parait ses classes
avec un soiri minutieux; I1 acquit aupres des prftres
une grande r6putation de science, et plus tard on fera
appel k ses lumieres pour une edition compl6tement
refonrdue de la thbologie qu'on appela, ou thbologie

Vincent, ou thologie de Clermont.
Nous devons avouer cependant que dans les appreciations porties par ses sup6rieurs, ou visiteurs, QU
commissaires, i .y a une petite note discordante. La
voici dans toute sa saveur : t Pourvu que M. Medus
sache &tre un peu indulgent i l'egard des jeunes
gens, ii finira par se les rendre indulgents. C'est uh
professeur qui sait beaucoup, qui a de la rmthode,
mais qui fait dire A ses 6l1ves :quel dommage que
cet homme n'ait pas le secret de nous tenir
6veill&s I.» M. Medus 6tait ,en effet de ces hommes
qui savent parfaitement la thdologie de ia p6dagogie,
mais qui malheureusement ne savent pas mettre en
pratique les excellentes idees qu'ils ont. 1 a eu la

science du professeur A un tr&s haut degr6, mais I'art
n'etait pas chez lui A la m6me perfection.
Quoiqu'i! en soit, on pourrait faire un excellent

traitd de pfdagogie, un magnifique commentaire du
Directoire des Grands Siminaires, &l'aide des notes
de M. Medus : elles ne sont pas ordonnes, elles sont
couchees sur le papier au fur et a mesure des lectures,
des reflexions, iais elles sont extr6mmement interessantes, tres fines et quelquefois malicieuses. Quiconque a connu l'austere M. Medus, saisissait quelquefois sous son visage un peu reveche, derriere la
broussaille de ses sourcils, un petit cclair de ses
yeux vite reprime ; c'0tait la belle Ame de M. Medus
qui avait de la peine a percer l'ecorce rugueuse de son
corps.
Disons aussi que M. Midus a consigp6 par crit
ses remarques, ses observations sur les Filles de la
Charitk, particuliirement sur les Sours Servantes. II
y a dans ses notes 28 paragraphes plus ou moins
longs qui sont trns pratiques, e qui dinotent un
lwomme bien au courant de toui ce qui comcerne les
Filles de la Charite, La paragraphe 18 est le, plus typique de tous : i indique les mayens de rendre les

recreations tres gaies et trWs 4difiantes. Nous ignorons
si les modules indiqu.s seraient encore d'actualitW A
notre ipoque. Peut-.tre qu'en I874-1878, on 6tait plus
simple qu'en 1938. Nous retrouverons M. Mmdus sous
le P, Fiat,
aNice, a ChAlons et enfin a la MaisonMre oi il mourra ed 1911,
La seconde maison de la province est celle de Grdgy. C'tait une maison de missionnaires missionnants, situde dans le diockse de Meaux, departemenrt
de Seine-et-Marne. II y avait eu une maison de missions a Crecy-en-Brie, avant la Revolution, et apreý
la Revolution, une maison semblable 4 Chaage, dai;.
le mmne departement. Cette maison avait compt4 de•
issircnnaires ;~s eus ; MM. R .Af,Cissnat, Gaillard et Pouasou ; les confreres avaient donOn des
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missions remarquables A Mitry, Bourron, Coulommiers, Dammartin ; mais la maison ne dura que de
1819 A 1823. Des petits seminaristes furent plac6s a
Chaage et les missionnaires partirent. Plusieurs annees apres, les missionnaires revinrent dans le departement a Gregy pros Brie-Comte-Robert. II y avait
A Gr6gy le chateau du cpmte de Quinsonas. Ce dernier resolut de faire une fondation de Missionnaires,
soit pour assurer le service religieux des gens du
chateau et des quelques fideles vivant dans les environs, soit pour ressusciter les missions donnies autrefois par les missionnaires de Chaage.. Le P.
Etienne accepta, et les confreres prirent possession en
185o ou peu avant. Le I" superieur fut M. Denis qui
revint plus tard en- 1868 et qui demeura jusqu'en 1873,
Cpoque a laquelle il fut plac a la Maison-M.re. En
1874, quand le P. Bore prend la direction de la Congr6gation, c'est AI. Dtmont qui est suprrieur et cur..,
Ce confrere 6tait nd dans le Nord en 1821, entr• dans
la Congregation- en 1841. II fut placd & Tours,
Amiens, Valfleury, Evreux et Saintes avant d'etre
nommi a Grggy. II avait 4td err proie A I'envie et a la
jalousie de quelques fideles dans un de ces place'
ments. II occupa le poste de superieur et cure de
Gregy de 1873 A 1875 6poque a laquelle it fut plac6

& la paroisse de Richelieu. A son d6part, on confia
la cure a M. Devismes et la suplriorit: A M. Poignant; M. Devismes etait originaire du dioc6se d'Ar-

ras ; il avait 6t plac4 quelque temps A Gentilly oi,
seton le cahier du conseilj ii-avait la direction spirituelle, &trntconsidird comnue assistant de M. le SupA-

rieur gen6ral, le temporel dependaiL dee la procure
generale de Paris. I! nSaat pas Iong•tep& cur•6 de.
erfjprta en i 76. Des lors, M.
'Grgy,car •" -as•t

Poignant qui n'6tait que supnrieur cumula les charges
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de supdrieur et de cure. Ce M. Poignant etait un
breton nd en 1825, entr6 dans la Congregation A•
47 ans ; il demeura a Gr6gy jusqu'i la fermeture qui
eut lieu en 1877.
Parmi les confrbres qui furent a Gregy, it faut signaler M. Girard J. B., M. Lequitte Augustin, M.
Dedieu Alexandre. M. Girard J.-B., ne dans le Puyde-D6me en 1823, 4tait entre pretre en 185o. L'ann6e
suivante, le P. Etienne le prit avec lui dans son
voyage en Algerie, pour 6prouver sa vocation, dit le:
compte-xendu. II fut directeur de la Mission a Evreux,
et nomm6 sup6rieur de Grggy en 1872. M. Denis res-.
tait dans la maison comme visiteur. Nous le retrou- verons dans plusieurs maisons de missions; ii mourra
a la Maison-M&re en 1914.

M.

Lequitte

Augustin

Otait n6 au Croisic en I817, entr6 en 1859, ii vint
aiGrgy en 1875 et fut place B Sainte-Anne.apr&s lai

fermeture. 11 mourra A La Teppe en x885. M. Dedieu Alexandre etait ne dans l'Aridge en 1824, entr6
en 1864 & 40 ans, 4tant sous-diacre. 11 eut toute sa
vie des tentations de vie plus austere, et ii obtint la
permission de se faire Trappiste... Au bout de quelque temps, ii sollicita sa r.admission dans .a Congregation '; on le recut et on le placa A Grggy puis h
Sainte-Rosalie. Ses vellUitis de vie plus parfaite !e

2

troubleront toute sa vie, cependant it mourra La:'a-,

riste & Salonique en 1896.
La petite maison de Gregy n'offre aucun fait sa;llant. Elle vegeta tout le temps de son existence, car-

on etait retenu par le service religieux du chAteau ;

il n'y avait presque personne autour de l'eglise, .et
les missions 4taient difficiles dans oes circonstances.
Aussi en 1877, le P. Bore remit la maison et to-3s
les biens entre les mains du marquis de Quinsons., :
Peveu et l-gataire -du fondateur.
Monseigne.;r
.

'*

.-

*

A

-

193 -

I'4vque. de Meaux essaya bien de faire revenir le Superieur general sur sa decision ; mais le P. Bor6 tint
bon et les Missionnaires quitterent la r6sidence de
Gregy.
Nous n'avions pas que les Missions dans le diocese
de Meaux ; nous avions aussi le Grand et le Petit s6minaires. Nous avons parli plus haut de la maison de
Crkcy-en-Brie prise du temps de saint Vincent. Une
des clauses de la fondation de cette maison etait qu'on
recevrait les ordinands, qu'on preparerait les clercs
aux ordres ; it n'y avait pas alors de s6minaire a
Meaux. Quatre ans plus tard, en 1645, I'eveque commenca un s6minaire qu'il confia aux pretres s6culiers ; mais les choses ne marcherent pas et alors en
1658, Mgr Dominique Seguier appela les Lazaristes.
Le premier superieur fut M. Brin ; il y avait parmi
les directeurs .un jeune clerc du diocese nommr
Pierron qui devait devenir Superieur general. Le seminaire marchait bien, et des transformations consolantes s'op&raient dans le clerge, lorsqu'un membred'une Congregation religieuse intenta un proces A
Monseigneur pour la proprieth des bAtiments du seminaire ; le religieux eut gain de cause et I'on dut
quitter le local. Les Lazaristes quitterent le diocese ;
ils ne devaient y revenir pour le S6minaire que deux
cents ans plus tard en- i862, appeles par Mgr Allou.
Le 29 juin de cette annee, le P. Etienne vint avec
M. Vicart, i" Assistant, pour traiter de I'etablissement et le 6 aofit de la meme annee, M. Vicart ve-

nait installer comme superieur M. Louis Girard.
M. Louis Girard etait originaire du Puy-de-D6me.
I•lit ses etudes a Saint-Sulpice, et il entra dans la
Compagnie des Sulpiciens : apr&s avoir pass6 quelque
temps A la Solitude d'Issy, it fut plac6 au Grand
s6minaire de Lyon, dirig6 par les Sulpiciens. Nous

- 194 ne savons pas dans quelles circonstances et pourquoi
il quitta un jour Saint-Sulpice pour Saint-Lazare ;
deux de ses parents I'avaient ddjA prec&d6 dans la
petite Compagnie. Quoiqu'il en soit, c'est d'Alger,
oh il etait collaborateur et professeur de morale
qu'il fit sa demande pour entrer dans la petite
Compagnie, en 18A5 ; on l'admit, mais comme sa
sante etait A menager et que le climat de Kouba
lui convenait, il fut decid6 qu'il y resterait jusqu'a
la fin de I'annee scolaire et qu'il viendrait a Paris
aux vacances. Mais son temps d'6preuve commenga
des Alger et t son superieur, dit le cahier du Grand
Conseil, pouvait lui donner le costume. » II vint done
& Paris aux vacances et apres quelques mois seulement de sejour a Saint-Lazare, on le placa au Grand
s6minaire ou son oncle, M. Girard Joseph (le Pere
Eternel) etait superieur. Avant m&me que M. Louis
Girard .fit les voeux, il fut nommý assistant de son
oncle. La question fut posee au Grand Conseil si
pareille nomination etait valide et licite ; la rdponse
fut que cette nomination 6tait non seulement valide
et licite, mais, vu les circonstances, obligatoire. M.
Louis Girard se fit remarquer par la gravit, de ses
moeurs, sa tenue digne et modeste, sa grande piet.
En 1857, on le placa a Cambrai.avec M. Sudre. II
eut un grand nombre de p6nitents et se fit remarquer
par son enseignement clair et solide, ses instructions
pieuses. Plusieurs seminaristes de Cambrai le- suivirent quand, en 1862, il prit la direction du Grand
seminaire de Meaux, et ces jeunes gens restrent dans
le diocese et devinrent de dignes cures. Nous avons
vu plus haut le rl6e important que M. Girard joua
dans le congrbs des Grands seminaires qui se tint &
Meaux sous le generalat du P. Bore. L'historien des
seminaires de Meaux a dit que M. Girard s'ltait fait
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remarquer par son esprit de foi, par sa grande dkvotion envers la Sainte Eucharistie, par sa sollicitude A augmenter le confortable des seminaristes, par
sa bontm A soutenir les clercs peu fortunds, par sa
maniire de commenter la lecture spirituelle du soir,
par son grand amour pour le diocese et par son z|le

A dfvelopper le recrutement. En 1862, ii n'y ,vait que
40 seminaristes ; A la mort de M. Girard, en 1886,
it y en aura 80. M. Girard quetait beaucoup pour
trouver les ressources n6cessaires au Grand et au
Petit seminaires. Ce dernier fut pendant quelques
annees avec le Grand, et M. Girard recueillit de quoi
construire un Petit seminaire s6pard. M. Girard 6tait
intraitable pour la precipitation dans la rcitation des
pri6res ; ii exigeait une tenue digne dans les Offices,
et l'on dit dans sa notice que lorsqu'il venait a SaintLazare, ii se faisait remarquer par son maintien toujours modeste et recueilli. II eut la confiance des
6veques de Meaux.
Sous son administration, le Grand s6minaire recut
de notables ameliorations : salle d'exercices, de tIWologie, de recrdation, passage couvert entre la chapelle
et le refectoire ; toute la maison renouvele dans un
ktat de plus grande propret. 11 transfera dans un
endroit plus rapproch6 de la ville la maison de campagne. achetee A Poincy. II proposa A Mgr Allou un
devis de s6minaire sur les hauteurs voisines de Meaux
qui depassait un million et se fit fort de l'ex&cuter
sans 6tre a charge au diocese ; le plan etait admirable mais le prelat, soit par prudence, soit par d6firence A l'avis d'un de ses conseillers, ne crut point
devoir risquer I'entreprise. n (Estournet).
Disons'quelques mots de quelques-uns dqs directeurs du Grand sdminaire de 1874 A 1878. La plupart
etaient 6trangers A la France. M. Guys Edmond 4tait

originaire de Smyrae, il fut recu dans Ia Congregation en 1837, et vint 4 Paris en 1838 pour y continuer son s6minaire. Ii fit les voeux devant M. Le
Go et revint a Smyrne. II 4tait g&n4 par la prtsence
de ses parents ; on songea h le nommer sup6rieur de
Naxie ; ii fut place h Constantinople oh ii etait procureur provincial. LA encore, la presence de sa famille lui fit solliciter la faveur d'etre bloignA ; oni le
nomma a Meaux en 1862. II y fut kconome du Grand

et du Petit s6minaires et procureur provincial de
Champagne ; mais bient6t it lui fut impossible de
continuer ces fonctions, ayant eu I'4pine dorsale briste et le haut des cuisses deboit4. II viendra mourir A
la Maison-MWre.
M. Richen Henri etait originaire d'Allemagne
il avait &et superieur h Vienne en 1854,-etait all6 A
Cologne en 1858 oi il se montra tres recommandable
sous tous les rapports ; il fut plac6 A Meaux en 1873 ;
on eut besoip de lui en 1877 pour une oeuvre a fonder h Martelange ; quand on avertit M. Girard de
cechangement, le suplrieur repondit que M. Richen
etait tres aimt a cause de sa bonte et qu'on le regrettera, moins pour son enseignement, que pour ses
qualit&s personnelles.
M. Richen fut remplac6 par un hongrois, M.
Frescka. Celui-ci, licencid en droit canon, avait tt6
superieur d'un skminaire en Hongrie ; ii refusa des
offres honorables faites par la cour royale. Etant charge d'un cours de spiritualitb, il avait lu Abelly, Vie
de Saint Vincent, pour se documenter ; il fut tellement charmn de la doctrine et des exemples de notre
saint fondateur qu'il resolut d'entrer chez nous. II
dut lutter pour quitter le. diocese ; son &v6que l'aimait beaucoup et fit tous ses efforts pour le garder.
Aprts ses voeux il fut place b Vienne oui ii donna
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des missions laborieuses ; les confessions duraient
tres avant dans la nuit. II fut directeur du s6minaire
interne de Gratz, charg6 des Filles de la Charit6. II
vint A Meaux pour remplacer M. Richen. II fut pro- '
fesseur de th6ologie morale ; it etait dou4 d'une
grande capacitY, d'un esprit solide et moder&, d'un
caractere tres aimable, d'une vertu 6prouvce.
L'veqaue de Meaux dira que f M. Frescka avait de
rares qualites d'esprit et de corps (il etait d'une
haute taille), qu'il a toujours annonc6 la parole de
Dieu avec zxle, qu'il a toujours 6t6 tres ardent &A
procurer le salut des Ames, qu'il fut un pretre parfait. , La Semaine Religieuse de Meaux dira que
t M. Frescka avait un air franc et ouvert qui lui
gagnait les coeurs, une grande am6nit6 de manires,
une grande facilit4 pour I'etude, un esprit judicieux,
peu accessible aux preventions, une grande aptitude
pour le chant et la musique. , II etait archbologue, et
pendant les vacances, il aimait a visiter les 6glises
de la Champagne et des lieux oi son minist&re le
conduisait ; ii avait surtout la plus grande admiration pour la cathtdrale d'Amiens o6 ses predications
chez les Soeurs le conduisirent quelquefois.
II y avait a Meaux en 1874 un 4' tranger : M. Csar Coury, originaire de la Syrie. 11 y restera jusqu'en 1881 ; nous retrouverons ce cher confrere en
Orient, oit ii sera nomm6 6veque, mais il refusera
absolument d'accepter cette charge, malgrO les invitations pressantes du Patriarche et du Prefet de la
Propagande. M. Coury tiendra bon pour rester simple
confrere ; le Superieur g6neral 6crira qu'il rpe peut

s'opposer au bien de I'Eglise et qu'il consent a regret a cette nomination ; mais M. Coury crira que.
le Superieur general ne peut pas I'obliger d'accepter;
et notre cher confrere, vrai fils de Saint Vincent, fera
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tant et si bien que le Souverain Pontife agriera son
refus ; nous verrons tout cela avec plus de details
, plus tard. M. Coury avait laiss6 un si bon souvenir
a Meaux qu'il fut redemande plus tard par l'evcque
et par le superieur.
M. Yvert etait francais, originaire du diocese de
Soissons, ii fut professeur de philosophie a Meaux ;
il ira plus tard A Nice et A Rome o6 il fondera une
bourse pour un 6tudiant francais. Nous avons peu
de details sur son sbjour A Meaux comme sur celui
de MM. de Tyssandier et Vert.
En somme, la maison allait tres bien. M. Mourrut
visiteur, dans les deux visites de cette 6poque 1875 et
1877, constate que les seminaristes ont bon esprit,
bonne tenue, qu'ils sont respectueux et edifiants. M.
Mourrut engageait cependant les confreres a ktre tres
bons. a Nos 4lves d'aujourd'hui, disait-il, nous arrivent sans vertu solide ; ils sont A peine chrdtiens par
1'esprit, par le coeur, par les mmeurs ), raison de plus
pour redoubler de saintet6 : une brebis fait une brebis, disait M. Mourrut, un directeur 6difiant et saint
fait des s6minaristes edifiants et saints. M. Girard
avait de belles qualitbs ; il dtait comme tout le monde,
il n'avait pas toutes les qualites ; aussi M. Mourrut
jugeait a propos de rappeler aux confreres qu'il faut
&tre surnaturel dans son obbissance ; d'autre part,
il disait au sup6rieur M. Girard qu'il fallait s'efforcer de rendre I'obeissance facile. Le digne visiteur
encourageait tout le monde, en disant dans ses ordonnances de 1875;
que si l'obtissance a ses martyrs et
ses confesseurs, la superiorit6 a aussi ses martyrs et
ses confesseurs.
En I877, M. le visiteur recommande la simplicit4
dans l'ameublement des chambres. On sait que sur
Ce point il etait un modele admirable ; il recommande
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aussi la residence ; il y avait en effet une maison de
campagne qui tentait quelquefois s6minaristes et
m&me directeurs. c Si vous avez la tate fatiguee, disait M. Mourrut, promenez-vous quelque temps dans
le corridor, ou descendez dans le. jardin, ou demandez
(mais pas trop souvent) la permission d'aller respirer
le grand air A la campagne ; en regle gendrale, soyez
toujours dans vos chambres. >, Aux s6minaristes il
parlait un langage un peu plus net :
II y a des
farceurs, disait-il, qui simulent la fatigue pour se
procurer le plaisir d'aller a la campagne , ; et il di-

sait que cela faisait parler le clergi. M. Mourrut nous
apparait encore le ferme gardien du Directoire. M.
Girard avait introduit une promenade le dimanche
apres 1vpres. Sans doute, Monseigneur avait- approuve, mais M. Mourrut d6clara que cet usage 4tait
contraire au Directoire, et serait necessairement supprime t6t ou tard ; aussi, apres en avoir confer avec
l'dvque, le visiteur disait : Nous vous conseillons
de le supprimer. » II faut mentionner une autre sage
recommandation du visiteur : , L'&v6que est Ag ;
attention que le clerg) ne croie pas que les Lazaristes
gouvernent le dioc&se, cela pourrait avoir des cons6quences plus tard. ,
Le Petit s6minaire de Meaux 6tait aussi confi6 aux
Lazaristes depuis 1862. Les petits s6minaristes furent
au XIX* sicle tant6t logis A IAbbaye de Chaage,
tant6t dans les batiments du Grand s6minaire ; nous
les verrons sous le P. Fiat se transporter a Avon,
Pour le moment, 1874-1878, ils sont a Meaux, et M.

Chalvet est leur sup6rieur depuis 1862, M. Tite Chalvet etait n6 au diocese de Cahors en 182S, il etait
entr6 sous-diacre dans la Congregation en 1846. II
fut envoys .au Brisil peu apres son ordination sacer-

dotale et nomm6 sup6rieur du Petit s6minaire de
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Bahia en 186o. Mais ileut des difficultis avec I'archeveque en 1862, et M. Chalvet revint en France et
fut nommn superieur du Petit seminaire de Meaux,
oil il resta jusqu'en 1877. La seule chose qu'on
lui reproche, c'est d'avoir laiss6 M. Girard, superieur du Grand seminaire, exercer une trop grande
influence sur le Petit s6minaire. 11 faut dire que les
deux s6minaires 6taient dans le meme batiment. Par
la force des choses, il y avait des contacts tres frequents, et M. Chalvet ne revendiqua pas trop son ind~pendance et son autorit6, pour le bien et la paix.
M. Chalvet etait aussi conseiller provincial. En 1877,
il fut change. On remarqua beaucoup le discpurs
qu'il pronon;a cette annie a la distribution des prix
de Meaux avant de quitter. Le sujet etait la puissance
de l'exemple , le discours 6tait simple, paternel, bien
pens6, solide et court. M. Chalvet d6posa la superiorite sans rcrimination, et s'en vint a Sens faire les
fonctions de professeur au Grand s6minaire. Plus
tard, apres un court sejour au Portugal, il revint A
Sens, abattu par 1'Age et la fatigue. En i893, i'archevlque de Sens parlera de M. Chalvet au Superieur
general en termes fort bienveillants. Ce digne confrere viendra mourir A la Maison-MWre, en 1894.
Parmi les principaux collaborateurs qu'il eut au
Petit seminaire de Meaux, il faut mentionner M.
Jean-Baptiste Dubois que nous retrouverons plus
tard a Loos, A WVernhout et h Ingelmunster, et qui
sera c6"bre par sa d6votion pour la Sainte Vierge
dont il recueillait toutes les formes connues de statues
et d'images, A l'aide desquelles il avait form6 un musee de la Vierge. M. Pierre Dumas, n6 en Auvergne
et qui mourra A la Maison-Mere en 1915, aprbs avoir
et6 A Marseille, a Carcassonne, A Lisbonne, A Tours,
A Aurillac et surtout A Gentilly. M. Michel Chau-
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meil, auvergnat lui aussi, et qui debuta par les Missions lointaines de file de Bourbon en 1869, et qui
retournera dans ces regions, a 1'ile de Madagascar,
en 1897, d'oi il viendra mourir B Dax en I908. M.
Alphonse Truffault, tourangeau qui mourra & Valfleury en 1884.
Pour remplacer le superieur, M. Chalvet, le
P. Bore fit choix de M. Frangois Dibou dont nous
avons ddjA parl6 a propos d'Amiens et que nous retrouverons sup6rieur de Troyes sous le P. Fiat. Sous
le superiorat de M. Dibou, le Petit s6minaire fit peau
neuve : quatre jeunes confreres vinrent donner de la
vie a l'&tablissement ; M. S6nicourt Emile, champenois, heureux melange de fermet6 et de bonte, celleci devant croitre avec l'Age ; il exercera son zile
surtout au Portugal de 1879 a 19io et au Berceau de
Saiht-Vincent-de-Paul, de 191o a 192i ; M. Paul

Mathieu; landais ; M. Cyprien Hermet, rouergat
qui etait not6 quand il entra dans la Congregation
pieux, capable, belle taille et qui n'itait que diacre
quand il fut plac6 b Meaux et que nous retrouverons

dans les Indes occidentales aQuito oi il sera sup6rieur, visiteur et directeur des Soeurs et dans les Indes
orientales, a Pdkin ou il nmourra en 1919. Enfin, M.

Henri Gineste, aveyronnais, qui voyagea lui aussi
quand il quitta Meaux, et qui parcourut la Colombie
et la RWpublique Argentine, et reviendra mourir en
1917 a Figueras oi il se consolera de son isolement

en jouant de I'ocarina. Le Petit s&minaire de Meaux
avait cette particularitj que, ind6pendamment des
classes ou chaires de grammaire, litterature, podsie,
histoire etc. qu'on trouve dans les tablissements similaires, il y avait une classe ou chaire de Bossuet, o0
I'on 6tudiait les immortels 6crits de I'Aigle de Meaux.
Les Lazaristes avaient une maison de missions a
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Reims, rue Libergier. Le XVII* sidcle avait vu nos
confreres s'ktablir provisoirement dans la vilkl en
1651. De Ia, ils rayonnaient et soulageaient la grande
mis&re des populations. Le frere Jean Parre, en particulier, se fit remarquer par son devouement a toute
epreuve. Vers 1667, les missionnaires resolurent de
s'instaler dbfinitivement dans ia ville ; mais ils se
heurtirent a l'opposition d- maagistrats et d'une partie de la population. Nous avons sur ce point le temoignage curieux d'un bourgeois de la ville qui avoue
que tc les Peres de la Mission sont estimis du
peuple ,, mais qui craint, si on les autorise B avoir
une gglise, u que bientbt ils se mettent a confesser
et A attirer les femmes curieuses et coureuses
d'dglises, a leur jeter des scrupules et a les en purger,
a avoir ces bonnes femmes pour ainsi dire pendues a
leur ceinture. n Le meme bourgeois craignait-que les
dits Peres (c ne connaissent ainsi le trafic, Id mitier,

la condition d'un chacun afin de voir ce qu'ils pourraient en retirer. » Aussi conclut-il, .chacun dit qu'il
n't-n faut pas. ) II avoue que depuis quinze ans (c nos
Peres de la Mission font toutes sortes d'actions
pieuses et charitables que l'on a approuv&es, qu'on les
estime mais latet anguis in herba. (II y a anguille
sous roche). ), Les Lazaristes durent done se retirer de Reims. 11 faut dire pour excuser le peuple et
les magistrats qu'il y avait alors, en cette ville,
comme ailleurs, abondance de communautes, dont
plusieurs vivaient d'aum6nes et de quotes, et on craignait que les confrres, qui cependant 6taient recorinus charitables, n'en vinssent ila longue a ktre une
gene pour la population qui aurait kt6 oblig6e de les

faire vivre. En 1674, on offrit A la Congregation le
seminaire de Reims, mais M. Jolly refusa. Nous ne
savons pas pour quel motif.
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Les confrires ne devaient revenir que deux si6cles
plus tard en 1867. Le premier superieur fut M. Castel.
11 etait n4 dans le diocese de' Carcassonne en 1813,
etait entre tard dans la Congrtgation, a l'Age de
47 ans. 11 fut missionnaire a ChAlons, puis superieur
a La Teppe et devint superieur de Reims en 1867. II
devait y mourir en 1876, et le visiteur M. Mourrut disait t que le sage et-paternel M. Castel jouissait d'une
estime et d'une vin&ration profonde de la part de
tous.

»

M. Castel fut remplac6 par M. Firmin Boulanger
qui ttait nt dans le diocese d'Amiens en 184o, etait
entr6 dans la Congregation en 1863, et apres avoir
et6 missionnaire a Lyon et A Saint-Walfroy, avait et&
nommi superieur a Reims. II avait eu certaines remarques a faire sur M. Flagel quand ii &tait confrere
a Saint-Walfrov ; ses confreres eurent aussi quelques
remarques a faire sur lui quand il devint superieur
la
a Reims. La Providence montre par 1l que si
Boulanger
M.
critique est aise, I'art est difficile..
s'6tait plaint des d6penses de M. Flagel i Saint-Walfroy. Quand il fut superieur, il voulut lui aussi bitir ; mais de Paris on lui demanda de bien examiner
si c'6tait utile et s'il avait les ressources necessaires.

M. Boulanger 4tait anim6 d'excellentes intentions, il
avait le zele de la maison de Dieu, mais on le trouvait trop sensible, se plaignant facilement. II 6tait
d'une obbissance aveugle pour ses superieurs majeurs
et ne faisait rien sans leur avis. Pour diferer an Superieur general, il n'accepta pas de retraites aux religieuses. Nous verrons plus loin comment ii se conduisit par rapport au Val-des-Bois, selon les direc-

tives des Sup-rieurs. M. Bord visita la Champagne,
Reims en particulier, et constata que la maison de

Reims etait apprkcide du clerg6 et du peuple,
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Les missionnaires de cette epoque 1874-1878 sont :
M. Gaultier FranCois, n6 dans le diocese d'Angers
en 1820, entri en 1856, qui mourut a Reims le a2 janvier 1875 '; M. Dounet Antoine, ni A Mazamet en
1827, entr6 en 1858 : il se plaignait de la severith de
M. Boulanger ; M. Berthet Claude ; M. Girard J.-B.
que nous avons vu a Gregy ; M. Brunet Augustin,
et enfin, M. Yvon de Tyssandier, n~ dans le Cantal
et qui mourra h Aurillac.
II n'y avait pas de grands abus dans la maison. Le
visiteur M. Mourrut trouvait seulement que les ornements de la chapelle etaieat trop pauvres, que la
lingerie etait minable, que le tabernacle avait besoin
d'etre redord. La maison etait un ancien couvent de
Carmelites, les cellules 6taient 6troites, I'Mdifice n'etait
pas somptueux, mais, disait un rapport ( la charitt
qui unit les coeurs fait oublier les inconvenients d'une
installation materielle qui ne tardera pas a sa'ameliorer. , La seule critique que fait M. Mourrut, c'est
qu'il avait trouv6 dans une chambre une botte de cigares. 11 filicitait les confreres de l'accueil cordial
qu'ils lui avaient fait et it adressait des ieoges particuliers aux quatre frhres coadjuteurs : t Tous animrs,
disait-il, d'un excellent esprit et tres fidles aux exercices de la Communaut6
; la
] seule recommandation
qu'il leur adresse, c'est de bien achever un office
avant d'en prendre un autre.
Parmi les frires, il faut faire une mention spiciale
du ban fr6re Nouailles. I1 etait ne B Montgesty, le
o1 juillet i8o8, d'une famille patriarchale tres unie
a la famille Perboyre. Sa mrte etait presidente de la
Confrýrie du Rosaire. o Quel brave homme c'tait,
disait du fr6re Nouailles un de ses compatriotes I Je
ne puis le comparer qu'au bjenheureux Perboyre
(Is etaient aussi pieux, aussi sgints I'un que I'autre.
n
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Le frere Nouailles garda les troupeaux de son pOre,
cultiva quelques pieds de vigne et fut envoy6 A CaIors pour y apprendre le mntier de tailleur. LA il se
mit en relations avec le procureur du Grand semi,
naire dirig6 par les Lazaristes. II entra A Saint.,La
zare, le 19 juillet 183o ; et fit jes vpeux a la messe
du bienheureux Perboyre, son directeur. 1 assista au
depart de notre cher martyr pour la Chine et aimait a raconter comment le Superieur general et tous
les prktres avaient accompagn leo bienheureux jusqu'A la porte. II avait soin de rappeler qu'il avait it6
t6moin de la chose, car il 6tait portier de Saint-Lazare. Ii y avait pen de frires alors et les freres remplissaient plusieurs offices. Frere Noualles etait
tailleur et portier. II so ft remarquer par sa discrdtion, sa prudence, sa droiture et sa patience ; il res,
ta 27 ans a la Maison-MWre. En 185o, un frere teant
arrive qui paraissait plus habile que frere Nouailles
pour confectionner les habits, on mit ce nouveau, premier d'office f frbre Nouailles n'en manifesta aucune
plainte, aucun mncontentement et continua son office
au second rang comme il 1'avait fait au premier. Il
etait excitateur, toujours exact ; la rfgle du silence
etait sacrie pour lui, ii ne perdait jamais une minute.
II fut plac6 a Chilons au Grand s6minaire comme
portier et tailleur. II aimait beaucoup les pauvres,
pr6parait leur soupe et distribuait les aumbnes. Un
cure disait de lui qu'il 6tait toujours le mnme, tou.
jours ,difiant, travailleur, doux, modeste. On le tenait
pour un saint. II n'eut jamais de difficut6 avec per.
sonne, bien qu'il fit portier inflexible, mais avec hu,
militi et douceur. Quand on quitta Chalons, chass6s
par 'IveAque, dans le voyage de ChAlons a Reims, ii
ne dit rien contre personne, il se contenta de prier.
A Reinas, o4 ii fut place ;3 ans, il fut encore un
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module vivant de la regle. I1etait excitateur, toujours
lev6 a 3 heures 1/2, pour ne pas manquer l'heure.
1I fut gueri deux fois par le bienheureux Perboyre.
On dut lui defendre de jefner. II faisait des scapulaires pour les Missions. II r&citait 3 rosaires par
jour. L'auteur de sa notice dit que, A la difference
des vieillards qui ordinairement deviennent difficiles,
avec l'Age et les infirmites, lui, au contraire, devenait
plus aimable avec le temps. A 81 ans, il dut quitter
Reims avec les autres, pour Saint-Walfroy, ou il
inourut le 8 janvier 1892, et le Cardinal adressa une
lettre de condoleances tres elogieuse pour ce bon frere.
Saint-Walfroy o t&ait mort le bon frere Nouailles
etait confi6 aux Lazaristes depuis 1868. C'etait ur
lieu de pelerinage en I'honneur d'un saint stylite qui
avait vcu en ces lieux au VI" sicle. Le pelerinage
avait souffert de la Revolution, et en 1854, I'archeveque de Reims rachetait I'emplacement pour y ritablir le courant de devotion qui avait fait affluer tant
de pelerins dans les sicles precedents. En 1868, Mgr
Landriot, qui etait archeveque depuis 1867, 6crivait A
ses diocesains le 21 aofit : ( Nous venons de confier

le pelerinage de Saint-Walfroy aux dignes enfants de
Saint Vincent de Paul. M. Etienne, Supdrieur g&n&ral des Lazaristes a bien voulu nous donner comme
superieur, M. Flagel, suprieur du Grand s6minaire
de La Rochelle et Vicaire gnearal honoraire du meme
diocese. Cet excellent eccl6siastique que nous avons
beaucoup connu a La Rochelle, et qui pendant ioans
fut notre ami, demeurera habituellement au pelerinage ; deux de ses confreres attaches & I'oeuvre pourront donner des missions dans le diocese et uniront
leur zele tcelui de leurs confr&res de Reims. D
M. Flagel Antoine etait nd en i8oa dans le diocese
de Saint-Flour. Apres ses etudes au Grand s'minaire
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(le bienheureux Perboyre 6tait alors superieur du Petit seminaire), ii entra dans la Congregation, ie 23
avril 1830 avec trois autres Auvergnats : M. Baldus,
plus tard 6veque, M. Peyrac qui devint Assistant de
la Congregation et M. Mauriac. A peine itaient-ils
recus que la Translation des Reliques de saint Vincent
eut lieu. Mais ce jour de joie et de fete eut un triste
lendemain ; la Rdvolution 6clata et l'on renvoya les
novices du S6minaire Interne. Nos quatre auvergnats
revinrent done chez eux mais cette fois sans le costume ecclesiastique ; ils 6taient si bien deguis6s qu'on
les prenait pour quatre revolutionnaires venus de la
capitale pour propager les idWes nouvelles dans• la
province. Ils firent la route a pied jusqu'A Saint-Flour,
et la, ils furent recus au Grand s6minaire. M. Flagel
resta quelque temps comme professeur de dogme ; ii
fut ensuite plac6 a Albi oir il enseignait la doctrine
de saint Liguori, ce qui le faisait passer pour laxiste
a cette 6poque de rigorisme ; il fut superieur' du
Grand s6minaire de Sens de 1839 a 1844 et il se fit ap.pr6cier par ses qualitks d'esprit et de coeur ; demnme qu'il avait commenc6 le s6minaire de Sens, ii
alia commencer le s6minaire de Montpellier eri 1844.
Li, Dieu qui 6prouve ceux qu'il aime permit qu'il
s'attirat, sans faute de sa part, la malveillance d'une
personne 6trangere a la Congr6gation. Des lors, son
ministere devenait difficile, on jugea a propos de le
changer et on songea A l'envoyer a Rome pour pr6parer la canonisation du bienheureux Perboyre ; on
le placa ensuite a Valfleury, oui ii resta 9 ans. II alia
a La Rochelle pour les Missions et revint comme
cur6 de Valfleury ; Dieu permit qu'il fit 6prouvd
comme a Montpellier, et ce saint confrere ne resta cure
que quelques jours. II fut envoyd a Saintes pour ouvrir la maison. Voici comment les Annales de La Ro-
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chelle apprkcient notre confrere. t Pendant a1 ans,
A
it a fait dans le diocese un bien considerable;
Saintes, ii a fohd6 les missions des Lazaristes ; il a
fait des reparations importantes et bien entendues
ii a 6tabli des retraites pour les professeurs ; ii n'a
jamais pris de repos ; ii allait au Coll6ge de Pons
pour confesser et precher ; sa parole ktait toujours
simple, vivante, interessante ; il 6merveillait et attirait par son talent, par sa pikt4 touchante, par ses
mnani0res aimables. 1,
II fut noimm1 supirieur dti Grand sdminaire de La
Rochelle en 1862. Les Annales de La Rochelle disent
u qu'il a fait aussi de grandes ameliorations. II a
construit un oratoire ; I'argent lui arrivait pat enchantement ; il.a amklior le jardinj y a fait placer
des statues, un Calvaire ; ii a renouvel le mobilier ;
c'est lui qui a fait bitir la chapelle du s6minaire
per ses soins la maison de campagne de P6rigny a
6td agrandie, son parc a &t6 dessin6.et plant6. C'etait
un homme d'initiative et tr6s d6licat. L' v6que de La
Rochelle apprkciait son esprit large et 61ev6, son zile
tclaire, sa tendre piit6, son grand talent de parole,
ses manieres pleines d'am6nit.i m
M. Flagel devait encore ouvrir une nouvelle maison, celle de Saint-Walfroy. A peine arriv6 en t868,
il entreprit de rendre le p;lerinage plus digne de sa
reputation. II embellit I'6glise d'un nouvel autel, de
belles peintures et de fines nosaaiques ; ii fit construire la colonne de Saint Walfroy, deux chapelles,
uhe de Saint-Vincent-de-Pauli l'autre de Notre-Dame
du Prompt-Secours ; ii 4tablit un beau chemin de
croix dans la propriet6 avec tn calvaire tres pieux.
II fit construire un bAtiment pour retraites etcclsiastiques. On trouvait A Paris que M. Flagel construisait trop; M, Flagel idifiait aussi les ames ; il prOt
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cla 13 annees les retraites ecclisiastiques avec pidtd
et onction. M. Thirion a dit que M. Flagel captivait
et lascinait les pretres, et qu'il est arriv6 quelquefois
que tout son auditoire eclatait en sanglots. 11 ttait
bon et indulgent pour tout le monde : c'etait Ia misericorde incarnde, it blAma un jour un de ses confreres de ce qu'il avait fait un sermon intempestif
sur le petit nombre des elus. I1 etait charg. aussi des
Sieurs de la region, et il visitait leurs maisons reguli6rement aux Quatre-Temps, par .tous tes temps,
maigr6 la neige et le froid, attrapant souvent des fluxions de poitrine. It avait une parole saccadee, tres
pratique et recommandait aux soeurs Servantes d'etre
bonnes, tres bonnes, tres douces pour leurs compagnes, pour les jeunes sceurs. " Ce sont, disait-il,
de pauvres enfants que le Seigneur a saisies par un
cheveu pour les tirer hors du monde et les placer dans
son paradis ; il ne faut pas les rejeter dans. le monde
par la rudesse des paroles et des man ires. , Nous le
verrons plus tard directeurde la nouvelle province de
Belgique. Les Sceurs ont fait remarquer qu'il rdpondait promptement A toutes les lettres qu'on lui ecrivait ; mais que sa correspondance tait en termes t6ligraphiques, disent les unes, en termes hiroglyphiques, constate une autre Soeur. II avait dans ses
discours et dans ses lettres des mots A l'emporte-pikce,
des phrases originales qui se gravaient dans l'esprit.
Mgr P&chenard, Vicaire g4neral de Reims, composa
en son honneur cette inscription qui fut grave sur
sa toinbe :
Vir Dei rectus
et avitae simplicitatis
ingemo capax
Anim candore eximius
Sacra scientia insignis
Humilitate insignor

S'rultr enigtws

sermone comis
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Animo semper aequabilis
amabilis omnibus
vir agendo soler
in flectendo suavi

fidelium pater et cleri forma factus
omnium flebile desiderium

in omnium animis

ovit.

M. Flagel eut comme confrgres M. Boulaqger, que
nous avons vu superieur a Reims, et M. Ferroud qui
6tait n6 A Lyon en 1823 et qui etait entr4 dans la
Compagnie en 1874, a 51 ans. Ce dernier restera a
Saint-Walfroy 2z ans, et s'en ira mourir a la MaisonMWre en mars 1896. 11 devait faire sa cinquantaine de
sacerdoce en 1897 et ii avait ddja prdpare I'image
souvenir de son jubil qui n'eut pas lieu puisqu'il
mourut un an auparavant. M. Boulanger a dit de
lui qu'il 6tait tres exact aux exercices de la Communautr, en } articulier au. lever de 4 heures, qu'il
accueillait aver beaucoup de bontW et d'empressement
les personnes lui venaient faire leurs d6votions pris
du Stvlite de? Ardennes ; les pr&tres et les pauvres
etaient de sa I art I'objet d'une bienveillance particulire ; meme A l'egard des pauvres on trouvait que
sa charit 6taiv
a en quelque sorte excessive et que
plusieurs en abusaient. ,
La Congrga tion prit en 1893 une troisieme maison dans le dio:Ase de Reims, celle de Val-des-Bois.
C'etait une filature dirigoe par M. Lion Harmel ;
les ouvriers etaient group6s dans une corporation
chritienne. Le fondateur, que I'on appelait communument le (c Bon Pere ,, avait appel6 les Filles de la

Charit6 en r86i ; elles n'y resterent que deux ans ;
M. Harmel pria plus tard nos confreres de Reims
de s'occuper du spirituel de 1'usine ; un missionnaire
venait tous les trois mois passer plusieurs jours au
Val-des-Bois ; plus tard, il vint tous les deux mois,
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plus tard encore tous ies mois et enfin on jugea qu'il
devait demeurer tout le temps a I'usine : il y avait
330 gar•ons, autant et plus de filles, des associations
de meres chritiennes, de veuves, d'Enfants de Marie,
une Conference de Saint-Vincent-de-Paul, deux
cercles d'etudes ; c'etait une citd chretienne, une r&surrection en petit des R6ductions autrefois c6l6bres
dans l'Amerique du Sud. 11 y avait pros de 1.200 ouvriers, catichisme tous les jours, confessions toutes
les semaines, communions tous les mois, pridication,
visites, direction des associations. M. Tabanous qui
fut le premier confrere a poste fixe, install- le 17 f6vrier 1873, avait beaucoup de travail. II se louait des
dispositions du fondateur et pensait qu'il y avait
un grand bien a faire. On lui adjoignit bientbt M.
Denat. Il y eut alors quelques difficult~s, car M.
Harmel aurait d.sire que M. Denat se chargeAt de
l'6ducation de ses enfants ; mais M. Denat allgua
qu'il n'6tait pas venu pour cela et qu'il ne se sentait
aucune aptitude pour ce qu'on lui proposait, il en
rifera au Superieur g6neral qui envoya le visiteur
6tudier la question. Le visiteur vint en 1874 ; nous
ignorons la decision qu'il prit ; nous constatons seulement que M. Denat fut plac6 a Limoux peu apres
la visite. A cette 4poque, M. Harmel se brouilla avec
M. Tabanous. II faut dire que l'ceuvre 6tait nouvelle,
qu'elle suscitait des critiq'ies de ia part de certaines
personnes ; c'tait une oeuvre d'avant-garde ; il faudra les encycliques des Papes Leon XIII et Pie XI
pour orienter compltement les esprits dans la direction imprime par Leon Harmel. II y avait donc dhsaccord d'idbes ; M. Harmel aurait souhait6 M. Louis
Dillies qu'il avait-connu A Viehy; -L P, B>r doridn
de retirer les missionn4ires. M. Harmel insistait, pour
leur conservation. Le P. Bor, maintint sa dtcision.
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Tout au plus, sur les insistances de l'archevech6 de
Reims, permit-il que, comme autrefois, un missionnaire de la maison de Reims irait de temps en temps
a I'usine du Val-des-Bois. II fut regi4 par l'Archev6ch6 que les missionnaires de Reims seraient envoyds
par M. Boulanger, et prtcheraient la retraite pascale
pour les hommes et pour les femmes, une retraite
d'hommes avant la Toussaint, une retraite de femmes
en septembre, une retraite de jeunes filles en juin, et
qu'ils iraient de temps en temps pour la confession
des hommes, particulierement avant Noel, le SacreCoeur et l'Assomption. La maison du Val-des-Bois
ne parait plus au catalogue de 1876.
L'ann4e suivante 1877, une nouvelle maison fait
son apparition sur le catalogue, c'est celle de Troyes,
fondee en 1876. Le 24 septembre de cette. annie,
I'e6vque de Troyes Mgr Cortet annon;ait ainsi cette
fondation aux pretres de son diocese :; i Nous venons de remettre aux mains des Lazaristes la direc-

tion de notre Grand seminaire. Ce changement est
moins notre oeuvre que celle de la Providence. Avant
notre arriv&e dans le diocese, des circonstances... en
avaient prepare la r6alisation. Un saint prttre originaire de Troyes, et aujourd'hui membre de l'illustre
Compagnie de Saint-Sulpice, avait fait don a la Congr6gation de Saint-Lazare d'une rente perpltuelle en
faveur de notre Grand sminaire, A la seule condition que I',veque dioc6sain en confierait la direction

aux pretres de cette Congregation ; dans le cas contraire, la rente devait

htre

affectie A I'oeuvre des

Missions. , L'dveque rappelle ensuite ce que Pos
confr&res avaient fait dans le diocese avant la Rivolution : u Ds 1638, quatre Lazaristes, appelds par
Mgr Redn de Breslay, evangelisaient le peuple de nos
campagnes.

En 1643,

ils, ouvraient

au faubourg
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Courcels, les retraites des ordinands. En 1662, Mgr
-Mathieu du Hourcay ktablit. un siminaire dans la
maison de la Mission et plus tard, en 1724, Mgr
Jacques-Benigne. Bossuet transferera cet itablissement a Notre-Dame en 1'Ile, et les Lazaristes y resthrent jusqU'A la R6volution. » Nous n'avons pas
a faire I'histoire de la maison de Troyes de 1638 A
1789 ; autrement avec les notices des confreres et
frires nous pourrions constater que la maison a fait
honneur a la Congregation. Mentionnons seulement
qu'en 1697, M. Chevremont, superieur, fit une fondation perp6tuelle d'une messe tous les premiers vendredis du mois en l'honneur de la Passion de NotreSeigneur, et qu'en 1674, le clerg6 de Troyes d6nonga
la th6ologie de Collet. Louis-Joseph Francois, le bienheureux martyr dc 3 septembre, fut sup6rieur de
Troyes de 1781 a 1786. Mais nous devons parler surtout de la nouvelle maison de 1876.
Le i* superieur fut M. Leon de Liniers. II 6tait an
dans le diocese de Poitiers en 18xo, d'une ancienne et
illustre famille. 11 entra dans la Communaut6 de
Saint-Laurent-sur-Sevres, fondie par le B. Grignion
de Montfort. II la quitta en 1857 avec trois autres
prktres, et il frappa a notre porte avec M. )lia. Le
P. Etienne 1'admit. Plus tard, en 1860, l'v&que de
Nantes souleva des difficulths sur la validitd et lic6it
de cette admission ; ii en reffra au Souverain Pontife.
La Congr6gation des Ev&ques et RWguliers 4tudia la
question et ratifia ce qui avait t6 fait par le P.
Etienne. M. de Liniers fut d'abord plack comme directeur des missions d'Evreux. En 1860, M. de Liniers s'imagina qu'il ne r6ussissait pas dans cette
oeuvre et desira ktre professeur dans un Grand seminaire. Le visiteur, M. Denis, interrog6 par le Suprieur gin6ral, 6crivit que M. de Liniers faisait du
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bien, qu'il 6tait I'ame des missions et qu'on aurait
difficult6 de le remplacer. II ajoutait que.Mgr I'evlque
d'Evreux tenait beaucoup a M. de Liniers, a cause
de la grande influence qu'il avait sur le clerg4, lequel
le consultait souvent, et auquel il donnait de bons
conseils. a Le visiteur avouait cependant que M. de
Liniers etait peut-&tre plus fait pour l'enseignement

et qu'il ferait un parfait sup6rieur de Grand s6minaire a cause de son Age, de sa pi&t6 et de ses talents. u Aussi le P. Etienne nomma M. de Liniers
superieur du Grand s6minaire de Cahors en i86o ;
en 1864, I'eveque de Marseille demanda M. de Liniers comme sup6rieur du Petit seminaire, que nous
prenions en septembre. II y eut disaccord avec le
visiteur M. Gaillard et M. de Liniers fut envoye
comme superieur du Petit s6minaire A Evreux. Et
enfin, lorsqu'on prit la maison de Troyes, ii fut
choisi comme superieur. L'Vveque d'Evreux regretta
beaucoup M. dc Liniers. Mgr Cortet, &v6que de
Troyes, a dit de lui qu'il avait des qualites eminentes : distinction des manieres, prudence et bontd
peu communes ; qu'il avait eu l'estime et I'affection
de tous.
Quand les confreres prirent le s6minaire, il y avait
deux Soeurs pour les offices materiels de la maison ;
elles furent remplac6es par des freres en. 1877.
Le I" confrere sur le catalogue est M. Francois
Bouquier ; c'itait un auvergnat, ni en 1839, entr6
dans la Congregation le 24 d6cembre 1859 ; il remplissait les fonctions d'iconome.
Apr-s lui, venait M. Frederic Caussanel, n6 dans

le diocese de Rodez en 1839, le 19 avril, baptis6 le
•
mime jour : ii appartenait a un pays oi les corps
sont robustes, la nourriture frugale, les moeurs pa-J
triarcales. La famille comptait 9 enfants, 6 garcons
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dont 2 se firent Lazaristes, un J6suite, 3 filles, dont
a se firent Filles de la Charit6. M. Caussanel a toujours gard6 un tendre et reconnaisant souvenir de ses
parents. A la maison paternelle, on vivait comme dans
une Trappe, chacun avait son travail regle, la priere
6tait en honneur. M. Caussanel entra au Grand seminaire de Rodez et en 1862, il vint frapper a la porte
de la petite Compagnie, a laquelle il se devouera plus
de 7o ans. Apres son ordination sacerdotale, it fut
envoy6 h Montpellier pour remplacer le P. Fiat qui
venait a Paris. II fut professeur de philosophie selon
I'esprit et la mithode de Saint Thomas, ce qui n'6tait
pas un petit merite A cette -poque. Comme les manuels de philosophie n'etaient pas thomistes, ii composa un manuel qui est restA lithographi- : Praelecliones philosophiae Christianaejuxta Doctoris Ange-

lici doctrinam ; il y resume les grands philosophes :
Billuart, Gonet, Goudin, Tongiorgi, Kleutgen, Libe-

ratore.
En 1872, il fut envoyd a Saint-Flour oit il se lia
d'amitie avec M. Milon, et ofu ii composa un travail
intitulb : Tractatus de virtutibus ad mentem Divi
Thomae juxta Gonet. On voit que ses etudes 6taient
serieuses. II eut occasion de manifester ses idees
justes A propos de remarques qu'il fit sur un livre
qui devait paraitre. Le Grand Conseil approuva ses
considerations tres sages, dit le compte-rendu. Aussi
comme en 1876, on prenait le Grand s6minaire de
Troyes, et qu'on voulait mettre des pierres precieuses
dans les fondations de ce nouvel ktablissement, on
fit venir M. Caussanel qui a bien mirite d'etre ap;
pel' comme saint Martin : Gemma sacerdotum, une
pierre pricieuse sacerdotale. 11 restera A Troyes de
1876 A I889 comme assistant, admoniteur, professeur
de morale et de liturgie et ii sera, comme toute sa
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vie, un modBle de regularit6, de travail, de bon esprit, de d6voucment A son office. II est toujours levd
a 4 heures, il ne manque jamais son oraison, il dit
sa messe avec pift6, il veille A ce que le Breviaire
ne soit pas recit6 trop vite quand on le lit en commun, il ne manque jamais sa double visite au SaintSacrement : une avant le diner, l'autre l'apres-midi.
II est preoccupl du bon exemple A donner aux' seminaristes. II est tres poli. 11 garde la chambre : c'est
un vrai chartreux. II a la confiance de l'6veque qui
le charge en quelques occasions d'kcrire a M. le Superieur gt.nral. II est recherch- par les pr6tres pour
la sagesse de ses conseils. Ce n'est pas un owateur :
il a un d6faut de langue ; mais ce qu'il dit est bon,
substantiel, c'est du pain solide. II s'occupe de la i.daction de I'Ordo de la Congregation et il le fera
toute sa vie, et ii laissera meme apr&s sa mort I'Ordo
des annees suivantes cd6ji ridig6. Nous retrouverons
M. Caussanel superieur du Grand s6minaire de Meaux
de 1889 A 1903, et ensuite a la Maison-Mere, de 1903
A 1935,jet nous aurons l'occasion de montrer avec plus
de d6tails cette belle Ame, cette belle figure d'un vrai
fils de saint Vincent.
M. Francois Dillies, frere du grand missionnaire
qui fut superieur de Prime-Combe, fut 2 ans a Troyes,
en qualitW de profeseur de philosophie.
Apres iui venait M. Constant Demion. Ce digne
confrre etait un vrai parisien de Paris, n6 au faubourg Saint-Antoine, sur la paroisse de Sainte-Marguerite ; ii restera toute sa vie, dany Ie bon sens du
mot, un petit peu gamin de Paris. 11 fit ses ttudes
au college Charlemagne, puis au Petit seminaire. II
ktudia la philosophie A Saint-Sulpice dans Bouvier.
II fut ordonn6 pretre eni 1868 et place comme vicaire
A Notre-Dame de Clignancourt. En 1875, ii rdsolut
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d'entrer dans la Congregation. Le P. Bore demanda
des renseignements a M. Icart, suptrieur de SaihtSulpice et au cure de Clignancourt. Le premier r&pondit : a Nous avons eu M. Demion au Stminaire.
II a 6ti bon seminariste, pieux, regulier, zilý. La seule
observation que nous devions faire porte sur son education premiere et sur un certain defaut de tact ; rien
de grave ; du reste, il s'est am6lior6. ) Le second
donna les meilleurs renseignements : " I1 est pieux,
instruit, zel6, actif, docile. Pendant 6 ans, a&Clignancourt, ii a fait beaucoup de bien ; il est universellement regrett6 ; il a une vocation tres sdricuse. P
M. Demion fut admis au Seminaire interne, pendant lequel il allait toutes les semaines aider les confr6res de Sainte-Rosalie. Le cur6 de Notre-Dame des
Victoires aurait voulu I'avoir pour des predications ;
le P. Bor6 refusa. II fut question de l'envoyer A la
maison fle Soissons, pour remplacer M. Thibault,
malade. Mais cela no se fit pas.
En 1876, il fut plac6 a Troyes, conmme professeur
de dogme et d'hermeneutique sacree. Son suplrieur
veillait A ce qu'il fut reserve dans son langage, et
M. Demion se surveillait sur ce point et se d6barrassait petit a petit de l'argot de Paris. M. Demion ne
resta pas longtemps dans les grands seminaires ; il
6tait plus fait pour la v;e de missionnaire et c'est IA
qu'il manifesta ses talents, soit dans les Missions,
soit dans les retraites aux prktres, aux Soeurs, aux
Enfants de Marie. Combien de sermons M. Demion
a-t-il prechls ? Nous ne saurions le dire, car nous
n'avons pas eu ses &critsentre nos mains. Chacun de

ses sermons etait resume sur quatre pages : la premiere page, 1'exorde en entier ; la seconde et la troisilme page : le corps du discours ; la quatrieme page:
la peroraison en entier. Une chemise en papier enve-
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loppait ces quatre pages et indiquait ou ce sermon
av'ait etd donne. De la sorte, M. Demion ne se r6p6tait
pas, quand il venait prkcher au meme auditoire. Or,
nous avons entendu M. Demion nous dire qu'il avait
donne certains sermons deux ou trois cents fois. Nous
ignolons le nombre de ses sermons : il devait bien en
avoir une centaine au moins ; si nous multiplions

par 200 seulement, cela fait un chiffre respectable.
Nous aurons l'occasion de reparler de ce cher confrere quand, sous le Pre Fiat, nous parlerons de ce
qu'il a &t6 A Valfleury, a Angers, A Aurillac et enfin A
Bordeaux. D'ici ce temps-la, peut-etre quelque confrere au courant de ce que sont devenus ses manuscrits
nous renseignera et nous pourrons Parler en connaissance de cause -

la chose le merite -

des sermons

de M. Demion. Pour le moment, glanons par-ci par-li
quelques remarques sur les missions ou retraites prechies dans les premieres ann6es de son apostolat dans
la Congregation. II a prkch6 des retraites pastorales
dans le diocese de Reims. Le Bulletin de Reims
I'apprkcie ainsi : a II s'efforce de parler le langage
sans recherche que saint Vincent veut que ses enfants
aient toujours sur les 16vres ; mais cela est loin de
I'emptcher d'atteindre l'Mloquence. 11 n'est pas n&kessaire de l'entendre deux fois pour reconnaitre que son
esprit a de la portee, de l'e1evation et du savoir, et que
son Ame, surtout,. est une Ame de v6ritable ap6tre :
il est ardemment desireux d'etre utile A ses freres dans
le sacerdoce ; ii connait les *vertus et les devoirs du
clerg6 seculier, les dangers, les ecueils. 11 arrive parfois qu'il frappe comme un sourd, mais sa vigueur et
sa franchise inspires par son zeie, sont loin de deplaire
A son auditoire.,,
Donnons maintenant une appreciation d'un careme
donn6 A Saint-Flour : « Le distingud M. Demion a
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du talent, une grande facilit4 de parole, il est tres goit6 pour ses instructions ; ii est interessant, il a un
langage elegant, clair, precis, m6thodique, pratique ;
sa doctrine est tres sore, mais dans 1'application qu'il
en fait, des ecclsiastiques bien comp6tents pour en
juger I'ont trouv6 exagird ou plut6t un peu severe
.et trop intransigeant, ce qui n'est pas son avis. )
Un jeune confrere, M. Delarozibre Joseph, n6 dans
le dioc6se d'Amiens, vint a Troyes, en 1877, professer
I'histoire et 1'Ecriture Sainte. Nous en parlerons plus
longuement sous le P. Fiat.
La inaison de Troyes fut vis~le p
M. Mu rrut.
Nous n'avons rien remarqu4 de sensationnel dans ses
rapports, except6 qu'une ann6e, il y eut un peu de
mauvais esprit dans les jeunes gens-; ils garderent le
silence au refectoire, alors qu'on leur avait permis de
parler, et ils manifestirent leur m6contentement contre un professeur par des papiers depos6s dans la
classe. Monseigneur, mis au courant, ne voulut pas
de punition g6narale, et le seminaire reprit son train
habituel.
Il faut terminer ce chapitre par un mot sur les deux
Assembl6es provinciales de Champagne de cette 6poque : A 1'Assembl4e de 1874, les deputis demanderent
que les jeunes gens soient mieux formis et prepares
pour nos emplois, soit. au s6minaire, soit aux etudes.
Ce fut a peu pros le seul postulatum admis a l'unaniinitt.
A l'Assemblee de 1878, MM. Louis Girard et Antoine Flagel furent 6lus deputes ; MM. Frescka et
Chalvet substituts. On admit un certain nombre de
postulata : 1' que les provinces soient retablies dans

1'4tat normar ; 2" que !es scholastiques de Saint-Lazare soient en dehors de Paris ; 3? qu'il y ait a SaintLazare pour chacune des fonctions de notre Institut
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un missionnaire A qui l'on puisse recourir dang les
cas ardus ; 4" que le Directoire des Petits seminaires
soit perfectionn6 et approuvi par 1'Assembl6e genrale ; 5° que le Superieur g6n6ral informe les sup6rieurs locaux des changements qui se font dans leurs
mnaisons ; 6° que l'on fasse observer les regles des
offices ; 7° que les jeunes Missionnaires soient dans
I'enseignement avant d'8tre darfs les Missions; 8° que
dans les petits s6minaires l'enseignement des sciences
ne soit pas colfi6 presque exclusivement A des collaborateurs.
En resume, 1'impression que laisse la province de
Champagne sous le P. Borý est excellente : il y a
Ssa t&te un saint et prudent visiteur, M. Mourrut. Les
Grands seminaires de Sens, Meaux, Troyes ont comme supdrieurs et directeurs des hommes capables ; les
missions de Reims et de Saint-Walfroy vont tr&s bien;
seules, les maisons de Gregy et de Val-des-Bois vWg&tent ; aussi sont-elles fermres sous le P. Bor6, non
par la faute des confreres, mais par les circonstances
et les 6vinements qui manifestaient la volont6 de
Dieu.
Edouard ROBERT.

FRANCE
PARIS
MAISON-MiRE

: AU JOUR LE JOUR

27 novembre 1937. En ce samedi, Veille du premier dimanche de I'Avent, nous solennisons, au 14o,
rue du Bac, la fete de la M&daille Miracu!euse. A 8
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heures, le cardinal Verdier officie. Puis, suivant son
habitude - je preside, done je parle - Son Eminence
prodigue aimablement quelques mots sortis de son
coeut. A quI sait les entendre, ces paroles, chargees
de preoccupations en leur arriere-plan, n'en sont pas
moins souriantes d'un optimisme intrepide. Le Cardinal parle de la situation du moment : des angoissants probl6mes de i'heure, de ce vif besoin de charitW pour mainteriir la paix en notre pays ; necessit6
de cette union qui, malgr6 des pouss6es brouilionnes
et m6chantes, nous conserve cette atmosphere de tranquillitd, n6cessaire au bonheur gen6ral, au travail
d'une civilisation impregn6e de ce christianisme a
base d'amour et de renoncement au bien commun.
C'est par la charit6 que nous rendrons A I'Eglise les
masses dcshabitudes du Christ : Nous avons, souligne justement le cardinal, des elites superbes et conqudrantes, qui autorisent tout espoir, mais la masse
a de nos jours spicialement besoin (elle a toujours eu
l'inconscient desir) du levain 6vaniglique ; c'est par
la charit6 que nous realiserons ce but de toute Ame
profond6ment chrktienne: le regne du Christ, la venue
du regne de Dieu. Sous le regard de la Vierge, dans
ce sanctuaire, elevons, 6chauffons nos coeurs, nos
ames, tous - clercs et petites soeurs - pour porter le
Christ aux Ames de nos fr6res, a ceux qui vivent a
nos c6t6s, aux pauvres du Christ...
Le soir, M. Doucet - pridicateur de la neuvaine
du 27 novembre au 8 dicembre .- nous montre avec
aisance la signification et les enseignements de la
M&daille : veritable catchisne A la port&e de tous.
Signalons i ce propos le veritable succLs de ces annuelles predications. Bien que g&nde par les lgitines
besoins et les quotidiennes exigences de la Commu-
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naut4 (i), la frequentation de la chapelle, au 140, rue

du Bac, demeure un vibrant foyer de vie chr4tienne et
de pidtd mariale : c'est vraiment une forme moderne
d'apostolat, une sorte de mission adaptee A notre
temps. Que!le belle occasion, pour les predicateurs,
de placer dans I'attirance du culte de Notre-Dame, les
grandes lemons et les 6ternelles veritis de la foi.
2 dicembre. - M. Georges Goyau, de l'Acad6mie
francaise, titulaire de la Chaire des Missions A l'Institut catholique, ouvre son cours de 1937-1938 : les La-

zaristes, leur Clan missionnaire. Ces conferences sont
les premices et le d6veloppement oral de son livre
de haute vulgarisation sur les Lazaristes, qui parait,
en avril 1938, dans la collection des Ordres religieux,
chez Grasset ; noble pendant de l'ouvrage sur les
Filles de la Chariti, que nous a donne M. Ldonce
Celier, secr6taire general des Conferences de Saint
Vincent de ,Paul.
Ce m6me jour, 2 d6cembre, a 20 h. 45, le T. H.
PNre part pour Marseille, assister au triduum du bicentenaire de la canonisation de saint Vincent. Des
coeurs qui se souviennent veulent A cette occasion
affirmer leur gratitude pour l'oeuvre marseillaise def
saint Vincent et prouver aussi qu'on n'y oublie pas le
labeur des confrbres de jadis au Grand s6minaire et ledevouement de nombreuses maisons de Filles de la
Charit.
x. On y trouve ce spectacle permanent, cette 6dification qae M. Emile
MMe a rencoantrs et notfsA Saint-Piere de Rcame,le3zrmai d'ane
annee
cente (avant 1930o pour la f6te de sainte Petronille. L'offce avait lieu rdaiw
la vaste baslique; quelques asstants, quelusreligieuses..etracad&micis.
de
d'rire : Le FOiles Sait Vincetd d Pad, les as
Ms joi*s, ageoull-ks
w
swr lei dzes, restai
t imwobis. Law casmuc, pu bii par Uk&ms'iaoidwi
*-bt A4~4 A
Iwff f
fif
. I«
zu.
-*-,^^,
. , ----.
^
paswr
s oisassw dArsr,raprantlr vol powr des di.sEats icaunss. (Resv
d"es Dew Moudes, 15 janvier 1938, page 358).
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Jeudi 9 dicembre. - Brusquernent, sur les 9 heures un quart du matin, a son bureau de la Procure,
M. Ernest Hertault s'aCaisse sur les papiers de son
pupitre : il meurt, emport6 par une defaillance ducceur. M. Piet, l'assistant de la maison, lui donne en
toute hate une supreme onction ; mais deja notre
cher confrere avait perdu connaissance. Cette mort,
doublement subite, que pronostiquaient cependant
des crises anterieures, ne laisse pas que de nous surprendre tous, et nous fait mesurer d'une facon sensible la perte d'un tel ouvrier. Ce serait, en effet, se
meprendre ,trangement et bien mal interpreter d'accidentelles attitudes de caractere ; quelques brusqueries tout exterieures, un semblant de hargne de simple facade, et ne pas deviner la un coeur d'or et devoue, ne comptant pas avec la peine. Nos caracteres
ne proviennent pas du meme moule ; pour appr6cier
la valeur des hommes, on n'en fait pas le tour en un
seul jour. C'est une oeuvre de loyaut6, de patience et
de ferme bon sens qui ne doit pas se laisser prendre
A des minuties. Nos actions valent mieux que nos
paroles, et souvent elles montrent comment il- convient d'interpriter un langage, une attitude. Si l'on
possede cette pierre de touche, on ne peut que vraiment estimer A sa juste valeur M. Hertault, tres devoub A la Congregation, qu'il aimait profondement ;
travailleur serviable, au demeurant; d'oi cette estime
profonde que lui ont vouee, outre ceux qui 1'ont bien
cor nu, tous les externes avec lesquels il eut A traiter.
Trente-quatre ans de procure et d'alles et venues
avaient fait apprecier sa serviabilit6, sa prudence (ah !
qu'il, en faut !). Partout, au Ministere des Affaires
6trangeres, do I'lnterieur. A la Prefecture de Police,
aux Agences des -grands etablissements. on Oouvait

compter sur lui, comme lui-meme y trouvait des d6,
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vouements tout acquis, M. Hertault avait a cteur de
n uitiplier sagement des amabilites, des gentillesses
qui, tout en portant sur d'apparentes inutilites, n'en
resserrent que davantage une gratitude indefectible.

C'est 14 ce qu'il faut retenir de la vie de ce confrere :
le devouement et l'ardeur a bien remplir son office.
Le diroulement de la vie de M. Hertault fut simple

et harmonieux : il I'a lui-mime consign6 avec cette
precision ou se dicelent, dans ses notes, la minutie
professionnelle et le besoin d'exactitude. Lui portaiton en effet une pice, un papier quelconque, instincti-

vement le dateur, toujours sur la table, venait enregistrer et preciser cette communication. Besoin aussi de
ne rien perdre ou sacrifier, d'oiu cette accumulation
de papiers, d'imprimes de tout genre qui, A la fin de
sa vie, donnait A son bureau un aspect tout sp6cial,
1gendairement soulign6 par ses nombreux visiteurs.
Les piles du Journal Officiel grimpaient en gratteciel ; des livres, cueillis et sauvts de-ci de-la (il 6tait
bibliophile avise) s'amoncelaient docilement en des
coins tranquilles et ombreux ; les publications de tout
genre, les lettres avaient enrobe et submerg6 de ieursalluvions incessantes le bureau d'amples dimensions
pourtant et 1'avaient transform6 en un tertre de papier
qu'une double fenetre, soigneusement fermee, mettait
a l'abri des vexants courants d'air. La masse somnolente des dossiers servait de complaisant support aux
derniers arrives. Derriere cet amas, M. Hertault apparaissait, encadr6 de papiers encombrant les moindres sieges, tandis que derriere lui, les armoires
6taient bondees ; et tout cela, archives, dossiers, documentation devait rester a portee de la main,, sous
I'ceil du maitre. La chambre a coucher, oa rarement
p6n6traient quelques intimes, proceda;t du nmeme style, Si exceptionnel, si plaisant que fut cet aspect, ii
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ne faudrait pourtant oublier que, dans ce cadre, se
depensait un homme serviable, et meme ordonn4 en
solr genre, se retrouvant en cet apparent fatras; accueilant un chacun avec la volont6 de lui ktre utile,
presque malgr lui, et de le guider a travers les arcanes et les indispensables minuties des formalites administratives,
M. Hertaut vivait dans le concret, et ne vous livrait la moindre page de sa main -ou renseignement,
qu'apres I'avoir fait passer atu copie-lettres. En cet
esprit soigneusement attentif, il a note les ttapes

de sa vie et de sa vocation (i).
Envoy6 au Petit seminaire de Tours (il 6tait n6, a
Yzeures, dans ce diocese, le 29 juillet 1864), 1'idie de
la vocation lazariste le saisit, mais il n'y attachait pas
alors grande inportance : il pense plut6t au sacerdoce qu'& la vie de communaut6. ,t Je n'en parlais
mtnrte jatlais A mon Directeur du Petit seminaire (M.
x. Ernest-Etienne Hertault, ni A Yzeures (Indre-et-Loire), l e 29 juillet
1864 ; baptis6 Yzeures, le 29 juillet 1864 ; premire Communion A Yzeutes,
le x5 juin 1876; confirm6 au Petit S6minaire de Tours, le zo juin 1878;
Petit Sminaire &Tours, entr6e le 29 avril 1878 (Directeur de conscience:
M. Moret) ; sortie en juillet i881 ; Gtand S6minaire de Tours: entree en
octobre 5883 (Directeur de conscience: M. Gibiard) ; sortie le 27 mal

1888.

Orres rerus A Tosws des mUins de Mg MeigusM : Tou ure: 7 jun 1884 ;
Ordres mineurs, 30 mai x885 sous-diaconat, 19 juin 1886 ; diaconat, 4 juin
1887 ; prtrise, 26 mai 888 ; professeur au Petit Snminaire de Tours, du
6 juin xa88 au 30 juillet 1892; secretait particulier de Mgr Wllliez [Ev4que
d'Arras], du 28 aoit 1802 au 9 octobre X893 ; entr6e a Saint Lazare [Paris],
9 octobre 1893 (midi) ; Vocation, x2 octobre 1893 (3 heures) ; sortie de SaintLazare [Paris], 2~ jiillet 1894 ; arriv4e A Solesnes [Nord], 27 juillet 1894 )
bod prbpos i Sa.lesuies [Nord1, .t octobre x894 (5 h. 1 2 matin) ; saints
vceux a Soleses [Ncrd, 20 octobre x895 (5 h. Trfz atin)
Placemaets 8lesines
ord], S6minair de Philosophie [wcoenoe], dIt
z7 juillet x894 i septetabre rg ; Montpellier [Herault], Petit Seiinairei
septenbre 1899 A xi sspt~mnbre 9oo ; Poitiers [Grand S6mnnaire], 12 sepr
tembre q0oo .8
1r ofUt 1903 ; Maiseto-Mre [Patis] : PrOcure du to septeebte
1903 au [9 dijerebre 1937].

N:-B. - De 1915 au 5 novembre 1917, M. Hertault fut procureur local
de la lMaisoh-MWre.
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Noriet). En entrant au grand seminaire (A Tours), je
fus sans cesse poursuivi par cette id6e d'entrer a SaintLazare, et je m'en ouvris i mon Directeur (M. Gi-biard). Celui-ci 6tudia la chose pendant I'annee et
vers PAques (c'6tait en 1884), il me fit entretenir de
la chose avec M. le Sup&rieur (M. Dimiautte). Tous
les deux reconnurent A ma vocation des marques suffisantes et me promirent de solliciter de Mgr Meignan
I'autorisation necessaire. Depuis mai 1884 jusqu'en
1892, j'ai tous les ans demand6 a Mgr la meme faveur
soit par lettres, soit par visites. Refuse jusqu'en l0j2,
annie ol1 Mgr Williez (qui me connait depuis I'age
de sept ans et m'a fait faire mes etudes) m'a amene
i Arras, me promettant de ne jamais mettre d'obstacle A mon dessein bien arrkti. a A cette vocation, enfin
trouvee en octobre 1893 le portaient de plus en plus
le vif d&sir d'opdrer plus aisement son salut, I'amour
de 1'esprit de saint Vincent, 1'estime de l'humilit6 de
la Congregation, avec une indifference pour les oeuvres principales de la petite Compagnie ; M. Her*ault d&sirait travailler aux missions dans les paroisses de France, ayant 4tW tmoin du grand bien
qju'elles font aux braves gens de la campagne. Devant
la peine causee A Mgr Williez et A ses parents, M.
Hertault prie Dieu de les consoler ; et son directeur
lui conseille de leur 6crire de temps a autre. Les I
grands s6minaires I'effraient et il n'a pas pour eux
d'aptitude, si ce n'est, note-t-il,
pour l'&conomat |
a travail en soi peu eccl6siastique, mais excessivement
)
important a cause de l'influence qu'il exerce svr I'exis-.
tence m6me de tout 6tablissement
; il sait combien
soet choses absorbantes la comptabilite, telle qu'il la
comprend et les soins mat6riels d'une maison. D'une
communication a 1'autre, il note au s6minaire, par
rapport A sa vocation, que ni ses directeurs ni ses-

go~ts ne l'ont tromp : (t ii se sent bien a sa place
et heureux d'etre un petit enfant de saint Vincent de
Paul. I
A Solesmes, a Montpellier, A Poitiers, il note ses
oraisons et Sd&lement tient registre de ses communications et des conseils qui lui sont donnbs; ii garde
au coeur le vouloir de progresser dans la vertu. Le 14
mars 1894, il medite par exemple sur le frere Genin,
d~cde : Sa piRte, oraison idifiaste., sachant trks bien

tj A propos, parler du bon Diet.

Rigularit, dou-

ceur, divouement pour la maison. Travail, sble surtout.pour les Missions ~trangeres au bien desquelles
il a travaillijusqu', la mort. De M. Hertault aussi
nous devons faire semblable constatation ; il a travaill malgr6 la fatigue qui, la veille nccore de sa mort
soudaine, I'oppressait ; il a eu la consolation, que
d'avance il appr&ciait, de mourir a la besogne ; au
service de Dieu, dans la Petite Compagnie, qu'il a
toujours beaucoup aim.e.
16 dicembre. - A I'Acad6mie franwaise, le ge6nral
Weygand, charge, cette annie, du Rapport annuel
des Prix de vertu 1937, a prononce avec toute son
Ame l'l6oge de la vertu ; ii a soulign6 avec une
mile 6motion quelques-uns de ces beaux exemples,
exceptionnellement tires de 1'ombre oui, grAces a Dieu,
fleurissent encore quantite d'autres modules inconnus
d'obstin6 d6vouement et d'attachante probit6 au devoir. Citons ici seulement, bross6 par un soldat, un
chef, et le panegyrique de la Vertu, mere des vertus,
et les pages oui resplendit avec honneur le nom quasisymbolique et les ceuvres de saint Vincent de Paul.
Messieurs. Une question que se sont peut-tre posse les
hommes de tous les temps, et que se posent frdquemment ceux
de notre dpoque, est de savoir si I'humanitd est ou non en
progrks. Pour resoudre un probl6me aussi vaste, il faudrait

avoir d'ahord dtterminE la part i reserver dans cette evaluation A la valeur morale de l'humme, la part de la vertu. Je
me garderai de I'entreprendre. Mais quelle signification donner a ce fait que I'art de la statuaire, expression si profonde
de la vie francaise, dins ces siecles oi le flot enchanteur de
la Renaissance n'y avait pas encore apport6 les images des

dieux et des h6ros de I'aniquit6 palenne, a donn6 une grande
place A la representation de la vertu, ou plutit des vertus
dont la vertu tout court n'est en somme que le bouquet ?
Sans doute celle-ci : I'antiquit6 avait concu le drame humain,
celui de notre bonheur et celui de nos fins deanieres, comme
la lutte de 1'homme contre une fatalit6 exterieure A lui, tandis
que la civilisation chretienne, proccupee plus encore de ce
destin, a situC le combat dans 1'homme lui-meme. Car c'est
dans les poemes de Prudence, qui racontent la bataile des
vertus contre les vices, que les sculpteurs romoains et les premiers sculpteurs gothiques trouverent leur inspiration.
A suivre cette representation dans les livres si remplis de
science, de vie et de ferveur de M. Emile Male, un vieux soldat, toujours friand d'histoires de batailles, appre•d beaucoup.
Les premieres figures de vertus furent celles de vierges d&pourvues de tout attribut belliqueux. Puis les portiques de nos
eathedrales s'ornirent de vierges arm6es, difensivemrent surtout :. la Pudeur est recouverte d'une armure, et le casque de
la Patience fait voler en eclats l'dpd6 dont la Col&re a voulu
la frapper. Plus tard encore, les vertus deviennent de v6ritables guerriers, des barons francs, munis de tout leur attirail
offensif et d6fensif, cottes de mailles, casque, bouclier, large
et lourde 6p6e. Faut-il en conclure que, plus notre societ6 a
pris de l'age, plus les vertus se trouverent en p6ril et sentirent
par la suite la necessiti d'etre de mieux en mieux arm6es ?
C'est affaire aux moralistes d'en decider. Je constate seulement que force et vertu font bon menage. L'expos6 des actes
couronn6s par I'Academie permet de se rendre compte aisement que, si modestement que la force s'y manifeste en apparence, la vertu doit stre tout le contraire de la faiblesse.
Les pierres de nos cath6drales portent encore d'autres enseignements dont la justesse va tout A I'heure se deceler. Dans
la disposition g6ndrale de la decoration, les statues des vertus
sont gendralement I la place la plus humble, en bas, au ras
du sol, et nous verrons quo ce sent les humbles qui les pra tiquent le mieux. Une place d'honneur revient souvent, parqu
les vertus theologales, A la plus haute d'entre elles, la charit6, - la charite dont -saint Paul a dit : a Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si ie n-ai pas
la charitd, je suis un airain qui r6sonne ou use cymbale qui
retentit. Et quand j'aurais le don de prophdtie, la science de
tous les mystares et toute la connaissance, quand j'aurais meme toute la (oi jusqu'A transporter des montagnes, s je n'ai
pas la charit6, je ne suis rien. Et quand je distribuerais tout
wen bien pour la nourritre des pauvres, quand je livrerais m&me mon corps pour &tre brfl6, si je n'ai pas la charite, cela ne
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sert A rien. , Nous voilA bien loin de la charitd confonduc
avec 1'aumuAne ! Qu'est-ce a dire, sinon qu'il n'est pas de vraie
charit6 sans amour ? Cette vertu est en essence dans toutes
les autres, parce que, si elles en 6taient d6pourvues, elles seraient incompletes. C'est la vertu, ainsi comprise, que I'Acad6mie francaise, honore chaque annie. En l'exaltant, notre
Compagnie, souvent soupqonnAe de n'&tre pas a la page je m'excuse de cette acception qui n'a pas encore pris place
dans le dictionnaire, - me paratt au contraire accomplir une
oiuvre d'un modernisme achev6, car elle est plus utile aujour-

d'hui que jamais A la fdlicite et A la grandeur de notre pays.
si cruellenent divis6. Si nous en doutons, quittons les pierres
du moyen age et pritons i'oreille A la radiophonie. Des paroles prononcdes rcemnment par plusieurs hommes politiques
en vue nous apprennent que la pratique de solides vertus leur
parait &tre la garantie principale de ces libertds auxquelles les
Francais tiennent fort et que met en pdril une licence sans
frein. Ils affirment, et nous n'y contredirons pas, qu'un peuple
libre, jaloux de sa libertd, doit user de plus de vertus qu'un
peuple r6signe a obeir a des mots d'ordre. Ne faut-il pas que
le premier accepte, par comprdhension et sens du bien, les
disciplines auxquelles I'autre est contraint de se plier ? Ainsi,
il est proclamd que si la France veut rester elle-meme, la vertu
y est plus n6cessaire que jamais. N'ayons done pas peur de
parler d'elle.
Lorsque I'honneur chqit A un de vos confrres de mettre
sa parole au service de la vertu, ii ne peut s'interdire de se
demander s'il est bien qualifid pour traiter un sujet aussi haut,
et s'il n'y a pas eu de 1 orgueil de sa part A accepter une tAche
de cette qualitd. Mais aussit6t entreprise l'etude des dossiers
qui lui ant it6 confids, il est rassure. S'il tait orgueilleux, II
devient humble, a s'apercevoir quo tant de bien se fait, qu'il ne
soupqonnait pas, et que, le connaissant, il a sujet de s'dtonner
a chaque pas de sa perfection. Et comme vous lui demandez
surtout d'6clairer d'un furtif rayon de lumi6re des vertus, qui
resseraient d'en etre si elles aimaient le grand jour, son seul
.embarras va etre de choisir entre tant d'actes, qui tous mnriteraient un hommage particulier.
Lorsqu'il p*nktre dans le palais de l'Institut, ce sont encore
pour l'encourager, des vertus qui l'accueillent de part et
d'autre de la cour d'entr6e : les quatre vertus cardinales encadrant les armoiries de Mazarin et la pendule qui leur fait
face. Et lorsqu'il prend place a ce bureau, c'est sous le regard
bienveillant de Mme Elisabeth, dont le buste 0il6gorique est
I'image de la vertu, donnde par M. de Montyon lui.meme.
Comme le rappelait jadis Jules Simon, ce buste, qui preside
aux sdances d'un corps de lettris, de savants et d'artistes, ne
represente ni les lettres, ni les sciences, ni les arts, mais la
vertu.

Et aprbs avoir prononcd 1'Pmouvant !loge de
quelqtes divo.uements familiaux, de serviteurs fideles,
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de prhtres, de marins, le g&neral Weygand en vient
a diverses oeuvres, specialement m&ritantes, et rencontre la Sociiti de Saint Vincent de Paul et les Filles de

la Chariti.
La SocidUt

de Saint-Vincent de Paul.

L'Acaddmie dcerne un prix Sussy de 12.ooo francs A la
Socikt6 de Saint-Vincent de Paul. La rcente c6libration du
centenaire de sa fondation a donnd A plusieurs de nos confrres I'occasion de rappeler dloquemment comment elle fut
cr&e par un jeune homme de 2o ans, anim6 d'une foi ardente,
au lendemain de la revolution de juillet. Cette question pos6e
A Fr&ddric Ozanam : c Vous, chr6tien, que faites-vous pour
le peuple ? Que lui apportez-vous ? ) fut pour lui un trait
de lumi6re. Ainsi, ce n est pas assez de croire, ii faut vivre
et agir selon sa croyance, c'est-A-dire aimer et aider ses freres,
et la premi6re ( Conf6rence de charit, ) se fondait. Elle prenait saint Vincent de Paul comme patron et se mettait I
I'ceuvre selon la tradition du grand r6alisateur, toute de prudence, de patience, de douceur et aussi de volontd. La Confdrence commenca petitement : quelques visites A domicile, des
secours A quelques pauvres et des bons de pain empruntis A
la Sceur Rosalie. Mais son action r6pondait si compl&tement
aux aspirations religieuses et sociales d'une nombreuse jew
nesse qu'elle se developpa avec une rapidit6 qui 4tonna les
initiateurs eux-mm&es. Elle dut se diviser en plusieurs sections parisiennes et essaimer en province. Vingt ans apres
sa fondation, la Socidte de Saint-Vincent de Paul, fortement
constitute, avait gagne tous les grands pays de I'Europe et
I'Am.rique du Nord.
Au lendemain de la grande guerre, qui ne donna a ses
inembres que trop d'occasions d'exercer leur ministlre de ddvouement, elle s appliqua A relever les ruines, tout en mettant ses mdthodes et son action en harmonie avec le nouvel
etat des institutions et des mceurs.
La Socidtd de Saint-Vincent de Paul prdtend seulement fournir aux chretiens les moyens d'accomplir plus ais6ment le prcepte de charitC. Elle aspire et elle r-ussit a ne gouverner que
par persuasion, sans aucune centralisation administrative ou

financire.

En dehors de rggles

essentielles

rigoureusement

observ6es, chaque Conf&rence jouit d'une libert6 et d'une autonomie complte concernant les moyens A employer. Sa facult6 d'adaptation explique son extraordinaire d6veloppement.
Aux fetes du centenaire, 33 nations furent representdes, par-,
lant au nom de 15.ooo Conferences, dont pros de io.ooo en
Europe, plus de 4.000 en Ambrique, et un bon nombre en
Oceanie, en Afrique, avec quelques-unes en Asie.
L' euvre fondamentale de la SocietB
est- la visite des pauvres
A domicile, mais elle participe A beaucoup d'autres qu'elle
etabut en prenant pour base les besoins de la classe qui travaille
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et qui soufire. Elle soutient materiellement et moralement la
famille en s'occupant des mariages, des loyers, des Cooperatives d'achats. Elle aide les enfants et les jeunes gens A se
bien porter et A entrer dans la vie bien armes, grace aux patronages, aux colonies de vacances, aux cercles d'itudes, aux
Caisses d'conomie. Elle porte secours aux malades en les
visitant dans les h6pitaux, en prenant soin de les placer A
leur sortie et en leur fournissant consultations et m6dicaments
gratuits. Elle donne aux delinquants l'ambition et le moyen
de s'amender en les visitant et en secourant leur famille pendant I'exdcution de leur peine, en se donnant ensuite A la surveillance du liberd et en le soutenant dans son redressement.
Elle dclaire la tristesse de la fin de vie des vieillards par des
visites dans les asiles, des douceurs, des distractions.
La Socidtd de Saint-Vincent de Paul, toujours disposee a collaborer sans aucun formalisme avec des organismes officiels
ou prives de toute nature, pr6te ses hommes 1A oh il y a du
bien A faire. Elle est sans jalousie et sans amour-propre. M.
norme internatiorc
Louis Madelin 'a justement appelie une
nale de la charitd.» et comparie A un arbre immense dont
les racines restent A Paris, mais dont I'ombre bienfaisante rpand sa fratcheur sur la chretienti tout entiere. On ne peut
Wtre A la fois plus traditionnaliste et plus moderne quielle
immuablement fidele A ses origines, elle harmonise son bienfaisant genie avec les ncessitis de la vie actuelle.
Les Filles de la Charitd.
Deux sieles auparavant, en 1633, Monsieur Vincent avait
cr
l'oeuvre des Filles de la Charit6. Quand il constitua cette
communaute de religieuses libres, comme on n'en avait jamais
encore vu, ii leur dit : c Vous avez pour monast6re les maisons des malades ; pour cellule votre chambre de louage ;
pour chapelle l'6glise paroissiale ; pour cloitre les rues de la
ville ; pour cl6ture I ob6issance ; pour grille la crainte de
Dieu ; pour voile la modestie. a Et ces filles furent lanc6es
partout oh il y avait des besoins et de Ia misere, au domicile
des infirmes et au service des enfants abandonnds, dans tous
les pauvres gites oh le devouement et la maladie font souffrir
les pauvres ; dans les prisons, chez les pestifr&es et les chol6riques ; avec les galdriens sur les chemins des ports. Aucune
tache, si humble et si rdpugnante qu'elle flft, ne pouvait les
rebuter, au point que Monsieur Vincent lui-meme, s'6merveillant de tant de saintete, s'ecriait : u Avez-vous jamais oui
choses semblables ? C'est chose inouie ! Oh ! mes filles, vous
faites ce qui ne s'est jamais vu. n
VoilA les debuts. Les Filles de la Charit6 sont restees telles
que les avait revies le grand Saint. Enumerer leurs oeuvres,
c'est exposer la facon dont une charitb perseverante et intelligente trouve aujourd'hui le moyen de s exercer A 1'6gard des
pauvres malades en les visitant et en les assistant A domicile,
des enfants grAce aux garderies, dispensaires et orphelinats ;
des jeunes gens et des jeunes filles en les instruisant, les dis-
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trayant et les preservant des influences corruptives ; des mires
de famille dans des reunions et des cours d'enseignement minager. La crise economique met le courage des religieuses en
face de difficult6s chaque jour renaissantes, car la generosit6
des donateurs, seule source de leurs recettes, se tarit en meme
temps que le prix des denr6es augmente. Pour la seule maison
de la rue Jenner, l'achat du pain repr4sente un accroissement
mensuel de depenses de .0ooo francs. A l'orphelinat d'Ermont,
I'dtat lamentable des bitiments rclame des rdparations. Des
difficult6s de meme ordre s'abattent sur les autres maisons
parisiennes ou provinciales des Filles de la CharitB, oeuvre de
Brighton, Centre social catholique f6minin, Maison SceurRosalie, Maison de la rue Elz6vir, orphelinat Saint-Louis, orphelinat Saint-Georges-de-l'lsle,
Foyer Marguerite-Naseau,
auxquelles I'Academie a 6t6 heureuse de pouvoir attribuer des
prix importants.
Le P. Labat, de I'Ordre des Fr&res Prkcheurs, raconte que,
lorsqu'il arriva A Cadix, revenant des Antilles, en octobre 17o5,
ilalia loger dans le couvent de son Ordre. On lui donna une
tres pauvre chambre, oi il se trouva si mal qu'il lui fut impossible de s'y endormir. A minuit, il entendit sonner la grosse
cloche du couvent. Croyant que c'dtait le signal pour aller
A Matines, il attendit dans le corridor, vis-a-vis de la porte du
dortoir des novices, afin de les suivre quand ils iraient au
choeur. Mais ii attendit en vain. Au bout d'une heure, il rentra dans sa chambre et s'endormit jusqu'au jour. u Des que
j'eus fait mes prires, 6crit-il, j'allai trouver le Pere Supdrieur
pour savoir pourquoi on avait sonn6 Matines et que personne
n'y 6tait all. 11 me dit que la coutume de la province Rtait
de ne point se lever la nuit, quoiqu'on ne laissAt pas de
sonner pour l'6dification du peuple. Cela 6tait commun A tous
les couvents dans la ville. ) Les temps sont changds. Dans
les communaut6s dont je viens de vous parler, et les Associations dont je vous parleral, on fait tout le contraire. On ne
sonne point la cloche, on se contente d'etre sans bruit sur la
br&che le jour et la nuit, et c'est le peuple lui-mAme qui, dans
sa reconnaissance, vient nous "difierde ses r6cits et tdmoigner
des bontds dont ii est 1'objet.
Pour un ceur francais, l'apparition du costume et de la
cornetre des Sceurs de Saint-Vincent de Paul suscite un elan
intdrieur de reconnaissance et de fierte que leur Ordre soit
de chez nous. Quelque soit la condition sociale de ceux qui
les rencontre, leur conviction ou leur indifference religieuse,
le respect qu'elles inspirent est le mm&e dans tout le peuple
de France. II faut avoir v6cu au dehors pour comprendre le
bien qu'elles font au renom de notre pays, en se contentant
de faire le bien tout court. Je suis heureux de l'occasion qui
m'est offerte, en rendant une fois de plus hommage aux Filles
de la Charit6, de t6moigner ma reconnaissance A tous les

Ordres de religieux et de religieuses pour I'ceuvre de patriotisme que je leur ai vu accomplir au-delA de nos fronti-res.
Quels cr4dits d'affection ils gagnent A la France en pratiquant
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ces vertus de charit6 et de gen6rosit6 si francaises ! Ce sont
ces cr6dits qui nous permettent le luxe de certaines erreurs ;
grAce A eux et malgr6 elle, la France dispose toujours d'un
capital de confiance et d'amitid.

Enfin, apres avoir magnifiquement salu6 au passage d'autres oeuvres bien m6ritantes, le g6n6ral Weygand conclut par cette peroraison touchante-ce consciencieux 1loge de la Vertu
J'ai termind, Messieurs, la lecture de cette liste, longue
mais cependant bien incomplete, de ces citations a l'ordre de
l'arm6e du bien.
Dans son beau livre sur les aspects de la guerre, qu'il a
intitul IEffort franfais, M. Joseph B6dier raconte qu'un jour
devant Verdun un chef de bataillon monte a la nuit tombante
vers la premiere ligne pour y visiter ses hommes et les r&conforter. a La premiere ligne, c'est un cordeau tendu au
sol qui court entre les trous d'obus : dans les trous d'obus, un
par un, les hommes sont tapis. II se penche sur I'une de ces
cuves pleines de te6nbres, car la nuit est venue toute noire et,
C(a va ? a
A voix basse, car l'Allemand est IA, il demande :
Rien ne bouge, mais une voix assourdie comme pour dire
un secret repond : c Ca va, mon commandant, Us ne passeront pas. ) II marche plus loin, poursuit sa ronde : a Ca
va ? ) Et de chaque trou tkn6breux monte le meme secret. "
Ainsi, chaque annie, l'Acad6mie francaise fait sa ronde, elle
se penche vers les foyers od I'on souffre, vers le sombre
gouffre de toutes nos misres, elle interroge, et de cette
ombre o& il y a tant de souffrance, mais aussi tant d'amour,
monte de la part de ceux qui aiment et se donnent la m&me
reponse que celle du soldat de Verdim. cc Nous sommes toujours IA, faisant ce que nous pouvons pour apporter le plus
de reconfort et de soulagement aux corps, aux cceurs et aux
ames. » C'est comme un appel qui projette la lumiere d'un
jour sur des vertus cachees et modestes, vertus qui sont la
force de notre peuple, comme l'6pargne en demeure encore la
richesse, comme les humbles et sublimes qualit6s du soldat font
au total l'hbroisme d'une arm&e.
Cette annie, certaines solennites dont nous gardons un sou6
'occasion de p6n
venir profond nous 'ont, elles aussi, donn
trer jusqu'au fond mrme des sentiments de la masse francaise. Je veux dire cette revue du 14 juillet, qui empruntait
aux circonstances un caractere A la lois plus solennel et de
communion plus intime de la nation avec son armee. L'attitude et les visages de la foule temoignaient de son attachement
a notre patrie et A ceux qui ont mission de la d6fendre, de
sa fiertk de -voir nos enfants regarder haut et droit, beaux sous
l'uniforme, de la s6r6nit6 d'une nation A la fois pacifique et
forte, satisfaite de se sentir la conscience pure et le coeur in-
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Le R4vctendissime pakt pouir la Chine, visiter (i) an
rtoinS
nie fois, les Tra4pes de Notre-Danme de Liesse
et Nitie-Dame de Consolatimo : toutes deux filiales
de Sept-Fons et toutes deux itimettent lites aux activitis charitables des Lazaristes. Le P. Fiat, Mgr Delalaace, Mgr Jarlin, la famille Stolbelg favoriserent
en effet de tput teur pouvoir et de leurs inlassables aum6nes ces fondations de monastere trappiste : fo)ers
-de vie contemplative ei terre de mission. Mgr Schra'ern de son co&t, se d6pensa potur loger et rendre
viable cette filiation de Notre-Dame de Liesse, A 5
kilometres de Tchengtingfou, la pourvoyant de terres
fertiles, Icessairess pei"*etretenirla vie •des trappistes et soulager les efforts *des mioines agricuiteurs.
Premier joui de l'an r938. - Apres les prieres, sowvietixi de tradition, nous ehtendons, le soih
ha•is
ta 4ecttut de ta circulaire de N. T, H. PEre. Parmi tes
passags remplis d'inotioai et parmi les leipons totftoes 4da'tualitfnous iotobs la nifaste infhiunce des
pires idiotogies qui stiffiset * d6chirer des peaptes
eitiers. Eh outre, t~ chacun remarque avec une profonde et confraternelle .compassion; ce niecrloge iwconmptet de nos conftres 'd'Espagne : cette liste de
victimes, ces ruines materielles et morales, cette suite
d'attentatS eette protongatiih de souffrances -4ue rappellent par del I'horizon pyrtnden cette flambne et
cette fumbe se trainant depuis de longs moig sur la
noble Espagne. Tout cela est devant nos yeux et opSprine nos coersi les entrainant - la pridre et au souvhnif chr~fiein. Mais 1a situatioi 'iest toujbiirs tiotHi. On salt qtie pour conciliear t lesi
vSite &
de
ge et itoi eni~ibIe
l'ii'fiude cess dt a rbsi&nce, les Pres ablW ge onit Vbttcbitiaints
da niaebS poor cet bof uhn a-visitei
dont la f&cfi tiii iiie* pr~atigiatieat ifm voyapgh clila% 'coftttti triven
t
ies Tt1opeSft Bi~Il,
de Palestki,

de Chine et di Jipoq
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-U34trepide. Je veux dire aussi le minment oit, sous ees Vu ps de
Nqlre-Daple, s.est fait entendre du pays tout entier %u vat r
Sla fois etrangrre et universelle lie Cardinal Pacai], rappelant ce que fut A travers les Ages et ce que doit coitinaul
d'etre la mission de la France dans le monde. 11 y a besoin de
tenmps en temps de ces appils de nos forces intimes, Flles
r4pondent present, et nous sommes ravis et dmus, alors que
nous tremblions de les voir chancelantes, de lee voir q'ffirmer
robustes et fiddles. Nous sommes rasur.s. Nous savons que
toutes ces puissances de lldeal sont 1a, indestructible armna
ture du ciment de notre nation.
Et puis, la banalit6 de la vie reprend, tirant le voile sur
les trtsors un instant entrevus. Les emotions sublimes s'apaisent, le cceur reprenid son rythme rdgulier. C'est naturel : on
ne peut vivre toujours en etat d'enthousiasme. MaIs que le
retpur au calme n'am6ne pas I'oubli. Qu'on ne perde pas Ie
souvenir de ces richesses, qu'on ne s'en laisse pas dbpduiller,
qu'on ne tolere pas que les vents venus de lointaines rdgion
6trangbres les dparpillent comme ces feuilies d'or de 'automne
que nous foulons aux pieds sans meme les regarder. Nie n6gigeons pas ce que nous pprs~adoqp pour nous plaindre aprs que
tout s'en va. A la condition de vouloir le retrouver et y fare
appel, tout demeure de ce qui a fait la France si grande et si
doyce ; nous venons ici 4'en avoir une fois de plus la preuve.

25 ddcembre. - Offices de Noel. A la grand'messe
de la nuit et 4 celle du jour, le T, ff. Pre offkie ;
les chants, le cadre, I'orneentntion heureuge et soigane, tout rehaussa et XVnd touchAntes ces ;olgyniSje,

toujours suivies par une noitbreuse assistance.

28 d~cehre, - Le Riverendissinie Pre ah1 de.
la Trappe de Sept-Fons, Dom Godefroy, est parmi
nous. Ce quccesseur de Dom Chautard, I'atteur du
livre classique I L.'4me de tout apostolat apporte avec
lui, dE•s les plis de 6s robe blanche, et Ies souv.irs
de saint Bernard et les v6ehmentes rigueurs de I'abbW
d4 Rasice. Directeur et superieur au Grynd sndinie
de Nancy, puis professeur a p'Universit6 de Stras;w
bourg, crdialeament et joye~inmcnt, Dop
Godefrty
6voque ce rcent pass6 et nous dit son contentemant
dg s revoir 4 la chapelle, au refectoire, au mliei 1e
-ette couronne de clercs : occupation et amour de
toute sa vie.
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ble : les fluctuations de la lutte remplissent en des
sens divers les colonnes des journaux ; les Annales,

de toute evidence ne peuvent ni ne doivent les suivre
dans ce dedale de hauts faits et tout ensemble de
cruels dechirements. Filles de la Charit6 et confreres
se meuvent dans cette atmosphere qu'6voquent des
recits pleins d'heroisme et de courage ; nous en sommes 6difies profond6ment. Mais quel cceur de chr&tien ne souhaite de tout cceur la paix et le retour a la
vie normale
fortunes !)

(festinet dies :

luisent enfin ces jours

13 janvier. - L'Academie francaise blit comme son
secretaire perpltuel : M. Georges Goyau : le vote est
unanime et des lors caract6ristique. Notons ici, sans
entrer en de plus amples details biographiques, que,
de 1914 A 1918, M. Georges Goyau, toujours d6sireux
de servir, fut administrateur de l'H6pital auxiliaire
etabi h la maison mere des Filles de la CharitA (140,
rue du Bac). Avec tine haute conscience, il eut a coeur
de s'adonner aux mille petites affaires quotidiennes,
au flux inlassable des papiers d'administration (absolumen; ndcessaires pour le bon ordre) et aux menus
problemes de toute formation sanitaire. Quand on a
tant soit pen approchý r. Goyau, on se sent heureux,
on se felicite d'un tel choix : c'est ce que souligne
complaisamment M. Joseph Ageorges (La Vie Catholique :
11 s'appelle Pierre. 11 s'appelle Louis. It s'appelle Theophile.

Et ii s appelle Georges. Mais pour tout le monde et pour
•
'Histoire, ii est Goyau, comme Thiers Ata i t Thiers et Lamartine

tait Lamartine ! Sans doute, que]ques dames le nomment
bien encore : Monsieur Goillieau ,,mais I'erreur
est flagrante. Ces dames n'ont pas le sens des valeurs historiques.

Ces deux syllabes : Go-yau,

6voquent un petit maigre,
ascetique, barbichu, mais puissamme-it
dynamique, un de ces
6tres qui vivent aux cohfins du monie physique pour tedre
!a main - I'absolu et !'autre au relatif, un de ces 6tres qui
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n'ont pas besoin de volume pour inspirer et Avoquer la
grandeur et qui nous donnent la certitude qu'il y a de purs
esprits.
Jeune, ii se croyait fait pour classer des mots latins, pour
surveiller les etymologies et corriger des textes grecs. 11 sinteressait A la grammaire et A Dioclttien et se disait destine
A rester le disciple de M. Rend Cagnat et de M. Auguste
Bailly ! A vingt-cinq ans, ii publiait un Lexique des Antiquitds
Romaines.
Mais il avait une maman que tous ses amis d'alors out
vendr6e, et de 1'Ecole Notmale it s'en fut a Rome. Rome et
sa maman eurent raison de la linguistique. Parti pour faire
un travail sur La Tdtrarchie romaine sans autre arri&re-pens6e,
il revint un beau jour de la Ville Eternelle avec le coeur plein
de tendresses nouvelles et I'esprit garni de flambeaux jadis
insoupbonn6s.
II avait connu A Rome trois hommes qui eurent sur la
directive de sa vie une influence decisive, I'ambassadeur Lefebvre de Behaine, le cardinal Rampolla et le Pape Leon XIII.
Des I~gendes courent : I'ambassadeur 1'appelait a son conseil, le cardinal Rampolla le recevait en pantoufles, le Souverain Pontife lui souhaitait sa fete. Toujours est-il que
Geffroy, directeur de I'Ecole franqaise de Rome, abdiqua si
bien devant ces trois inftluences qu'il recommandait a ses pensionnaires la lecture de certaines correspondances romaines
du Journal des Ddbats, sans se douter que Goyau en 6tait
l'auteur. Je crois voir celui-ci, I'ceil p6tillant et le sourire plein
de reserves, savourent malicieusement son anonymat, en observant son directeur.
Duchesne succede a Geffroy, Duchesne le prelat aux traits
fulgurants. Son pensionnaire va-t-il enfin publier sa Tttrarchie ? Que nenni ! Sous le pseudonvme de Leon Gregoire, il
nous donne en collaboration avec Fabre et POratW, le Pape,

les Catholiques et la Question sociale I I1 faut avoir v6cu les
dernires anndes du XIX* siecle dans les milieux de la Jeunesse catholique pour se rendre compte de I'importance spirituelle de cette publication. J'en puis parler avec quelque gratitude, car j'appartins au groupe de ceux qui gardaient le
petit bouquin dans leur serviette avec leur plume et leur buvard.
Goyau avait alors une gargonniere (parfaitement !) A I'ombre
des tours de Sainte-Clotilde. Nous lui rendions visite, le dimanche matin, apres la messe, comme pour completer I'office.

Nous allions chez lui
Et puis, ce fut la
Mondes i II devenait
I'enqute fameuse sur

comme A confesse.
collaboration A la Re-ae des Deuxacademisable ! D6ej ! Et puis, ce fut
1'Allemagne religieuse ! Et puis ce fut

la participation A la fondation des Semaines sociales i
Henri Lorin, au faubourg Saint-Honor6, tenait salon. Quel
est le jeune d'alors qui ne franchit pas le seuil de I'accueillante maison ? Car de lA on surveillait, sur le parterre ca-

tholique, les boutons qui n'etaient pas encore

clos ; on cul-
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iivait les jeunes pousses ; on etayait colles qui montaient trap
vite ; on emondait celles qui avaient trap de frondaison...

Goyau, toujours fr6missant et curieux, rythipait, 1t, de son
dbit .presse et piquant et de son petit sourire aux brefs eclats,
les conversations chargees de sens chr6tien. Son prestige etait
grand. Ren6 Pinon, erivain politique ; Henri Moysset qui
pttendait alors qu'un athde pouvait dire sa priere ; le lieutenant Riondet qui ne se doutait pas que son. 6pe de colonel
4tait vouee A la protection du Sinat, pourraient, j'imagine,
bien mieux que moi, 6voquer ces heures anciennes.
Et voici qu'un jour - excusez I'indiscrition, car c'est aujourd'hui de l'histoire - on parla A voix basse, du mariage
de Goyau. La rumeur courait tout Paris. On citait des nonhs.
Jamais on ne prononcait le v6ritable.
-- Goyau 4pouse Mile X... (ici un num connu dans la sociret parisienne), me confie un jour, gravement, un ami sur le
boulevard Saint-Germain.
Je hochai la tete et je repondis :
- Tututu ! pour marquer mon scepticisme. J'avais raison.
Goyau ne pouvait faire qu'un noble mariage spiritul, comme
ii &crivait un livre, pour la gluire de Dieu. Et ce fat ainsi !
Le grand souvenir de Lucie-Fetix-Faure-Goyau remplit encore
d'emotion le caeur de tous ceux que, li-bas, tout pr-s de
Saint-Pierre de Chaillot, elle recut avec cette bontb et cette
dignite chretiennes qui donnaient A sa physionomie un charme
d'une qualit, si particulibre. Serait-il sdant de rappeler e deWu
cruel qui sinvit le bonheur..., mais aussi tous tes fruitsiqhrtb
tiens qu'engerndra la peine. Le nouveau fov"r o0 une femme
de taleni se penchait sur les manuscrtis d'Ernist Hello qoand
e mari se penchait sur ceux d'Ozanam ! Toute cette oewure
parallele et commune ot les romans se classent A Wt6de la
missiologie ! Cette action de tous les instants qui fait ue
t'on e peut plus separer Go-ya de notre histoire religieuse
Ii a 6th si intimement m61e6 aux dvnements catholiques quisi !
est aujourd'hui un personnage de chretiente.
SEt les livres succ•dent aux livres ! Et les articles aux articles ! Et les conferences aux confdrences ! Et les a Spi.
logues ,aux . pilogues n, car Goyau n'ecrit jamais de pr&
fal es.
11 est consulteur A la section historique de la Congregation

des Rites, oa il est Acoutd avec defrence ; i est prestit de
la Corporation des Publicistes chn•tiens, A il est entiPurd de
I'affection de tous ; ii est professeur d'histoire des missions
A 'Institut Ctholique, oi les jeunes aob6s le eonsidentw
cMiome tan docteur ; il prdpare d'ailleurs urie, histoire des
Missions qui se aussi haute ue la cathdrale de Daka. On
peut comnpter qu'ele Comptera.

II y a quinze jours encore, ii ne manquait A sa gloire que
le Secrtaraat Perpdtuel de l'Acaddmie.
Les Immortels i"lui
Ont offert sur utn plateau, au milieu des palmes.
Besogne immense que la sienne, beogne

tant ne lui a jamais enlev6 sa

ave et

joie seerAte, C ila

por-

-

-
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nutes de detente.. II ne d6teste pas les anecdotes piquantes
quand elles peuvent dclairer Phistoire contemporaine et, au besoin, it les raconte lui-mm&e. It accroche, parfois, au milieu.
de I'entretien, un petit brin de malice a sa boutonniere ow
le glisse au coin de la Irvre. II ne didaigne pas de laissa.
tomber un menu grain de sel dans son propos. Henri Brdmond procedait par pincdes. S. Em. le cardinal Baudrilart,
volontiers emploie le sel genme. Goyau se sort de tout petits
grains, mais qui ont 1'6lat du diamant..
Et tout ce que j'en dis n'est pas pour iminnuer son grand
caract&re ! Je veux exprimer, an contraire, que Goyau est une
des plus sympathiques personnalitds de notre temps et une des
plus belles figures chr6tiennes de France. II se pourrait bien
qu'il aille au Paradis presque tout droit, en habit vert, naturellement !
Et M. Andri Chaumeix de rappeler a son tour la
figure du nouveau secretaire perfitel de rAcad4-

-

mie franfaise
En elisant le 13 janvier M. Georges Goyau Secretaire peptuel, en remplacement de M. Rend Doumic qui avait occup6 ce poste pendant quinze ann6es avec I'autorit6 que I'on
sait, I'Acad6mie franm;ase a fait un choix excellent. It rdjouira
particulierement les lecteurs de la Reme (des Desa Mordes)
h .depuis que Ferdinand Bruneti&re avait accueilli son proe
mier article en 1895, M. Georges Goyau a donnM - avec ses
grandes etudes sur I'AUemague eligieuse, PEcole d'cajour
d'hui, Patriotisme et Humanitarisme, et quelqtue cent articles
- la majeure partie d'une.ceuvre d'historien qui comporte plus
de soixante volumes.
Les nouvelles fonctions qui lui incombent, si elles cosfrent
de l'honneur, ne sont certes pas de celles que I'ori peut qualifier d'auorifiques. Du bureau qui rdgit 'illustre Compagnie,
aupres d'un President et d'um Chancelier renouvels tous les
trois mois, seul le Secrdtaire reste toujours en fonction, d'ca
son titre de perpltueL ; auisi est-ce sur lui que: rpose un
lourd fardeau moral et materiel exigeant cbhe ce malnteneur
4e la tradition de solides qualitis d'administrateur. Pour remplir cette tAche le nouvel eti est particulieremeat qualifid. Sou
une frle apparence - (Franaois Copp6e disait de lui : . _U
iateine ! une Ame ! le minimum de matie e mis au service
d'un esprit) - i possde ue 6ne
ergie, une vitaliti pen coas
munes, et que les photographies rcenunent publi;ee daos la
presse, multipliant I'image figde d'un visage ascdtique et s&vere, ne permettent gure de prdsumer.
Dans la r6alite, ce visage emacid qu'allonge tne courto
barbe blanchissante, ddjA Ilumin&e par des yeux d'une eau
Unmpike, s adoucit Eue
l
d'mcr soutie .ttm»w>mme
jeune. Le corps mince et nerveux, le geste vif, ia voi mqrdante, le pas rapide, t6moignent de son activitd physique et
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intellectuelle. II met celle-ci non seulement au service de I nistoire et des questions religieuses de notre 6poque, mais aussi
A celui de la bienfaisance : les innombrables candidatures aux
fondations Cognacq, Montyon ou autres prix de vertu, dont
les volumineux dossiers parviennent chaque hiver A I'Acaddmie
Fran<aise, ont, depuis des annees, trouve en lui un examinateur bienveillant mais avise, scrupuleux et infatigable.
Quand ita pris place sous la Coupole, en 1923, d&s les premiers mots de son discours de r6ception, ils se presentait A

ses confreres, comme un travailleur parmi les travailleurs. II a
tenu parole et 6tant I'un des plus laborieux parmi les Quarante, ii connait djia une grande partle de la tAche dont il est aujourd'hui officiellement charg6. En se donnant pour secretaire
perp6tuel cet ancien normalien qui a vecu deux ans au Palais
Farnmse, qui a parcouru 1'Europe et qui, pendant la guerre,
a administre avec un absolu devouement un h6pital auxiliaire,
I'Acadjmie n'a pas seulement choisi un eminent historien et
un esprit tres averti des probl6mes contemporain-r,- mais aussi

un homme au "rand cceur.

16 janvier. - journee mariaie annuelle des Enfants
de Marie de la Rigion parisienne. Par milliers (et un
millier, c'est dix fois cent), par milliers, les berets
blancs montent allgrement, dans la froideur matinale, vers la basilique de Montmartre. C'est d'abord la
messe de communion. Puis, a 9 heures et demie, des
6.ooo fauteuils de la vaste et belle salle Gaumont convergent six mille paires d'yeux vers la scene, oii tous
les perfectionnements du materiel theatral se joignent
t l'ampleur du plateau. Six mille paires d'oreilles
ecoutent la lecon qui s'envole des micros invisibles.
Sous les reflecteurs, habilement dirigis, dans les jeux
de la lumiere et dans la tonalit6 caressante des faisceaux diversement colords, les tableaux vivants d&roulent la biographie de la Vierge Marie : l'Annonciation, la Visitation, la Nativitl de J6sus, etc. Le
commentaire du choeur, en l'espPce un cercle d'6tudes,
souligne et insinue suavement les lemons qui se degagent de ces ravissants spectacles. Les chants, les jeux
de I'orgue (il y a un instrument puissant et d'une
technique toute moderne) ; l'ambiance, les decors,
les
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mots heureux, tout concourt A susciter l'enthousiasme
gtndral. Le soir, & Notre-Dame, sous la presidence
du cardinal, une magnifique c6rmonie cl6ture la
journ6e : procession, allocution, chceur dialogue, tout
chante, tout parle aux yeux, aux coeurs des jeunes.
25 janvier. -

Notre confrdre, Mgr Descuffi, arche-

veque nommn de Smyrne, vient d'achever sa retraite
du sacre, dans le cadre de la maison-mbre. Le soir,
Mgr nous donne la conference du jour ; il 6voque, en
un d&roulement de suggestions heureuses, saint
Paul, saint Vincent, 1'episcopat, notre vocation a la
mission, notre fidele correspondance au devoir quotidien, notre preparation continue A la besogne de
chaque jour, aux appels du Christ... Sacre le 20 f6vrier, A Constantinople (i), en la cathedrale du Saint-

Esprit, Mgr Descuffi se souvient fidelement des belles
x. A ce propos, signalons un oubli dans la liste des sacres qui aot eu lieu
A la Maison-Mrle (Cf. Ansles 1938, page x56) celui d'un Lazariste, Auguste
Bonetti qui mourut d6l6gu6 apostolique a Constantinople, apres avoir Wte
sacr6 AParisle x- juillet 1885. Ne le 3 septembre 1831, AMurialdo, bourgade
du diocese de Mondovi, Auguste Bonetti etait l'ain6 d'une famille de 17 enfants. A 20 ans, il entra dans l'armne, et choisit le corps des Bersaglieri of
un de ses oncles 6tait colonel. A 25 ans le soldat se fit missionnaire. II entra
pendant pen de jours an Seminaire des Missions Etraneres de Genes ; puis
se dirigea definitivement vers le S6minaire Interne de Saint-Lazare, a Paris.
II y fut requ le 25 octobre i858. Apres son ordination sacerdotale reeue a
Paris, dans I'glise de Saint-Sulpice, le 24 septembre z859, ii fut envoy4
dans les missions du Levant. C'est a Salonique que le 26 octobre x86o ii
prononia ses voeux perp6tuels.
11passa vingt-buit ans A Salonique : il contribua efficacement i la fonda-"
tion du S6minaire bulgare de Zeitenlik, afin de favoriser le mouvement qui
entralnait alors les Bulgares vers le catholicisme. En x885 M. Bonetti,alors
sup&rieur de Salonique, fut nomm6 6vque titulaire de Cardica et charg&
6es Bulgares unis du rite latin ; ceux du rite bulgare continuant Adependre
de son confrkre et e16ve, Mgr Mladenoff. 1fut sacr6 a Paris (Maison-Meredes
Lazaristes), le 12 juillet x885. Le prWlat cons6crateur fut Mgr di Reade,
nonce A Paris, assist6 par Mgr Freppel,6vtque d'Angers, et Mgr Goux, 6veque
de Versailles.
Deux ans apris, sur la proposition de Mgr Rotelli, dAegue apostolique a
Constantinople promu nonce a Paris, oIanXIII, au Consistoire du 26 mai
1687, nommait Mgr Boietti d4614gu apostolique et vicaire patriarcal de
Constantinople. En meme temps il 6changeait son titre d'Av6que de Cardica
en celui d'archeveque de Palmyre. I1 At son entr6e solennelle I Constantinople le 24 juin 887 ; dix-sept ans plus tard i Constantinople encore, le
: 9 aoit 1904, il entrait daPs son eternit6.
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uannes dte sa jeunesse ct tie son brillant professorat au
collge Saint-Benoit.
27

janvier. - Mgr Michel Verhoeks, nouveau Pr6-

fet Apostolique de Soerabaia (Ile de Java) rejoint son
poste. Notre confrere est lui aussi tout heureux de se
replonger pour quelques jours dans I'atmosphbre de
la maison-mire. Pour qui sait et veut bien comprendre, elle posside et garde discretement son charme
special. Tout, jusqu'A cet isolement et cette mirche
uniforme et r6gi6e, conserve son attrait : il reste un
constant r6confort A ceux qui, au loin, se depensent et
se d6vouent dans leur vocation d'enfants de saint Vincent.
Fernand ComBAIuzIER.

DAX
M. TRUQUET ET LA MAISON DES MISSIONNAIRES
DE 1845 A 1864 (i)
I.

Portrait

Evoquer la silhouette de M. Truquet,
de ses travaux, c'est le but de ces pages; retracer le souvenir
Ce premier sup6rieur de N.-D. du Pouy Etait nk picard,
ii
au Grand S•minaire de Saint-Flour et le voic, en z84 , trais
S

plantt en teree landaise.
Jeune encore, i1a trente-deux ans. Ses portraits
le
reprdsentent avec sa chevelure longue et abondante, hous
et avec
ce

•uelque chose de grave et d'un peu solennel que nous
retrouvons dans les peintures du clerge au XIX; sile.
Le
M.-. Nic-1-Antoine Truquet 6aitnR, AAbbeville (Somme), le 29 octobre
18z1 1 fnon pas A Amiems. Annaks, V', 835). Recu dns la Congr~gatson
le 2 septem.bre 1833,
a Panris
fit les 'vO ,le 3Re
stembre
das la83C
ion
est ASaint-Flour. Sup'rieur de Dax en 4
mo3
s
epte
e
nrembre83
1
Ph6pitdTbes
,
an cours d'une rettrale aux Securs. Deux ans apriLs sa
rt, sea restes
rs frent trans6s
Berceau de Saist-Vincet-dePauI et inhns dans le caveau minag6 dans lesanctuale de la chapele.
I a peg d'ann.os Ce caeau fnt arrang6.
appe6
sericesdo
le
C TXqvA
M. a*
le Sup•rieur
de Notre-Damo

de Pouy obtint sans•traop de diacu/t4 de payer an nouveau eeocue.
lecture spiritueUe nous a rappel6 le lessericesnd
. Trlqaet.

Uae

-
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regard clair et la physionomie avenante respirent tout A la
fos Ia bonte ete la decision. Ardent et entreprenant, pendant
quinze ans M. Truquet menera une vie de gal&rien, ne- m&nageant pas&sa peine, no boudant jamais Ia besogne.
II

Le Sup•riur de N.-4. du pouy

Nous connaissons, grAce A son journal de- maison, 1'administration de N.D. du Pouy et Papostolat de ses missioon
naires. Ce. catalogue qui raconte tout par le menu est peuttre trop fidle pour ne pas friser un. tantinet cette natket
dans V'art de sp raconter qui dchappe aux meilleurs.
Sup6eieur d'une maison nouvelte, M. Truquet va- orgas
niser, awdeager, crier une tradition avec ses us et ses coit
tumes, avec ses droits et ses privilges-. II va pourvoix a
ces mille details qui s'averent indispensables quand rien W'est
encore fait dans un dtablissement. Un seul exemple suffira
A nous reuseigner.
La chapelle arrangee par Mme de Lupe dtait une ancienne
grange & la fois remise et 4curie. Ele avait dtd accommodde
atsservice divin avant l'arrivie des missionnaires. a Comme
la plupart des granges, crit M. Truquet, elle est un carr6
, long (!) avec une porte. toute ordinaire et des murs converts
A I nt6rieur d'un badigeon dont la couleur etait bien loin
d'&re: uniforme. n
Dans cette chapelle, le premier janvier 1846, le supirieur
de N.-D. du Pouy. fit 'erection d'un chemin de croix a an
milieu d'un assez grand concours de fideles. x Le Bref deo
Grigoire XVI porte la date du 16 novembre 1842 et la delegation- de Mgr Lanneluc est du 30 novembre 1845. Ce chemin
de croix avait 0t6 donn6 par Mile de Lupe, cousine de Mme
de Lup6, anotre fondatrice.
Une decision pr6fectorale, nous F'avons vu, pr6voyait que
cette c chapelle ne pourra etre ouverte au public '. L'ordonnance royale du 4 juin 1846 parvenue A, M. Truquet par
I'intermndiaire du maire de la commune de Saint Vincent de
Xaintes reproduit la mname clause : a L'ordonnance autorise
l'6tablissement d'un oratoire particulier... destine
l 'usage
cxcxutif des membres de la .Congrdgation et A celai des personnes attachdes A la maison. ) M. Truquet saura demander

aux excellentes dispositions de l'eveque diocesain les autorisations ncessaires pour ecarter les difficultes du- c&t de,
la fabrique de Saint Vincent de Xaintes et de M. le prefet.
Une premii&e autorisation est de i846. Eile permet de c6-

e4brer les services anniversaires prescrits par .es charges du
contrat : c Nous avons autorise et autorisons par ces Pr6sentes- la c6bbration dans la chapelle pr6citde de quatre aer\ices anniversaires chaque annde et nous pernettons que chacur
e. ces services sort annonc6 an pr6ne de l messe pa.
roissiale dans l'6glise de Saint.Vincean de Dar. u
Nouvelle faveur la meme amnne 1846. Je cite enti&rement la
courte et agr6able lettre de Mgr Lannluc : a Monsieur le
Sup&rieur, vous m'avez exprim6 le dsir de c61ebrer avec solen-
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nite dans votre chapelle la fete et l'octave de Saint Vincent
de Paul, avec exposition du Trts Saint-Sacrement et pan6gyrique le jour de la fete, instruction et benediction du Trks
Saint-Sacrement les jours de I'Octave. J'accorde tres volontiers toutes les autorisaiions necessaires A cet effet. Je ne puis
que favoriser avec empressement tout ce qui relive I'honneur
'un saint dont le berceau fait la gloire de mon diocese. Je
vous prie de recevoir, etc. ,
Pour le premier anniversaire de la maison, a2 novembre 1846, M. Truquet benit deux statues : 'une, de la
Sainte-Vierge, fut plac6e du c6t6 de l'Epitre, I'autre, de Saint
Vincent, du c6t6 de 1'Evangile. Pour 6viter toute confusion,
retenons bien qu'il s'agit de la chapelle de 1845, a le carre
long n de la description de M. Truquet. La statue de la Sainte
Vierge se trouve toujours A N.-D. du Pouy ; quant A la statue de Saint Vincent elle est en ce moment a Pontchevron,
dans la cour intdrieure, oil elle preside au recueillement et
aux Cbats de nos chers freres Etudiants. Ce sont les deux
seuls vestiges de la chapelle de 1845.
L'anne 1852 vit une nouvelle reconstruction de la chapelle. Des lezardes s'dtaient manifest&es dans toute la partie
du sanctuaire et un danger paraissait imminent. Avec la reconstruction du sanctuaire, on prevoyait un agrandissement
de cinq metres. La nef de la nouvelle chapelle aurait ainsi
deux metres de plus qu'autrefois et le sanctuaire se terminerait par une abside. M. le Supdrieur g6enral accorda toute
*permission ; a une somme de 2.200. francs dus A la pieuse
liberalit6 de quelques personnes ,) aida M. Truquet dans ses
depenses. Ce plan fut vivement execut6 du mois de juillet
au mois de novembre x85z. Outre la reconstruction, on procoda A une nouvelle decoration de la chapelle. Entre autres
objets ii faut mentionner un tabernacle en marbre blanc offertt
par Mme de Lupd. M. le Supdrieur, en r93I, le fit placer
dans notre petite chapelle de Pontchevron.
Dans la niche de la nouvelle abside, on posa la statue de
la Vierge ; et Saint Joseph prit sa place du c6t6 de l',pttre.
Nous connaissons tous la statue de saint Joseph qui nous
accueille A l'entrte de notre maison de campagne. En si peu
de temps, la chapelle cut sa ; petite histoire a. Pour tous les
missionnaires qui se sont agenouill6s dans cette chapelle,
nImes ces humbles details peuvent avoir leur intergt.
Sous I'impulsion de M. Truquet I'ddifice s'est transforme,
pas autant la propriet6, car une clause secrete du contrat
stipule que a la Tour et les aln es qui y conduisent, comme
aussi l'aspect de 1'enclos, resteront conserv&es
possible, au moins pour 1'aspect de I'enclos. ), autant que
Peu A peu, le personnel augmentera. On ne salt oar
uel
sortilege les fondatiouns affluent. Petits ruisselets
et rivi s
d'importance viennent alimenter" la
isse du sup6rieur-&co
nome t assurer I entretien de nouveaux missionnaires. Au
mois d'c.ctobre 1846, il v a deux pr-tres et quatre fr.res. Le
30 nai 1S47 ,
,fondati,'n Pl'un troisibmg- ruissionnaire
N•.I).
du
PoiLIV. ,,.
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I•l. Le Predicateur et le Directeur de conscience
M. Truquet fut certainement bon prdicateur. II se depensa
sans compter dans les auditoires les plus varids. Avents, Car•nes, retraites de toutes sortes, dans les maisons des Files
de la CharitY, les s6minaires, les colleges, discours de circonstance, le trouveront constamment sur la br&che. Notre
predicateur

travaille mdthodiquement

le

champ

des

ames.

L'auditoire a ses qualites, au bien s'opposent des obstacles
M. Truquet fera allusion jusqu'au rendement temporel. Au
mois de janvier x846, M. Vicart (Eugene), suprieur du college de MontQlieu (Aude), a M. Truquet comme predicateur
de retraite. Plut6t que de r6sumer je laisse parler M. Truquet : c Un peu plus de la moitie des 6leves qui itaient au
nombre de cent trente s'est approchde de la sainte communion. Cinq jours c'6tait trop peu pour remuer ces consciences profondement endurcies. Du reste tous se sent confesses. Ce dernier fait donne assez A entendre quel 6tait le
grand obstacle & la reconciliation de ces jeunes gens avec
ieu. Peut-tre aussi que les confessions eussent eu un rfsultat tout different pour un certain nombre, si les confreres,
qui travaillent du reste avec un zMle admirable au salut de
ces jeunes gens, eussent 6et dans cette circonstance pour ces
pauvres jeunes gens plut6t des missionnaires, des pres, des
pasteurs des gmes, que des maitres ou des confesseurs ordinaires qui n'attendaient rien pour eux des effets de la retraite. Toujours est-il que M. Vicart a cru cette remarque
assez .fondee pour prier M. Truquet de la communiquer luimsme a M. le Sup6rieur gn2ral.
En 1848, c'est M. Corby (Narcisse), sup-rieur du Petit s6uinaire de Montpellier, qui invite M. Truquet. L'effet de la
retraite est tout autre : c Dans cette maison, od j'ai donnd Jes
exercices de la retraite deux ans auparavant, j'ai trouve une
grande amelioration sur le rapport de la discipline et de la
pidte. Aussi la retraite y a-t-eile 6td couronne d'un plus beau
succes et accompagnte des plus douces consolations. Tous les
dleves ont fait la sainte communion. La reconnaissance les
a portes A m'offrir un reliquaire renfermant le nom de chacun
d'eux ; is ont aussi demand6 a m'accompagner a la voiture
au moment de mon depart, ce que j'ai evite. a
En 1856, M. Truquet preche le Careme A Dax et il si-

gnale :

Le peuple de Dax est difficile A satisfaire sous le

rapport de la predication, par la raison que chaque annee il
entend un nouveau prddicateur. n
A l'occasion d'aucuns jugeront M. Truquet trop 6loquent
et ses dirigdes lui creeront des embarras ; mais ces difficultes
meme auront 'avantage de manifester la clairvoyance, la
prudence de M. Truquet.
( Mile de La Fert6 allait a Dax quand il s'agissait de se
confesser et de communier. Elle avait pour directeur de conscience un Lazariste. m Probablement sans s'en douter, le romancier - M. Pierire Benoit - assigne & son personnage une fonetion A laquelle le contrat primitif lie les missionnaires de la

mnaison. ke& premniec confreres conas• glq beqtcojp, surtout 4 l'appcoche des grandes fetes ; a M. Truquet reviennext f•s e•emipes de ce ministme.
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-48des preoccupations : c M. Soulie 6tait gndralemnt -aime et
regard ih juste titre comme un saint et capable missionnaire.
Aussi il a etd regrettd bien vivement de tous ceux qui l'avaient
connu... Zhle ardent, prudent et &claird, piedt tendre et ai.
mable ; caractre gai et toujours egal ; soumission entire ;
rdgularitd parfaite ; ddvouement absolu A la communautd ;
amitid tendre, compatissante et g6ndreuse ; puretd et modestie angelique ; notre bien-aime et regrettd M. Ferdinand
Souli6 poss6dait dans un degrd peu commun les vertus et
les qualites qui font le saint pretre, le missionnaire selon
le coeur de saint Vincent, et le confr&re 6galement ddifiant,
Dilectus Deo et hominibus a.
aimable et aim6 de tous :
(p. 131-132).

Dans ce tableau en somme pas une seule ombre : M. Soulid
fut un saint, un bon missionnaire, un confrere charmant.
rien
Son supdrieur admire son rendement apostolique d'6tonnant A cela - mais il est sensible aussi au charme de
la vie de communaut6, ii appr6cie lacc simplicitd charmante,
ie caractire gai et toujours dgal, l'amiti4 tendre... de notre
bien-aime et regrett6 M. Ferdinand Soulid ( le confrre
aimable et regrette de tous. n
Dans l'espace de quinze ans, une douzaine de confrbres
ont pass6 dans la maison ; un certain nombre pour retablir
leur santd ; d'autres sont partis pour remplir des fonctions
superieures ; de certains enfin M. Truquet n'indique pas le
motif du d6part.
V. Les Relations avec les gens du dehors.
Firiissons sur ce trait. M. Truquet n'oubliait pas qu'il vivait dans une ville et dans un dioc6se. Jamais il n'a pratique
la politique du a splendide isolement n. Avec tous ii eut les
plus cordiales relations. On s'en souviendra aux jours de jole
comme aux jours de deuil durant sa vie et m&me apris sa
mort. Quand le 27 avril 1864, deux ans et demi aprks sa
mort, le mercredi apres l'inauguration. du monument consacrd A Saint Vincent (6), on transf6ra c les restes de M. Truquet, dans le caveau m6nag6 dans le sanctuaire de la cha-

pelle, ta ville de Dax etait IA, nous disent les Annmas (T. L,

490) tout en larmes, comme a I'dpoque de la mort du vynder
6. Le monument en question n'est autre que la chapelle du Berceau avec

Plhospice et ses d6pendances, construits grace aux 500.000 fr. fournis per la

Loterie Nationale. L'inauguration se. fit le 22 avril 1864, en prdsence de 13
EvCques, d'un nombreux clerg6, de 70 Lazaristes, de 800 Filles de la Charit6,
de 40.0ooo idles... . Y 6taient repr6sents les Ministres des Affaires Etrang6res, de la Justice et des Cultes du Gouvernement francais 3.

M. Etienne prononaa un discours (publi6 chez Adrien Le Clre). Les 800
Filles de la Charit6 repr6sentaient le reste de la Compagnie qui depuis 1856
se preparait A ce grand jour. Or, cette annee la Mere avait r6solu avec l'apProbation du T. H. Pre * d'exiger A PIavenir et A perp6tuit6 de toute Fille
de la CharitA qui prendrait le Saint Habit, une somcae au moins de 5 fr., en
fa-eur des iluvres de charite qui, plus tard doivent stre tablies, sur le

Berceau de Saint-Vincent. t(Historique, p. I26) Cf : Notice sur le monument
drig6 an lieu de la naissance de saint Vincent de Paul . (1864),

-249et regrett6 premier superieur de N.-D. du Pouy. n M. I'Archipretre de Dax lui adressa le dernier adieu : e Tous qous
l'avons pleure, tous nous avons port6 son deuil... ses freres
dans le sacerdoce, ne sentiront plus les etreintes de sa main
toujours si cordiale ; les Ames pieuses qu'il dirigeait avec
tant d'habilet6 ne recevront plus ses sages conseils, et les
pkcheurs an devant desquels- il allait, a I'exemple de son
div;n Maitre, ne le trouveront plus sur leur passage pour
les relever et les proteger de sa mansuetude et de sa charnt...
Toujours on se souviendra de M. Truquet, de cet homme au
coeur franc et loyal, a I'Ame ardente et devou&e ; toujours
on se.souviendra du bonheur qu'il 6prouvait A se rendre utile,
et du charme de ses vertus qui, en faisant le bon pretre
donnait au ciel des lus. n (Annales, T. uL, 490-491).
Telle m'est apparue la silhouette de M. Truquet. 11 est le
digne contemporain de ces grands missionnaires qui, au milieu du XIX*si&cle ont lancd nos belles missions de Chine, de
Perse, d'Orient et d'Amerique ; it demeure le digne 6mule de
ces autres pretres de la Mission qui en France ont fait refleurir la Congregation au lendemain des ruines accumuldes
par la grande Rdvolution.
Adolphe Deguersin, M. JeanApr6s M. Truquet, M.
Baptiste Fabre, M. Fdlix Dumay, M. Valette et autres dirigerent la maison des missionnaires jusqu'A l'arrivde des premiers s6minaristes en x88r, en suivant les directives imprimees
par le premier sup6rieur M. Nicolas-Antoine Truquet (29 octobre 1813-21 septembre x861).
"Etienne DImoOL

GUIMERVILLE
Dans son numdro de novembre 1937, pages 167-x69, le Bulletin trimestrel de IAssociation amicale des anciens 4l6ves de
Combree (Maine-et-Loire), a consacri cette brere notice A notre
confrere, M. Franfois Briant (Cours 1885), mort & Paris le 13
novembre i934 ; nous I'insrons ici d c6td des lignes dejA publiies dans les Annales de 1935, page 310o.
II ne passa que deux ann6es au college, mais ce court sejour
fut suffisant pour le faire devenir et demeurer jusqu'A sa mort
un Combrien fidele. II est vrai qu'il 4tait alors un adolescent
refiechi qui ne pouvait manquer de reconnaitre la bienveillance
et le ddvouement de ses maitres. M&me & la fin de sa carrire qui fut longue, il en gardait encore le souvenir et il
parlait si souvent de Combrle que ces deux syllabes-chores
a son coeur sont restees accroch6es dans la memoire de ses
confidents : a Lorsque j'ai requ votre lettre, m'dcrit-on, votre
.Jresse fut aussit6t pour mol l'6vocation d'un collIge connu. »
Combien d'anciens 6leves, en contant les anecdotes amusantes
ow 6mues de leur jeunesse studipuse, 6tendent aussi ,oin et
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tisoupcenns le bin renoal .de Combrde !
-~i 1'l•oge qu'it lul consactait ne suffisait pad a s, reconnais-
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sance : sift son miaigie budget, ii~ prelevait die temps en temps
de petites soaines d'argent O'i nous faisait parteriu. II tenait ainii & payer par quelque sacrifie&, 'alde que le collge
sa formation.
avait apportde
Francois Briant naquit A la Cornuall.le, Ie i octobr t1i6.
1i mit Ibngtemps, semble-t-il i prendre conscience d& saotent
-cation sacerdotale, dont l'oriine et le ddieloppemeni
pdpour le chioniqueur, assez obscuts. Au sortif de I'1ctdB
maire,

suivant sa forte expression,

ii alla
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t sof
peu, sans doute eii itletai courageusefiier
terre. Penu
travail dans les champs dont le alime favorIsaft isi rfvetie,
ii cimprit qu'une autre inoisson que le1 blis dd&r rmfirissait
dans le monde et que les bria ihanquaiehit pour 1'i'yniraer.
Ii r6solut d'y consacrer les siens avec toute sa boiine vuolotM.
:an8d r61e de m"issdiinei
Aussi, pour se pr6parer A son
d' nes, A 18 ans, ii eritra au CbU
apft s avojf r.
a,
ju6lque
Son. age le fit
teinture de latin; pr6s du cur d, sid paroiss-.
placer en troisieme dont il sivit les coirs' ctaIit-cha, coime
on l'imagine sans peine. Apr.s son adiiie de secaftide B( soit
ii
travail assidi ne fut pas rdcobfinsm
pa filSU4 de sucitt
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sa formation lericale. 11 opti bieiitat pbti l Id. issiots oti
son zle troiuverait, croyaitil, uri phis. toiiiplteteiplo. Aprhuit tnois de noviciat chez les Pres Blaiics dont esinietIodeS
ne convinrent pas A ses goflts, it profita dii dgart pbui la
Chine d'un k~viAue laiariste, Mgr Bray, pour s'embarquer
avec lui. le 27 janvier 1889. Mais une fois sur la terre des
Martyrs dont iI avait r6vd, ii ne se dotermina pas sans luttes
intimes A faire partie des fils de-Saint Vincent de Paul. II avait
peur que son temperamerit irrsolu ne s'iccommodAt mal de
1'Ptat de pr4tre regulier. Enfin. an bout de plus d'une annde
d'h4sitqtions, les s6curit6s qu'offraient A sa pers6v6rance la
giace des Vcevx, 1e d&cii-rent et te ib diceieibre 189; il e6tra
au seininaire lazariste de San-K'ao dans le tliang-S
rientaf,
pour v faire son noviciat. Deuo ans plus tard, i avait li joie de
rrce\bii, hpres quelqued jdtii§ 6'ititeraillle; l•btinaton , sAciidotalc.

Presque aussit6t, Mgr i,
vicaire apostoli-ue, qiii i'istimait beaucoup, lui c»rifla un poste de son districtE.:
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et sa rcompense : it Dsormais, 6crit-il en novembre x926,
dans une note intime, je me considfre comme faisant mon
postulat pour le Ciel. Aussi, nonobstani ries mistres, j'cssaai
tie faire chaque chose posement pour I'amour de Dieu et le
salut des Ames a et ii terminait par le plus ardent desir de
la bienheureuse 6ternit6 !
Dieu le laissa encore languir sur la terre pendant quelques
ann6es. En 1934, ses infirmites l'obligerent a cesser tout minist6re. 11 fut alors admis A la Maison-Mere des Lazaristes de
la rue de Sevres oi il devint I'h6te habituel de l'infirmerie.
Terrassi par une attaque d'apoplexie, il mourut le 13 novembre 1934. Sans doute, sa belle ime fut-elle accueillie au
seuil du Paradis par les nombreux enfants Chinois qu'il avait
baptisds.
(Marcel CHauPN)

MARSEILLE
LES FETES DU DEUXIEME CENTENAIRE
DE LA CANONISATION

DE SAINT VINCENT DE PAUL

Ces belles fetes ont commence par une journee reserv4e aux

enfants, le jeudi 2 decembre (1937), que S. Exc. Mgr Delay
tint A presider.
L'apres-midi, 1'4glise ktait remplie d'enfants. Le R. P. Neveut, lazariste, leur parla de la bontd de saint Vincent de Paul
et leur demanda de prendre la risolution d'etre bons a son
exemple. Apres un chceur parl, auquel prirent part les enfants
avec un bel ensemble, les petits garcons firent la procession
de la relique et assisterent au salut.
Vendredi 3 decembre, le Triduum commenca par la Journec des dames. A 8 heures, Mgr Blanc cl6bra la messe, et,

dans une br•ve allocution, rappela les oeuvres multiples dues
au coeur de saint Vincent qui avait emprunt6 au Coeur de Jesus
la flamme de la charite. A 16 h. 30, sous la pr6sidence de M.
le ihanoine Grenouillet, eut lieu une c6remonie, au tours de
laquelle M. le chanoine Raffit, archipretre de la cathedrale
de Montpellier, montra en saint Vincent de Paul P'homme
parfait A qui rien d'humain ne fut 6tranger.
Samedi 4 d&cembre, Journde des jeunes filles. A 7 heures,
la messe fut c6lbrde par Mgr Borel, qui, dans son
allocution,
montra en saint Vincent de Paul un modgle d'ap8tre de
'Action Catholique. A r6 h. 3o, apres les complies presiddes
par le R. P. Jacques Frasse, visiteur, M. le chanoine Raffit
montra en saint Vincent de Paul l'homme de Dieu.
Les deux panegyriques donn6s par M. le chanoine Raffit ont

trac4 de

saint Vincent
•d

Paul un portrait magnifique. On
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peut dire que I'orateur 6puisa son sujet sachant tout dire et
tout bien dire, avec une eloquence forte, claire et prenante.
Ses auditcurs ont senti au feu de ses paroles s'accroitre leur
admiration et leur devotion pour ce grand saint, qui combla
la France et Marseille - le monde aussi - de ses bienfaits.
Le dimanche 5 decembre, la journde de Cl6ture du Triduum
a 0t6 triomphale. Marseille a honord magnifiquement le grand
Saint qui lui fut si bienfaisant pendant sa vie et continue de
1'6tre par le d6vouement de ses religieux et de ses religieuses,
par les nombreuses oeuvres que couvre son nom et qu'anime
son esprit.
C'est le Superieur gendral des Lazaristes et des Filles de la
Charite, le T. H. P. Souvay, venu tout expris et pour la
premiere fois A Marseille, qui c•br ala messe de communion,
S7 h. 30. Dans son allocution, il se rejouit de 1'honneur rendu
au Saint fondateur par Marseille, et ii rappela les vertus de
celui qui n'6tait pas seulement un ap6tre bienfaisant, mais
une ame sainte et sanctifiante.
S. Exc. Mgr Delay, eveque de Marseille, cel6bra, A io heures, la grand'messe pontificale, en presence de Son Exc. Mgr
Simeone, 6vlque de Frdjus, des vicaires g6nrraux et du Chapitre de la cathddrale. Le grand seminaire assurait le service
de i'autel et des chants.
A 15 h. 3o, Son Exc. Mgr Delay officia pontificalement et
le discours de cl6ture fut donn6 par Son Exc. Mgr Simdone.
Marseille et saint Vincent de Paul, tel fut le sujet traite par
I 'loquent pr6lat, qui, ancien el6ve des Lazaristes et leur ancien collaborateur au Petit s6minaire, oh il leur succ•la. Marseillais d'origine et de coeur, il sut payer sa dette de reconnaissance et celle de notre ville & saint Vincent de Paul. On
admirait l'abondance des details dans ce tableau des bienfaits
du grand saint envers Marseille, details suggestifs et savoureux, qui faisaient revivre une belle page de notre histoire religieuse.
Ces fAtes termindes (i), ii importe de souligner le soin pieux
et e61gant avec lequel M. le Cur6 de Saint-Vincent-de-Paul
avait orn6 son 6glise, le maitre-autel, ou brillait toute blanche, dans la gloire d'or, la statue du saint, son autel- fleuri
o6 6tait deposde la relique. II faut feliciter 1a Scola de SaintVincet-de-Paul qui, sous la direction de M. I'abbW Stdfani,
vicaire, assufa les chants a toutes les ceremonies, sauf A la
messe pontificale, oh il convient que chante la Scola des Seminaistes, tandis que servent les s6minaristes.
Une r6union intime, apres la grand'messe pontificale, groupait chez M. le Cure-Doyen de Saint-Vincent-de-Paul, autour
de LL. EE. NN. SS. Delay et Sim6one, et du T. H. P. Soui. Xotons: x- Que fut presente i ces solennitis marseillaises la Respectable Sceur Hemar, Assistalnt de la Compagnie des Filles de la Charite,
representant la T. H. M&re Chaplain ; et 20 Que le panigyrique de saint
Vincent par Mgr Simxone a 0t6 imprim6 A Frejus, comme ]'y avait et6
le pr~ddeat discours pr~onoc par Mer d' -rAj- A Notre-Damze de Paris
le 20 juin 1937.
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vay, les membres du Conseil 6piscopal, les R. P. Lazaristes
et le Clerg6 de la paroisse. M. Frasse, visiteur des Lazaristes,
prit la parole. a Ces fEtes splendides, dit-il, sent le commentaire du texte : Qui se humiliat exaltabitur. n L'hbunble Vinvent, A qui, au cours de sa viot, vinrent malgrd lui tous les
honneurs, a etk exalt6 constamment depuis. sa mort et surtout depuis sa canonisation.
Marseille se devait de glorifier Vincent de Paul ; elle. I'a
fait magnifiquement. Des foules sont venues. M. Frasse remercie dors Son Excellence Monseigneur Delay, les Vicaires
gendraux, le Directeur des OEuvres, M. le Cur6 et ses Vicaires. 11 remercie Son Excellence Monseigneur Simdone, qul,
se souvenant quit est Marseillais, a bien voulu accepter de rappeter les bienfaits rdpandus par saint Vincent
MarsAille. 11

termina en citant ce que M. Vincent dcrivait un jour d'un
6veque : a Qui ne reconnaitra que c'est une bnd4diction de
Dieu bien manifeste d'avoir donne A ce diocese un Eveque qui
porte la paix aux Ames, qui veut se ddvouer, qui est remarquable par sa prudence... n et M. Frasse, avee 4dlicatesspe
appliqua .ces paroles A l'Eveque de Marseille.
M. le chanoine Garoutte prit alors la parole. II y a x35 ans,
dit-il, un Lazariste, M. Verbert ayant rachete sur oe terrain
la chapelle des Augustins Rdformts, fut nommn6 par Mgr de
CiOc, cure de la pargisse 6tablie sous le vocable de Saint Vincent de Paul- et l'administra & ans. Apres avoir rappel, qu'i
a I'honneur de compter une sceur fille de la Charitd, que de
I879 A 1898 il fut 1'61&ve, puis le collaborateur des Lazaristes,
M. le cur4 dit avec quelle joie il accepta de concourir aux ftes
dt 2 s centenaire. II salue alors. Son Excellence Mgr Delay,

oui, depuis sa veue a Marseille, cinq fois d6jA %honord cette
dglise de sa presence. 11 -salue aussi Monseigneur de Fr6jus
qui, apres avoir exalt4 Saint Vincent de Paul A Notre.Dame
de Paris, vient lui rendre honneur au. nom de. Marseille. Tous
se rejouissent que cas f6tes aient amen6 au milieu de ses

religieux et de ses religieuses, A Marseille le T. H, P. Souvay, Superieur gnerral. Le Cure se rdjouit du succs de ces

fltes qui seront avec la grace de Dieu un biecqait pour la

paroisse et les paroissiens.
Son Excellence Monseigneur Delay, remercie alors )M. le
Curt, M. Frasse et tous ceux qui ont contribud ausuckEs de
ces fetes. Son Excellence Mgr Simione qui a bien voulu venir
y apporter la joie et le prestige de sa parole, le- T. IH P.
Souvay, Suplrieur g4neral, que l'on souhaite de revoir
d'autres fois A Marseille qui est si reconnaissante A. Saint
Vincent, A ses fils et A ses filles.
Semaine Religieuse de Marseille, 1938,
p. 70 ; 96-97.
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PE1IGUEUX
PANAGYRIQUE DR SAINT VINCENT D9 PAUL
prononci an Grand S~minaire de NWrigueux
Le 27 avril 1926, devant les ciercs du Grand sininoire' de
Ptirigueux, M. le Caanoine Andri Mathet, tour lois supdiieur
du Coflge voisin de Saint-Joseph. digageait de la 'vip de
Saint Vincent quelqueS lefons qui W'ont certes OiW Perdu 4i
leusr intrit. D'64*, afts les annfes, V'insertion en noS Annals
it cette instruction tosjours tofitablt i "oYouroits 4e saisoh
i Z'4eole de notre mailre a folus, iolve ire, notre grnide
Vincent di Pan(.

mnon
pot-rani resistere sapientiae et stiritui qui oqua.
batiur. On ne pouvait r~sister
Ata
sagesse et A- I2rit
qui parlait en lii. (A. A. vi, io).

i

Mdflseigwier,
If y avait hier 350 ans que
au hameau perdu de Ranqu
pr&s de Dax, dans les Landes.
que celui qui, selon. u
pass.,
de Sales, mort 4. ans avant
pritre du sicle o, otait ordonn

•gr de Bourdeilles, dans sa
I y ia plaisir, vraimerit, A 6v
venrr et nous ne saurions tro
enrichlr notre Perigord d'une
Et nous comprenons et nous
dk vo4 clerts it det confie,

1e6, Miehs, iisi flit d& Vihcent de Pauil. Jfelhes ndiaiiharigto,
fi.
rtiez
keole
_s,
de cet maifit, vous tie
vous fei A &hont*
oat pieux 6t z614s et eicellents pitgtres, M tie pbftsrtit M6kZ
tonfianCl, #t jb
Ia fautý d& vos thlaltre. ; Wsait, j~e voiiS fis
m'aSsure que ce ne sera pa Ia V&6tr6.
MbtsieutS..: et le tie ihi'#cuW!eiai pas d'user Od@
talnei
plti6t rare ddsorrmaig danS Ia' chaifM clirktidnne. Cý6 9&*
qui s'axhadleri de notre inagnifique XVIT'
comrhe uOl pjarfuwi
socIl, &e *a langue si simriple dabis " miajestM (les Canad~etis
) ; d* di
Sa Majesti Ia Iagie franoaise
dfisent encore
t*atique skcoutum~ e o5 iab noblesse I6 dinpqutl A it candetiir
6t, ctifni4 odi dit 4sand. Is6
Chaque .tO0tI d sen fonitlted,
chancelriesý a sft clauses di Style A ; et n'en est-il pan 4ff,
W iietffift daiii
qsand les gran*iurgi §i'fgent d&s chose,
mimfern daM sa commu-ý
leS M49n ! Natre saint, si saniiaturiCt,

nautd grvaft Msijtude (k sf±vijner ainsi .: a
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- 156 mes frires v ; et, parlant de lui, le manant et !e roi, les
gens du peupie et les grands seigneurs, tout le grand sile,
sans excepter ses enfants, disait : a Monsieur Vincent n,
comme od disait dans un parler d6nub d'artifice et de flatterie,
qui ni ne s'efforcait ni ne s'enflait , qui nullement ne s'Avertuait A etre pompeux : t Messieurs de Port-Royal, 'Messieurs
de Saint-Sulpice, Monsieur de Geneve, Monsieur de Cambrai
et Monsieur de Meaux. n
Eh bien ! donc, Messieurs, je veux, tout d'abord, admirer
avec vous les dons de Dieu et la diversite de ses grAces,
divisiones gratiarum sunt, et oiu I'on voit cette variete dans
l'unit6, qui sont la marque du gfnie, d'apres Bossuet, et davantage le cachet des creations de I'ouvrier divin. Saint Francois de Sales, Saint Vincent de Paul, il m'a plu, tout de
suite, d'unir fraternellement ces deux noms amis ; et cependant quelle difference ! D'un c6t le grand seigneur, de
I'autre le petit paysan ; ici toutes les distinctionj de la naissance, de la fortune, de l'6ducation, des manikres, et &I'origine la plus infime, I'extreme pauvrete, la formation la plus
sommaire, ce que le petit patre des Pvrienes nomma toujours
t, sa rusticit6e , ajoutant cue, sans Monsieur de Gen&ve, il
ett gard6 cette humeur skche et revache ), quil n'eat point
r6prim6 n ces bouillons de la nature et cette humeur noire n.
et qu'il serait rest cc un fagot d'epines n. Et neanmoins quel
est celui qui fut, aux mains de Dieu, linstrument le plus
habile et le plus utile ? Des deux. quel fut le plus grand ?
Je n'insiste pas ; le livre de llmitation de J]sus-Christ nous
interdit de disputer de la grandeur des saints. Contentonsnous de les saluer c6te a c6te sur le mfme piedestal, Pun dans
sa grAce s6duisante et I'autre dans sa ravissante bonhomie,
qui fes sacrent, si j'ose dire, les deux plus charmants saints
de France, oui, meme Francois de Sales, naturalise francais
aprBs sa mort, et qui nous a acquis par son doctorat, 'insigne
privilege de naturaliser dans 1'Eglise, pros de la grecque et
de la latine, elle troisiAme, notre belle langue francaise.
Mais, revenons A Monsieur Vincent. Que vous dire de lui.
quand, pour chanter sa gloire, facilement on serait infini ?
J'ai cit• tout A l'heure, A sa louange, ce texte qui clIbre le
talent de persuasion de saint Etienne en presence de ses
bourreaux : Non poterant resistere sapientiae et spiritui qui
loquebatur, on ne pouvait rtsister A la sagesse et A 1'Esprit
qui parlait en lui. Ne fut-il pas, en v6rite, un de ces mortels
extraordinaires qui parlent, et dont toute la vie est une
61oquence a quoi on ne r6siste pas ? Fenelon, quelque
part,
a ecrit de Dieu : e II tient dans ses mains toutes-puissantes
les cceurs d.2s hommes et les tourne comme il lui plait, ainsi
que la main d'un fontainier donne aux eaux, sur le sommet
d'une montagne, la pente qu'il veut. , Tout pareil de Vincent de Paul, qui fut, comme on I'a remarqud de I'dvlque son
ni-. un manieur d'Ames et un c briseur de volontds n incomparable. A quoi I'attribuer ? A trois choses, si je ne m'abuse,
apr's Dieu : la clart6 de son bon sens, la soret6 de sa doo.
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taine, I'exquise condescendance de sa piti &Atoutes les mis6res humaines.
Vincent de Paul, Messieurs a, pour premiere puissance, le

bon sens, cette finesse et cette patience du paysan frangais ;
et certes, il ne ment pas A la race et a sa race. On peut rp6ter de lui ce que pensait du prdlat savoyard le grand roi
dont le peuple de France se souvient encore avec amour :
CC'6tait ur esprit solide, clair, r6solutif, point violent, point

imp6tueux, et lequel ne voulait emporter les choses de haute

lutte et de vblie D. Mazarin, avec qui, plus d'une fois, ii
lutta avantageusement d'adresse et de force, avait un dicton coutumier : c Le temps et moi n. M. Vincent, jamais
presse, avait mieux que Mazarin : " Dieu et moi ). Fidele a
cette reserve de lenteur chrdtienne, ne s'estimant point
I'homme providentiel d'une oeuvre dont il se consid6rait
comme foncireement incapable, se traitant partout de a miserable P, il attendait I'heure de Dieu sans la devancer jamais. Defiant de lui-mime, a l'excs aux yeux des hommes,
dans la juste mesure aux yeux de Dieu, grAce B son esprit

pratique, il ajournait plus de 3o ans les constitutions precises
qu'on ne cessait de lui r4clamer pour I'Ordre qu'l avait dtabli, en quelque sorte malgr6 lui, sans le savoir et sans le
vouloir,... un peu comme ce martchal de France qui aurait,
sans s'en douter, en l'apprenant par les journaux, gagn6 la
victoire qui fut le salut de la patrie. Jamais il n'eut l'ide
de faire quelque chose de grand ; et n'est-fe pas peut-tre la
raison de cette souplesse qu'on surprend et qui surprend dans
tout ce qu'il a cree, et qui l'a si bien fait survivre A I'evolution des choses et aux revolutions de I'homme ? Pour un peu
on le taxerait de negligence aux accidents toujours A redouter de I'avenir : c'4tait chez lui, comme a peu pres chee tous
les saints, impr6voyance raisonnie, qu'iis sont seuls en droit
d'avoir, parce que, collaborateurs de Dieu, ils remettent i
Dieu, comme les lis des champs et les oiseaux du iel, le souci
du lendemain. De leur part, de la part de Monsieur Vincent,
cette intrdpide et irreductible confiance en Dieu, c'est, encore
du bon sens. Nous ne le savons pas : mais les saints, plus
avis6s que nous, le savent.
C'est ce bon sens impeccable qui lui valait un discernement
des esprits de la plus etonnante sagacitt ; une appreciation
si pondtrde du possible et de l'impossible,- qui, entre autres
choses, ne lui faisait jamais solliciter que ce qu'on pouvait
lui donner, moyen infaillible, sans faire aurmurer personne,
de tout obtenir de chacun ; une prudence et un esprit de
suite incroyables, qui le rendaient, en d6pit des_ apparences,
si ferme dans ses penseees et si tenace dans ses desseins;
un melange si bien dose de chariti ardente et de sage con.
duite jusque dans les plus minces details, qui caracterisait

toutes ses entreprises les plus hardies et toutes ses rtalisa-

tions les plus f6condes ; un bonheur d'expressions enfin, de
mots a trouvds n, de dires savoureux, s'6panchant d'une intoute naturelle, dans
tarissable veine, et avec une spontanditr
des discours d'une nuance d6licate et d'une ironie douce, cou-

lant A .pleins bords avec autant de m6pris de soi que d'aimable personnalitd, une naivet6 souriante et une si piquante
malice, qui en font, s'il est permis, un Montaigne chrdtien, et
le rangent, je I'affirme sans crainte, parmi lesjmeilieurs ecdivains de la premiere moitid de notre siecle le -plus rpassique.
C'est ce qui expiique cette force de persuasion presque unique
chez ce simple, qui merite, aussi bien que son fraterpel 6diule,
la jolie rdflexion du cardinal Duperron : a S'il s'agit de convaincre tel enremi de Dieu, amenez-le moi ; mais, s'il. s'agit
de le persuader, conduisez-le A Monsieur de Gendve . .j- ow
poterant resistere, on ne lui rdsistait pas.

a

C'etait le fruit de ce qu'il appelait sa a Petite mnthode a,
consistant Aa y alter tout bonnement, le plus simplemnent qu'il
se peut, tout familibrement, sans se servir du langage- orrompu ni trop bas, mais de celui qui est d'un usage comquun,
simple, net Y. Les prdicateurs qui procedent autrement, se
demande-t-il, a obtiennent-ils leur fin ? Persuadent-ils fortement
I'amour de la pidtd, et le peuple est-il touchb et court-il apris
cela A la penitence ? Rien moins, rien moins. n De IA cette
predication sans appr&ts,

mais si penftrante, si

nante, si conquerante. De
paraison. Bossuet lui-meme -

impression-

iAces sucocs d6fiant toute comr
et c'6tait son avis --

ne sau-

rait 6tre compard A M. Vincent : toute la distance qu'il y a du
gdnie A la saintet6 ! De lA ces p&ches miraculeuses d'atmes,
quand, glissant la clef sous la porte et confiant A la garde de
Dieu ce college des Bons-Enfants oh il residait, et oh d'ailleurs, il n'y avait rien A voler, il partait avec un compagno,
chacun un petit paquet sous le bras, quelques sous dans i'Pscarcelle, de quoi ne pas mourir de faim, et sen allait vers
ces missions dont bient6t parlera toute la France. De li cat
ascendant inexprimable sur ces pauvres paysans jusqu'alors
sid6laisses. Les pauvres ! voila ceux vers qui le portait tout
l'elan de son coeur. « Evangdliser les pauvres, s'ecriait-il, quel
bonheur ! n Aupr6s d'eux, le curd de Clichy ou de Chtillonles-Dombes dtait ravi. Lorsque la Providence le leur enlevait :
,aNous perdons tout, disaient en pleurant ces braves gens,
nous perdons notre p6re a. Et lui-mAme, les quittant A regret. et les trouvant A genoux sur son passage, qui imploraient sa bdnediction, la leur donnait en melant ses larmes
aux leurs. II s'loignait aussi affligd qu'eux, ayant - c'est
ainsi qu'il gemisait naivement devant son archevaque « avant un si bon peuple, que je me dis A moi-meme que ni
le Pape, ni vous, Monseigneur, n'Ates point si heureux que
moi.

.

Cotte parole, si prodigieusement persuasive, s'imposait dgalement aux plus hautes classes de la societe, comme il arriva a
quantit6 da gentilshommes lee plus distingu6s et les plus fiers.
Mais nul n'en subit linfluence comme cette cdlbre mnaison
de Gondi. vers laquelle Monsieur Vincent s'achemina un four,
apres avoir ddmenagd son chetif mobilier sur une charrette A
bras, ver.ant aux ordres de M. de Bdrulle. C'en est fait, il
a 6'happera pas A la cour, o& ii va paraitre avec des chapeaux tout uses et des soutanes rapi6c4s, quoique sans une
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souillure, pour lui comme pour Franqois de Sales, la propet
etant une a demi-vertu n. Sur ce nouveau theatre, si dif&tent
de I'autre, Vincent de Paul se montrera semblable a luis-mnee,
inclinant les grands comme les petits par tette prestigieuse
force de persuasion, non poterant resistee saPtentie et SOritai qui loquebatur.
Et quelle etait encore, Messieurs, la source de cette force
mysteneuse qui rompait toutes les oppositions et courbait
toutes les grandeurs ? L'exactitude scrupuleuse de la doctrine. Vincent de Paul se proclamait rvlontiers c ut pauvre
kcolier de quatrieme n. Ne le prenons pas au pied de la
lettre, comme s'y aventurerent tes jansenistes, qui y avaient
trop d'intdrtt. M6fions-nous de sa madestie, et appelons-en
hardiment. A propos du jansenisme et des jansenistes, soyons
prudents. Un temps fut, ot ils pr6tendirent l'avoir pour eux.
lts durent plus qu'en rafbattre, quand ii eut publi6, contre
ces nouveaut6s perfides et dangereuses, deux lettpes d'une
limpiditL de cristal, dune t netteth u qui est t le vernis a
des thoologiens autant que des a maitres A en I'art d'ecrire.
Ces Messieurs eurent beau crier au la grande trahison de
Monsieur Vincent , et se defendre par I'accuser d'ignerance.
Ii souscrivit humblement A 'accusation d'ignorance, snais
n'admit aucune explication ni defaite sur la question de son
orthodoxie et la puretM de sa foi. Cette grave querele uat
enti&rement videe sans que rien demeurft capable de oompromettre et d'entacher la m6moire de Monsieur Vincent. Sa
doctrine 6tait si bien A t'abri de toute suspicion qutll pit
ktre, pendant pips de 40 ars, l'aumoaier de la Visitation, ee
jardin fermn A tout souffle de pestilence, et aussi bien aprks
qu'avant les theories sournoises et criminelles de l'A.gwstinus sur la grace. LA encore il s'apparentait & l'esprit de
celui qui a si d4licieusernent loe a( la chastet6 de la v&ite a.
Au surplus, le Concile de Trente n'avait pas seulement
6dictg des canons de Fide, mais de Reformation C'est li
qu'&clate la plus authentique et la plus splendide justification
de Vincent de Paul sur le fait de la doctrine. Au jugement
de M. Tronsen, c'etait c un homme tout rempl de Dies n,
dent tle actes comme les enseignementt tendaient a sanctifer
les Ames ; et Madame de Gondi se fiicitait de l'avoir thoisi
pour gotverneur de ses fils par ces paroles me morables :
J'aime bien mieux qu'on fasse de mes enfants des saints que
des grands seigneurs. 'La VWritW a cet avantage, elle ddifie
comme la charitd. La science enfle, et les fausses doctrines
font des orgueilleux et des entates : elles ne font pas des
saints.
C'est s5 saine doctrine, autant que sa saintetW, qui l'leva
soddain en un rang qui put inqui6ter son humilit,- nIn la
solidit, de sa raison et de sa religiod. Les saiataires exerTr
cioes des ordinands et les fameuses c oDwfreaces du mardi

firent tant de bruit que Richelieu, qui n'avait guere de synpathie pour ce qui se faisait*en dehors de lai, le manda, I'interrogea, fat si charmn dee'homme et enoote plus dn saint,
que celvi.ci eut mission de dressr la liste de ceux de $es
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auditeurs qu'il, jugeait dignes de l'episcopat ;et Vincent, surpris et pris par un ministre qui ne voulait pas a-demi ce
qu'il voulait, dut ceder A cette mise en demeure, sous la condition expresse toutefois que rien n'en serait r&6v14, parce
que, confessait-il, a ces conf.rences, au lieu de former des
saints, se peupleraient d'hypocrites et d'ambitieux ,.C'est que,
hNlas ! Vincent vivait au milieu des plus tristes abus. a Je
tremble, ecrivait-il, que ce damnable trafic des evhchs n'attire la malidiction de Dieu sur ce royaume n. Membre du
, Conseil de Conscience ,,institud par la r6gente, avec une
libertd qui ne plaqait pas de a coussins sous les coudes des
picheurs a, il s'employa activement A la correction de ce qui
etait la violation la plus flagrante des saints canons. II fit
decider qu'on -ne pourvoierait plus des enfants de sieges episcopaux et qu'il serait exig6 d avoir au moins un an de pr&trise pour 4tre 6vuque. a Oh ! Monsieur Vincent - c'est le
cri des regrets de Louis XIII mourant - si je retournais
en sante, je ne ferais plus d'&vque qu'i n'e6t passe trois
ans aupres de vous a. Ces reformes n'allrent point sans difficult6s ni parfois sans d'6tranges ddconvenues pour celui qui
en 6tait, sinon I'officiel, du moins le veritable et responsable
auteur. t Vous etes un vieux fou, lui clamait un jeune
homme A qui il avait fait refuser un bindfice. - Vous avez
raison, mon fils, et je demande pardon de vous avoir donn6
occasion de dire cette parole. a Un courtisan, A qui il n'accordait pas de recommander son fils pour un v&chN. s'oublia jusqu'i lever la main sur lui, et lui, sans se troubler,
le reconduisit jusqu'a son carrosse. A un. magistrat ilui I'injuriait dans une circonstance analogue :
Monsieur, rdpliqua-t-il doucement, vous tAchez, comme je crois, de faire dignement votre charge, et moi, je dois tacher de faire la
mienne ,. Une dame du palais royal qui avait tromp6 la
bonne foi de la reine, pour la nomination de son fils, notoirement indigne, au siege de Poitiers, entra en fureur, quand
Monsieur Vincent lui annonca qu'il en avait fait retirer le
brevet et saisissant un tabouret, elle le lanca violemment A

la trte de son interlocuteur ; et le saint, 6tanchant le sang
qui iaillissait d'une large blessure : a N'est-ce pas, dit-il au
Frere qui laccompagnait, une chose admirable de voir jusqu'
N-va
la tendresse d'une m6re pour son enfant ? n Et
voila le cridit souverain dont jouissait au Louvre cet homme
de peu, cet fhomme de rien, n'ayant nr sou ni maille, se presentant, A cc que relate us document contemporain, < avec
sa soutane grossi6re, sa m6chante ceinture de laine, ses gros
souwiers, son chapeau lamentable, le tout pourtant sans tache
ni trou , Un vertueux 6veque - car il n'en manquait pas
maigrd des coutumes si condamnables - ne i'avant pas' v
deouis Icngtemps et le rencontrant ainsi accout& parmi les
brillantes parures de la cour observait avec autant de justice
que de sincirit6 : f Monsieur Vincent est toujours Monsieur
'incent. , Quant
lui, apercevint sa figure dans une glace
de Venise :
Ah ! le maroufle ! a plaisanta-t-il. Comment

resister

& un homme qui se m6nageait si mal, qui s'en faisait
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si peu accroire et qui prodiguait tant de bonne grAce et de
bonne humeur, sous le couvert de quoi il enveloppait ingenument tant de vertus ! Non foterant resistere sagientiae et
Spiritui qui loquebaltr.
Mais le triomphe pour M. Vincent, la clef enchantee qui
lui ouvrait tous les coeurs, qui le remuait lui-mEme jusqu'au
fond des entrailles, qui lui inspirait des accents irresistibles
et provoquait chez les autres toutes les g6nerosites et tous les
sacrifices, c'est sa pitid et son amour du peuple, dont il disait
avec une emotion communicative : a Le peuple meurt de faim
et ii se damne. , II ne s'y habitua jamais, et aprls une longue
experience et ]'ge venu, qui 6moussent naturellement une
certaine fleur de sensibilite, lui, il s'attendrit toujours c jusqu'A la souffrance o, au rdcit des calamites publiques. II avait
alors un pouvoir singulier sur les ames, et les supplications
pergantes de sa charcte victorieusement contagieuse n'dprouvalent pas de refus. Jamais le misereor super turbam du
Christ n'excita semblable echo. Pour secourir la misbre atroce
de ces sombres jours de la guerre 4trangere et de la guerre
civile, de la Fronde et de la guerre de Trente ans, il ne recula devant rien. 11 se reduisit A un repas par jour, et quel
repas ! un repas a la cure d'Ars. II finissait meme, pour multiplier ses consolations et ses bienfgits, par se r6signer au
carrosse que lui offrait la duchesse d'Aiguillon, dont il se
falsait honte A lui-m&me et dont il s'humiliera encore sur
son lit de mort. Mais c'dtait pour mieux servir Dieu et les
pauvres.
Qui dira, Messieurs, sa sainte colere de I'Agneau, le jour
oh, en plein Paris, il vit un ignoble personnage occup6 A
'horrible besogne de mutiler un nouveau.nd pour s'en faire
un hideux gagne-piin J Qui dira les miracles semis par lui

a travers ces provinces devastees de Lorraine, de Champagne
et de Picardie, et dont le genial burin de Callot nous a
transmis de si 6pouvantables images ? Qui dira les sommes
6normes - des millions et des millions recueillies par les

hardiesses sublimes de cet ami du peuple ? Qui dira son attitude 6tonnamment courageuse en face de Richelieu, A qui,
tout pleurant, il faisait cette priere, ressemblant A un sangiant reproche _n Monseigneur, ayez pitid de nous, donnez-

nous la paix, donnez la paix A la France ! a et Richelieu,

sans se fAcher, lui promettait d'y travailler ! Oh I la superbe
sc6ne contraignant le terrible homme d'Etat A cet aveu : a Jamais personne ne m'a parl6 comme ce pauvre pretre ! a superbe scene et ayant tout pour tenter un peintre ? Qui dira
ses audaces, quand il allait, lui si humble, jusqu'A 6crire au
Pape pour le supplier d'intervenir parml ces effroyables conflits ; jusqu'A faire A la reine et A l'omnipotent ministre des
remontrances et des adjurations solennelles, leur demandant
raison de ce million dinnocents qul niburaient de faim pour
punir trente coupables ? Qui redira, quand la populace parisienne l'insultait comme un complice, cette lettre si fine et
si forte A Mazarin, pour lui indiquer A lui et A Anne d'Au-

triche, la facultt de a prendre possession de leur ville et dqs

cceurs de Paris n, et Mazarin sur cette lettre, se rendant,
battant en retraite et franchissalt la frontiFae ? -Et volo I'inagalable autoritM des saints ! Qui edira les paroles que lui arrachait la poignante infortune de ces quatre miia -enfants, ranmss&s sur es paves de la Capitale, et donit eur bienfaitrices, B bout de ressources, Ataient sur le point de se d&e
sInteresser comme leurs parents d6natures, ces paioles si 6mouvantes et qui sont dans toutes tes memoires : ' Or sus, Mesdames, la compassion et la chariti vous ont fait adopter ces
tt6 leurs mznres
petites crtatures pour vos enfanti. Voas ave
selon la grace, depuis que leurs meres selon la eame les ont
abandonnees ; voyez maintenant si vous voule• aussi les aban.prdsent leurs
donner. Cessez d'etre leurs -meres pour devenir
juges : leur vie et teur -mort sont-entre vos mains. Je m'en
vais prendre les voix et les suffrages. I -est temps de prononcer
leur arr&t et de savoir si vous ne voutez plus avoir de misericorde pour eux. ils vivront si vous continu6s d'en prendre ui
charitable soin, et, au contraire, its mourront, is p6riront infailliblement si vous les abandonnez, I'exp•rience ne penmet pas d'en douter. u Vous n'ignorez pas, Messieurs, quel lot
et rnsultat de cette divine 6loquence... Oh rapporte e mot
touchant d'un matheureux monarque : < Ah ! je vois bien
cp'il n'y a que M. Turgot et mot qui aimons le peuple !
Mais qui done, Messieurs, a aim4 le people comme Vinsent de
Paul ? Deus charitas est, le nom de Dieu est Cbehit, et Ni
semble que Vincent de Paul te pent porteb, ce nom aderable
sans qu'on pujssse lui reprocher de l'avoir usurpe. Et quand i
disait seh amout pour le peopfe, personne te Iti rdatait.
NVc
polerant resistere sapientiae. et SirifCt
•
qui
aeueatur.
Tel fut le secret de saint Vincent de PIah'L.
pie exemplaire

de Jdsus-Christ, c'est sa. pitie fervetite peer la mishe ht-maine, cele des corps et celle des Ames, cxest sa passion en'lam'nne pour venir A son secours, qui avait raiso de tous
tes obstacles et brisait toutes les resistances, u commie pour
fondre les neiges et les glares que l'hiver acctmulde aur
flancs des mofttagnes, ii faut les ardents sourires et les chauds
embrassements des soleils du printemps w. Tel fut te secret
e- toutes ses cr6ations. merveilteuses et si -merveileasement
adapises aux temps modernes : les Danm-s de la Chmitt, qui
se sont perp"tudes depuis plus de trois siedies ; les Coifriries
de Charl-I,
qui sont avant la lettre les Conferences de Saint
Vincent de Paul, ndes du souffik d'Ozanaam et rpandues dans i
1'univers entier ; I'aeuvre des galeriens ; l'evr•e des bmillions,
ou, comnie nous dirions des Fourneaux eco&omiqtus ; 4'hospice des Enfants trouv4s. l'hapital de li Salpotrikre, I'hlpital
de Bicftres l'I6pital Gne&ral, cette (c nouvelle ville - entendet Bossuet - un des plus grands ouvraees du rbgn-e
ces
compagnies d' tc adreux a, charg#s d'assemir I'air et denseveir tes morts, comnme nos associations rivudes & purifier
luatmosph&re
et si precieuses pendant
les *pi
s ;
puis d4j
i'hospitatita
par le travail et Ihospihitali
de
nut ; iteuvre des missions, qui visaient ensemble l
revevement moral et matýriel des peuples i les ce~vris
a ia
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reforme et de la formation du clerg6, retraites, conferences,
petits et grands s6minaires, qui faisaient dire A M. Olier :
SMonsieur Vincant est notre pere n ; enfin es PrCtres
de la Mission et Ief :Sours de Chaiti, qui font bWnir encore
par toute la terre, et jusqu'aux extr4mit4s de la Chine, le
nom de saint Vincent de Paul : ces deux familes spirituelles,
si originales, de pretres secuiiers et vivant de la vie-mnonas-

tique, dp religieuses et vivant dans le sicle, n'ayant, cellesci, comme parle Monsieur Vincent, et suivant une idee vole
t son ami saint Francois de Sales, qui, en
- pieuz larcin fondant la Visitation, n'avait pas fait ce qu'il voulait faire, et
avait fait ce qu'l ne vouiait pas faire, n'ayant pour monastere
que la mison dS malades pour cellule qu une chambre de
loaage, pour chapele que l'eglise de la paroisse, pour d•oltre
que les rues de la ville ou les solles des h6pitaua, pour cl6ture que I'obdissance, pour grille que la crainte de Dieu et
pour voile que la sainte modestie ) ; ces deux soci4ets, dont
la perte eat etd incalculable, et qui faillirent 46houer, si le
cardinal d4 Retz n'avait pas 4th exili de France A Rome, aU
son entrenise les sauva, prouvant, 6 Providence de Dieu 1
que son prcepteur n'avait pas, autant qu'on aurait pense,
perdu sop temps avec lui !
Je m'arrate, Messieurs, devant ces deux deri&es et plus
grandes cauvres de saint Vincent de Paul, ces deux Congrgations de ses fils et de ses filles. CEuvres grandes, en enet,
et que je ne louerai pas autrement. Ne craignez rien, Messieurs de Saint-Lazare, je Mn mettra pas A I 6preuve votre
t'hunilite
est une de vos vertus domestiques - je
humilite ne vous (erai pas !Finjure ni ne tnombrai dans cette faute de
vos actions le soin de
goat A vous louer en face : je laisse
vous louer, et s'il plait A Dieu, au service Iminent que vous
accomplissez ic pour notre cher diocse. Moins gne pour les
Filles de la CharitY, je ne m'en tiendral pas moins A r*ppeler le viex et familier proverbe latin : Fliae Pfttriant
clies sopt tout le portrait de Monsieur Vincent. Mieux que
ce beros antique, qui se vantait de disparattre en Ifguart a .
la post4ritA deux filles immortelles, Leuctres et Mantinee, Vincent de Paul, lequel ne se vaqtait de rien, pouvait mourir
tranquille, assurd qu'il ne mourrait pas tout entier, 1guant
a la France et au monde, lguant & PEglise de Dieu deux
enfants pareillement immortels, les Lazanstes et. les Sceaýrs
qui portent son nom. II mourut le 27 septembre i66o, a 84 ans.
II mourut en s'humiliant, devant ses fs, d'avQsr a eu autrefois un cheval et un carrosse a, d'avoir a encore une chambre
A feu et un lit bien encourtind ). Cet hmtme avait eu lt
&Atrele plus populaire
ganie de la charitd. 1 6tait destine
e saints et par excellence le saint franqais. Le pays qui
I'a produit a et justement nomm6 et restera ca le soMat de
Dieu a.
Ainsi sait-il

- 264 LA TEPPE
S(EUR DAVIN, FILLE DE LA CHARITE
(2 avril 1871 - 6 jamver z938)
Sour Marie-los6pbine-Antoinette Davin 6tait une enfant
de notre diocese de Valence. Nee a Crest (Dr6mel, le2 avril 1871,
a l'age de 5 ans elle perdait son p&re. Elevie, avec ses deux
freres, par une mAre admirablement chrttienne, elle devait
conserver ineffaCable 'empreinte de cette forte &ducation,
compl6tee par les religieuses Trinitaires.avec lesquelles toujours
elle entretint des relations empreintes d'une afiectueuse reconnaissance. Au contact de la nature, qu'elle admira toujours si profond6ment, son Ame naturellement sensible H tout

ce qui 6tait beau, prenait cette fraicheur d'impressions, ces
sentiments elevýs, poetiques memes, qu'elle exprimait avec
une eloquence naturelle.
L'appel divin s'6tait fait entendre h son coeur de bonne heure.
Toutefois, a 25 ans seulement elle pouvait quitter son pays et
sa mere, pour faire son postulat dans la maison des Filles de
la Charit6 de Valence.
Apres son noviciat, a la rue du Bac, ses qualit6s, remarquees par ses superieurs, la. faisaient retenir h la Maison-Mere,
pour s'y d6vouer, pendant six ans,aupres des jeunes Soeurs du
Seminaire, ou noviciat des Filles de la Charit6.
Ce ne fut pas sans dchirement qu'ele dut quitter le cher
berceau de sa vocation, pour I'h6pital de Clermont oi elle
devait passer trois ans seulement, et oh le souvenir de cette
jeune Sceur a la pi6te si profonde, a l'abord d'une dignit6 si
religieuse, n'est pas encore efface.
De Clermont, l'obeissance l'envoyait, en qualit6 de Suprieure, pour la fondation d'un petit hbpital, & Navarreux
(Basses-Pyr6nees). Ce furent des temps bhroiques. La maison,
vieux chiteau, bien loin d'etre adapt6 a sa nouvelle destinarion, manquait de tout, et n'avait gukre d'autres meubles
que des caisses. La jeune sup'rieure, avec des Sceurs plus
jeanes encore, eut l'occasion d y rev6ler ses remarquables facult-s d'organisation, pendant six annees de dur labeur. Annees heureuses, cependant, dont elle parlait toujours volontiers, annies fecondes, surtout, par le bien qui se faisait aupres
de la population de ce petit pays.
En 101 , illui fallait laisser l'ceuvre mise en bonne voie,
pour aller, a l'autre extrnmit: de la Trance, prendre la directkn de I'hospice d'Abbeville (Sommpe). Ia situation 6tait delicate, vis-a-vis d'une administration soupeonneuse et provenue contre les Solurs. Par son tact parfait, sa prudence, !.t
cette belle droiture qui fut toujours le trait dominant de son
caractere, Soeur Davin sut en pen de temps se concilier le res- pect, l'estime et la ccnfiance des administrateurs et des medecins, 'affection profonde des Sceurs et des pauvres par sa ;
bont.Vint 4144 - la grande giuerre. Abbeville connut une tran- .
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quillit6 relative durant les premieres annies. Mais en q918, ce
furent les grands bombardements. En mai, il fallait 6vacuer
pr6cipitamment 1'hOpital - dont une aile s'effondrait 48 heures apres - et se refugier avec vieillards, enfants malades.
a Allex, dans le chateau, oii la Providence, par l'intermtdiaire
d'un parent de ia Sup6rieurc, lui•avait miiinag.Mun abri.
C'est de lh que, le 2 juillet i918, la Superieure de 'asile de
La Teppe venant de mourir, Sceur Davin 6tait placke A la tate
de cette grande maison, a laquelle elle devait consacrer les
vingt dernieres annees de sa vie et oi elle allait vraiirent
donner toute la mesure de sa grande intelligence et de son
grand coeur, r6aliser des ameliorations considerables, et. jusqu'A la veille du jour oi elle devait tomber, en pleine activite,
pour ne plus se relever, infatigablement en quote de tout ce
qui pouvait adoucir le sort de ses chers malades, ies rendre plus
heureux, et surtout rapprocher leurs ames de Dieu, par I'acceptation g6nereuse de leur cpreuve.
Rien n'etait 6pargn6 pour leur bien-6tre, mEme pour leur
plaisir : distractions, jeux. grandes promenades, belles cr6monies, rehaussees par la presence de ses chers pompiers, dont
elle 6tait si fiere !

Elle 6tait bien. darus toute i'acception du mot, et pour tous,
la a Bonne M&re x, qui comprend, qui calme, qui console;
maintenant dans la maison cette atmosphere de vie familiale, de paix, de joie m6me, et de pi&te profonde, si frappantes
pour tous ceux qui entraient en contact avec cet asile de la
souffrance et de la pride.
Selon les apparences, elle devait y travailler longtemps
encore. Le Seigneur en avait jug6 autrement La couronne de
sa servante Atait prate, il ne manquait, pour la parachever,
que la maladie. Elle allait venir, foudroyante, douloureuse, et
en quelques semairnes, ruiner une constitution qui paraissait
si robuste.
Des qu'elle connut la graviti de son 6tat, son sacrif-ce fut
fait simplement, entierement. Son Ame planait deji dans le
Ciel, et les choses de ce monde lui 6taient devenues comme
etrang&res. Elle avait tout remis entre les mains du hon Dieu;
c'6tait lui qui dirigeait la maison, elle ne s'inquidtait plus de
rien. Son calme, sa s6renit6, son abandon k la volontk divine
etaient un sujet d'6dification pour tous ceux, Scurs,, aumoniers, m6decin, qui l'approchaient.
Le jour de 1'Epiphanie. elle exhalait doucement son ame,
avec la dernire invocation du chapelet que I'on r6citait antour d'elle.

La veille,. Monseigneur l'Ev6que, qui dejk I'avait viitee
au cours de sa maladie, avait bien voulu venir encore lui apporter, avec ule bont6 paternelle, sa dernire benediction, et
commencer, aupres de son lit une neuvaine a laquelle, rassemblant ses dernieres forces, elle avait r4pondu.
Mais rien ne pouvait plus la retenir sur la terre. L'Etoile des
Mages devait la conduire an divin Roi des humbles, qu'elle
avait si bien servi dans ses membres soufrants.
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L'imotion profonde caus6e par cette mort, les t6moignages
de sympathie et de douleur vraie affluant de toutes parts, ont
rvOl16 le bien fait, sans bruit, par cette vraie Fille de la Charit*
selon le ceur de saint Vincent de Paul.
Et pour elle aussi s'est verifi6e la parole de son Bienheureux
PNre : - Celui qui aura aimr les pauvres pendant sa vie, verra
arriver sans efiroi le moment de sa mort x.
De nombreux pretres et des d61lgations de diverses congr6gations religieuses assistaient A ses funerailles, que prasida
Monseigneur I'Eveque. Son Excellence fit 1'Iloge de la difunte,
donna l'absoute et suivit le cortege funebre jusqu'au cimetire
de I'etablissement.
Nous reproduisons ici, en ses principales'pens6es, 'allocution
de Mgr Camille Pic, 6veque de Valence:
Elle est partie, un jour pridestine, dans le plein midi de la file
des presents royaux, comme itaient tous les siens.
Elle nous laisse tous desempards, mais particulihrement vous,
ses enfants tris aimds, apris vingt ans de soins ptodiguds, d'amiliorations multiplites et bienfaisantes d tous, ouvriers et habi!ants de ces lieux.
N'allez pas croire pour autant qu'elle n'avait que des preoccupations matirielles. Toujours en elle e en ce qu'elle faisait le dessein spirituel apparaissaitet bien vite dominait tout. Ellks pourraient le dire ses compagnes de labeur qui, ici ou Id,out travaill
avec elle, au cours des•quarante-deux ans de sa vie religieuse.
Aussi n'a-t-elle iti nullement surprise par la reddition de
comptes. Nows I'avons maintes fois visitde as cours de cete douloureusemaladie, singulibrement plus pinible d ses Saurs e d tous
qu'a elle-mime. Elle itatt toute en Dieu, uniquement soucieuse de
sa volonte. prite d demeurer d la tache, prite on msoins 4 retourner aupris de Dieu, persuadde que Id-haut elle pourraitIravailler
aussi effacacement au service de tous et de cette maison.
Elle nous laisse l'exemple de sa vie toute droite, toute peachde
p,urtant sur le service continu et souvent obscur. Pour ous,
nous aimions sa manidre franche, dcidde, un pew ronde de rgler
toutes choses.
Bien qu'elle 'ait pu itre surprisepour la reddition de comptes.
Nous avons aussit6t offert le saint sacrifice pour eie et lui faisons
dtsormais grande place dans nos prieres.
Cc sera noire manihre d'acquitterune dette fort lourde at dont
le aernierobjet a tdi I'accueil fat, sur noire demande, de cis chers
et tris chers pretres espagnols, qui out trouvu ici un haom bienjaisant et tranquille, apres la plus odieuse des persicutions et
w:e odyssie pleine de perils.
T.us nous resterons en prire longtemps pour Saur AntoinettDavin, honneur de la premi&re famille religieuse de la ratholicit,
gloire de cette bonne vile de Crest qui lui auait dosn le four, honneur at gloire de ce diocese.
Semaine Religieuse du diocese de Valence,
Die, et Saint-Paul-Trois-Chaktaux.
(29 janvier 1938).
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ITALIE
ROME
Les Prttres dela Mission a Saint-Apollinaire (1913-1920)
A 192o, habitrent proche
Nos confrires de Rome, de 191
q
la Piazza Navona, dans Ie Palais de Saint Apollinaire o*i
silge aujourd'hui la Facultd pontificale de Droit civil ej canonique. II ne sera done pas sans intdrit de lire les pages
consacrdes & ce sejour par M. Grassi, assistant de la Maison
principale de Rome, et publides dans la Revue u Regina
Apostolorum n. Les Pxrtres de la Mission A Rome ont toujours maintenu lears aeuwes florissantes, mais on est dtomnn
du nombre de leurs dim6nagements : pour en avoir quelque
idde on peut se reporter d I'article de notre drudit confrere,
M. Jean Parrang, paru daus les Annales de la Congr6gation
de la Mission, 1921, pp. 293-296 et au lire de M. Salvatore
Stella : a La Congregazione della Missione in Italia P, t. I,
pp. 3 et sui.
I.

De Montecitrio & Saint-Apolliaire

a Le Gouvernement avait depuis plusieurs annres d6cid6 I'expropriation des batiments que possddait encore la-Congrdgation de la Mission au No 2 de la Via della Missione ; en
1913, il enjoignit aux Missionnaires de les lui ceder a la date
du 15 aoflt. Avec quelle douleur les Missionnaires regurent
d'abord l'avis d'avoir a abandonner un jour cette derni&e partie de leur ancienne maison fondee par saint Vincent luimeme en 1642 ; puis enfin I'ordre de la sVparation definitive,
il est plus difficile de 'imaginer que de le d6crire. Mais la
divine Providence qui jamais n'abandonne ceux qui ont pleine
confiance en elle, vint au secours des Missionnaires. Ceux-d,
A 1'exemple de leur saint Fondateur, savent que plus les
secours humains font d6faut, plus on doit se confier en Dieu;
its priaient done avec instance pour que Dieu leur trouvit
une maison adaptee a leurs besoins. Les Novices de la Mamson de Montecitorio eurent la charge de recourir a leur Patron
saint Joseph pour obtenir cette grande grAce : pour cela, ils
6crivirent leur supplique sur un morceau de papier, la mirent
dans une cassette de laque qu'ils suspendirefit au cou du
saint et commenchrent leurs neuvaines A ce pqissant protecteur.
Les premieres recherches des supdrieurs pour trouver une maison convenable n'aboutirent pas ; mais quelque temps apr4s,
la Providence montra sa bienveillance envers eux. Le visiteur
de la Province, supiriour de la maison de Montecitorio, M.
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Louis Alpi, sungea, dans cette grande d6tresse, A s'adresser
LAS. E. le cardinal De Lai, qui connaissait et aimait les
Prktres tie la Mission (il avait mime voulu leur confier
la
direction de son siminaire de Magliano Sabina). La r6ponse
fut qu'il ne voyait pas lui-mnme le moyen de I'aider ; cependant, A peu de temps de IA, il lui communiqua qu'il espdrait
poIuvoir venir A son secours d'une faqon utile et convenable A
la communaut6, et il lui recommanda de faire prier, beaucoup
prier.

KUffit.

-

EGLISE SAINT-APOLLJINAIRE

Le cardinal fit un jour appeler M. Alpi et lui confia sous

le becret pontifical, que, ayant parlM au Saint PLre le Pape
Pie X. celui-ci approuvait le projet suivant : Le Pape, sur la
proposition dudit cardinal De Lai faisait construire aupres
de I'archibasilique de Saint-Jean-de-Latran le nouveau Sniinai:- romain dans lequel seraient englobes des S6minaires
itaiens existant A Rome (le
Romano ,, le a Pia ), le
R
, Bresc:ano n,, le , Lombardo a, etc...) ; en consequence,
devenait libre le palais de Saint-Apollinaire avec l'e lise annexe,
les cours pour les seculiers devant aussi etre dTs lors sus.
pendus.
Le Pape proposait A M. Alpi, Visiteur de la Congregation
de la Mission, de remetrre entre ses mains le prix de''expropriatiop de la maison de Montecitorio, pour 'employer6
la
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construction du S~minaire de Latran ; en compensation, il
lui accorderait l'usage perpetuel du palais de Saint-Apollinaire et de I'dglise annexe, oh les Pretres de la Mission pourraient continuer toutes leurs oeuvres : retraites pour le clerg4
et les ordinands, maison de mission, Acad6mie et Ephemerides liturgiques, cdremonies du culte, Procure et postulation
gdenrale. En execution de cette souveraine volontd du Saint
Pere, fut 6mis un decret de la S. Congregation consistoriale
en date du 25 janvier 19t~, rendu public dans le fascicule
•Il

Acta Apostohcae Sedis de mars 1913 (Pages 60-62). Par ce

i':cret, le S. Pere transferait le titre de la Tres Sainte Trinitd, de I'eglise de Montecitorio a celle de Saint-Apollinaire
et conf6rait au Supdrieur de la Maison de la Mission, recteur
<le I'eglise de Saint-Apollinaire, tous les droits et privileges,
charges et obligations annexes au rectorat de I'eglise de la
Tres Sainte Trinitd de Montecitorio.
Par suite de cette providentlelle disposition, les d4sirs des
Missionnaires dtaient pleinement apais6s et satisfaits. Mais ce
n'etait qu'un projet, il fallait maintenant passer A I'execution. Avec le consentement de S. E. le cardinal De Lai, Par;hitecte, M. Della Marina, Jut charg4 de r6diger et de presenter un projet de transformation des locaux du Palais pour
!I adapter aux oeuvres auxquelles on les destinait. Le Palais
: S. Apollinaire se composait de deux 6tages oi etaient 4ta,lies les classes, et d'un 3e* tage surdleve en retrait, du c6te de
la:Via di San Agostino, oh etaient situees quelques chambres
,! seminaire Romain. M, Della Marino devait pr6voir, en
lue
de i'amenagement de la Maison de la Mission: une chaw*lle intdiieure pour la Communautd, un r6fectoire assez
zr:ind pour coritenir des retraitants, avec une cuisine annexe,
's chambres des Supdrieurs, la Procure generale, la procure
provinciale et domestique, des chambres pour les Missionnaires, des locaux pour le Scholasticat et pour le Noviciat, une
-alle de recreation pour les Pretres, une infirmerie, une salle
pour les retraitants, enfin des parloirs au rez-de-chauss6e.
Au premier 6tage, I'architecte aminagea la chapelle dans
I'ancienne que Von appelait chapelle des philosophes ; ii disposa la salle de r&cr6ation dans une piee d'angle (via San
Agostino et Piazza San ApoUinare) ; le local de la Direction
des Ecoles devint lappartement du Superieur, on se contenta
d 'en Clever l'entree et d'y placer une porte de nover. Puis, on
Ptablit une satle de reception, une chambre convenable pour
recevoir le Superieur genera! et d'autres chambres pour les
superieurs. Des quatre pices voutees donnant sur la Piazza
San Agostino, on forma une seule grande salle qui devint le r&fectoire, que le cardinal De Lai jugea non luxueux mais convenable A la maison. Au premier etage, donnant sur la cour,
on 6tablit cuisine et locaux annexes, ainsi que la salle de
bains. Au second etage, dans la piece d'angle (Piazza San
APollinare et Via San Agostino). ou etait la Chancellerie des
Ecoles, fut installte la Procure de la Maison, avec une porte,
on face de l'escalier, ornee d'un caisson de "ioyer de grandes
dimensions. Du c6td de la Piazza San Appolinare, on fit au-
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tant de chambres qu'il y avait de fenetres : ce furent la Procure gendrale et la Procure provinciale ; du c&6t de la Via San
Agostino, on prepara des chambres, une par fenetre, pour les
missionnaires et les h6tes. A la place du Cabinet d'Histoire
naturelle, au-dessus du r6fectoire, on 4tablit 1'Infirmerie, avec
des chambres donnant sur un large corridor et une petite
chapelle, sur la terrasse, au.dessus de la cuisine, avec un petit
escalier conduisant au premier itage.
Dans les travaux de transformation du Palais de Saint-Apollinaire, oi se manifesta davantage la valeur et l'ingtniosite de
I'architecte, ce fut dans l'agrandissement et l'organisation des
troisieme et quatrieme etages. Au temps du SFminaire Romain,
existait du c6tW de la Piasza San Agostino un etage surdlev6
en retrait avec un corridor large d'un metre, et des chambres
faisant vis--vis A d'autres donnant sur la cour; au-dessus,
etait la terrasse intdrieure. M. Della Marina songea A supprimer la terrasse et A 6lever le mur du deuxieme etage, le portant A telle hauteur qu'on puisse y loger deux 6tages avec
des chambres spacieuses, donnant sur un corridor de trois
metres ; il fallait abattre le toit et le remplacer par une grande terrasse : le projet rencontra une certaine opposition A
l'office des Arts de la Ville, mais elle fut surmontee, de sorte
qu'un local, que le cardinal appelait lui-meme, lorsqu'il 6tait
seminariste a les Plombs de Venise n, se transforma en
tu
double etage de chambres, vastes et bien clair6es, pour les
etudiants et les Retraitants.
II existait une grande et haute chambre, dite de Saint-Franfois-de-Sales ; I'architecte la divisa A mi-hauteur et obtint
ainsi, sur deux 6tages, de belles chambres, adires. On abattit
le toit et on fit sur tout le Palais une terrasse d'oi l'on jouit
actuellement d'une vue magnifique. Ce travail pour 1'amenagement de la terrasse fut providentiel; en effet, les poutres qui
soutenaient le toit 6taient vermoulues et menaaaient de s'effondrer.
II reste A dire oi fut installd e Noviciat. Au troisiime etage,
du c6t6 de la Piazza San Agostino 6tait la chapelle intdrieure
du S6minaire Romain ; elle fut destine aux retraitants ; le
long de cette chapelle s'6tendait un long corridor ot 6tait instaUle la bibliotheque du Seminaire ; il devint la Salle du
Sininaire interne (dortoir et etude) : la chapelle fut aminagee
au fond de ce corridor.

Un travail proprement g6nial fut realise par 1'architectepour permettre I'acc6s au troisibme etage. On disposa I'escalier
venant du second etage pareil A celui qui montait du rez-dechaussee. Le parloir fut 6tabli dans une piece, vis-A-vis de'
la loge du portier. A I'entresol, oiih tait le local du Vicariat

de Rome, on instala les offices : couture, pharmacie,

liin-

gene.
D'autres travaux furent ex&cutes dans 1'eglise, certains, d'importance : construction d'un nouvel orgue A soufflerie. diectrique (maison Tamburini) ; decoration en faux marbrp des
quatre chapelles suivant le style et la couleur des deux chalpelles oraies de moarbre vWritable, celles de Saint Ignace et
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de Saint Fran;ois-Xavier. La chapelle centrale de droite fut
dedide A la Vierge de la Medaille miraculeuse et ddcorde de
peintures ; celle de gauche fut d6diee A Saint Vincent de
Paul : on y mit un grand tableau, copie de celui de 1'~glise
de Montecitorio (tableau qui, en 1935, fut remplac6 par un
autre de Saint Jean N6pomucene, existant deja A Saint-Apollinaire). On installa aussi la lumire electrique dans la chapelle de la Madone du Portique.
II. -

De Saint-Apollinaire au Lionin.

Quand, en I92o, commenca A se faire sentir plus vivement la
n&cessiti de rouvrir 1'Ecole technique, le College, le Lycde e,
I'Ath6ne de Saint Apollinaire, on demanda aux Supdrieurs de
la Maison dt la Mission de restituer le Palais et I'dglise
annexe de Saint-Apollinaire. Le visiteur d'alors, M. Jean Pozzi,
repondit A la demande : Le Pape nous I'a donne, le Pape nous
le demande, que sa volont6 soit faite. Le g6ndreux Benoit XV.
agreant avec satisfaction cette rdponse, publia un Motu Proprio
par lequel il cedait a la Congregation de la Mission le College
Lonin. (Note i).
Le transfert de Saint-Apollinaire au Ldonin s'accomplit
d'une faqon precipitee, avec beaucoup de desagrements et de
dommages. Lorsque le Visiteur et le Sup&rieur se rendirent
aupres du S. Pere pour le remercier d'avoir de son propre
mouvement, accordd la possession totale du Ldonin, le Pape
repondit : a Au fond, nous avons fait une restitution ; le Ldonn
est I'oeuvre de M. Valentini a.
Par un decret de la Sacrte Connptratinn de
Ritm .d
25 mars 1935 (Note 2) le Titre de la"'Trs Sainte Trinit avec
AD PERPETUAM REI MEMORIAM
I. Essendo nastro vio daidaeio di riaprire alla Gioua"a Catolica l'Akneo

di S. Apolinare, giA gloriaso in passato e per a ues
tne per i buosi e
copiowi )rui de suo insegname
e richimare a nsov vita a Faeaf di
ao
Dirito Canonico,eke ivi ebbe la Sua Sede ; sn settembre scorso abbiamo pre.
gato i prti della Missione di S. Vimceao da Paoliaquali it mosro praecassore di s. m, avrea concesso con Bresv del 25 geauaio 1911 it dato Palso di S. Apoliare e la Ckics amesa&,
di Draunsfiri al Collegi LaeorimW;
che Noi con questo decrado ivitddiaio di comcdere, come concatino takimenat
ed in uso perpdeto ai predefi Prd dellMissione ; aftche vi si posaseo stabilire con tule le oper della Loro vocaiona d in special mdo dediarsi,
scmndo la spirito del Lor Istidto, agli esecizi spiriali del Clero ad
miniJro ddle sacre missioMi ai poveri deia campague ; ad i*aoU compii't
tuti quegli oneri e legati pii ai quali erao obbigati i prvaedn
* a a Mowtcitorio e poscia a S. Apolliner.
Vogliaimo perw che S. ApoUinwre continsi cowe i passato ad ssere la
irde
dell' Academia Liurgica che Noi vismerete raccomandiano all' E.so
Card. Vicario ad ai Peti della Missive.
27 dicembre 1920
t. to: BENEDICTUS PP. XV.
CONGREGATIO MISSIONIS
2. DR. . Alcides Josepk$s Marina, Visitator Prowicisa Romanae Cougre,dinisMissionis, .Sasiussiao Domino Nostro Pie Papae XI reereater
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droits, charges, etc., fut transfer6 A l'6glise du LUonin. encort
que le Titre de 1'Auguste Trinit6 demeurAt i celle de Saint
Apollinaire ; celle-ci reste toujours le siege de I'Acad6mie de
Liturgie,* bien que depuis 1936 les s6ances se tiennent an
LIonin.
Rome, le i* mai 1936.
Pierre-Joseph GRAssI.

SASSARI
M. Jcan-Baptiste MAN/ELLA
le Saint de la Sardaigne.
(21 octobre 1855-23 octobre 1937)
En ses num6ros des 23 octobre et 26 novembre 1937, La
Liberia de Sassari a consacre quasi toutes ses colonnes i expri- mer la vive reconnaissance du peuple sarde pour M. Jean-Baptiste Manzella qui fut le missionnaire infatigablement g6nrceux,
I'apltre, le saint, de cette tie vincenlienne.
Les funerailles de M. Manzella furent un triomphe ; et lors
du service a la cathedrale de Sassari, Mgr Mazzotti cl66bra le
vaillant missionnaire : incarnation de tout ce qu'il y a de grand
exposit Dereto Sacrae CongregalioisConcistorialis dii 2a5januardi r~x Congregationtem Missi&;i' dec Utrb translazam juisse a demo apid Curds
Innocentianam existente ad Ecclcsiam S. Apollinaris Maroyris cum coniribus et privilegis in antiqua domo rigesnenti domo, servatis omnibu
oibs
tisus, inter quae memoratu digna titauls Trinitatis Augustlae, antiquus et
ccaesiae Congregationis Missions apud Curiam Inosingularis fitulus
prasecentianam : quae causa fuit ut tiululs hic Ecclesiae S. Apolliari•
neretur. Itkrum autem in aedibus S. Apollinaris instauratis fiorfissiits
studiis olim ibdem cxisentibus, Congregatio Romana Missionis, motv protranslata fuit, st ibidn"
prio Benedscii XV s. m., ad Collegium Leonianu
aptamr sede haberet quo omnia suae vocationis opera prosequi d evolt~
posset, maxime aero status per annum spitituales recessus tur pro cl•ric
ad sacros Ordincs promovenis, tum pro utriusque Cltri sacerdotibs : istiu,
porro Cllegii Oratorium Reginac Apostolorum tituio hkomes•ar.
Vi'.satol itaque orator, omnium sodaliu.m Romanae P'Vo'iuciae vtd depro-.
nuns, eumdem Sanctissimntm Domiwum Nostrum instanUtr adprectus est*
ia in novenili Ecdesia Romana Congrcgationis Missioiis raolaturlafquM titalarc acque principale fjstum SS. Trinitatis una cum titulo Reginae Apos .
'olorum, altento quod prima ejusdem Congregationis Ecclesia fnm Ifnppors
Sancti Fuwdatoris in honorem SS. Trinitais dicata erat. Sa•ctits pone;
sua has Rea. mi Visitatoris preces, R. P. Procuratoris Generaiis Congreslionis Missionis commendatione munitas et ab injrascripto Cardinali Sacre.
RituUmw Corgregatiici Praefecto rePatas, peramaxter eaxipitas beigne as-l
nuere pro gratia dignata est, firmia tamen manente priori concessione qua.
S. Apullinaris Martyris ltemplum tituo Trmilatis A uguslae audcum ac decoratum iuit. Servati servandis ; contrariis non obstantibus quibuscumaquW.
Die
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C. Card. LAwRENTr, S. R. C. praefectus.
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ct de noble, la charit6 et la misericorde. La Sardaigne perd un
saint.

Et lors du service de trentaine Mgr Damiano Filia de s'ecrier:
Notre cher Pere Manzella imita le Christ, sur les traces de
saint Vincent de Paul: carSa physionomie spirituelle, sa caracteristique restent totalement vincentiennes. De la large comprhension de l'esprit de saint Vincent, procede cette activit- ininterrompue du missionnaire. Guide des Ames, rayonnant de cha.
rite en chaire, jusque dans ses moindres actes, il v6cut profondement I'enseignement de son Pere :il en fut un des plusintimes
continuateurs, se consacrant bhroiquement a l'accomplissement
des fins de la Congr6gation de la Mission : Evangl6iser les
pauvres... Les saints fondateurs retournent sur la terre dans
quelques-uns de leurs fils qui sp6cialement et de plus pros realisent alors leur esprit. Saint Vincent de Paul est done revenu
chez nous, avec le zele de M. Manzella bienfaiteur des petits, des
humbles de notre chire Sardaigne. Et voici cet humble pretre
de la Mission, il s'oflre tout A tous, tendant toujours vers le
divin ideal qui marche devant lui. Le voici plus vivant que jamais dans le coeur de chacun ; tous t6moignent : c'est un saint.
Histoire d'hier, qui semble emprunt4e aux pages merveilleuses
d'une leýende moyenpigeuse; histoire qui palpite toujours d'un
souffle ifini du ciel...
uM. Manzella se' rv6lait a la premiere rencontre: dans le'
sourire qui illuminait sa figure sereine, dans la douceur rayonnante des yeux qui transparaissait en son enchanteresse candeur
d'eqafant.
SCette expression d'ing6nuit6 mystique, qu'il cosservait
meme dans les heures tristes, r6sultait d'une possession constante de soi. Sa nature certes 6tait vive, son temp6rament sensible: qualit6s naturelles et energies acquises, formaient un
canevas oh la grace broda ses fleurs.
Voici une esquisse de cette vie merveilleuse langue ijnrse
It de foi et d'amour.. Jean-Baptiste Manzella naquit le 21 janvier 1855k Soncino,proche Cr6mone.Ses parents CharlesManzella
(t Laure Zanardi, travailleurs honnetes et ais6s, le firent baptiser des le lendemain, en l'6glise paroissiale. Apr6s les classes
16ementaires, ce furent avec succs les cours professionnels qh
se r6v61a specialement, son esprit clair et positif, son habilst6
pour le dessin et les mathpmatiques.
Pour spulager la famille et aider 1'6ducation d'un jeune frere,
futur pr6tre lui aussi, les parents de Jean-Baptiste l'orienterent
vers le commerce.
Employe dans une florissatite quincaillerie cr6monaise, au
milieu des beches et des faux, le futur laboureur de Dieu s'entrainaitaux fatigues des semailles.
L'affection avec laquelle il est accueilli dans cette nouvelle
iainille, vrai sanctuaire de pi6et chr6tienne, developpe le germe
de bont6, d6pos6 en son ame. La patronne de la boutfque, tres
p-•use, la femme farte, selon l'id6al antique de l'Esciture, fut
particulidrement le guide et le soutien du jeune Manzella; et
lui, comme B l!a pourswite d'un songe. de.s'&cripr: Nous irons
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convertir les peoples 9. En attendant, il se d6pensait comme
membre de la Conf6rence de Saint-Vincent de Paul; mis an
contact avec tant de mis&res mat6rielles et morales, il s'exergait
a cette charit6: la plus efficace des vertus dans I'aeuvre divine
et surnaturelle du ministere des Ames.
A 25 ans, Jean-Baptiste entrait an S.minaire dioc6sain de
Monza. La vocation lazariste se fit entendre, claire et distincte,
le 25 janvier 1884, en la fete de la conversion de saint Paul,
et anniversaire du remarquable sermon de saint Vincent a
Folleville; trois ans apres, le 18 novembre 1887, il entrait au
Seminaire Interne, A Turin (Cara della Pace). A ce propos,
M. Manzella r~6pterajusqu'a la fin que cet appel A la Congrbgation de la Mission fut la plus grande grce de sa vie.
Ses annees d'etudes a Turin, furent des ann6es de travail
iptense et de mile vertu : a WMon corps est une machine dont je
dois itre le machiniste v. a Quel grand bien de souffrir pour obeir !
Dans ces nobles sentiments, il regut les diverses ordinations,.
et, le 25 fbvrier x893, fut enfin ordonn6 pretre : il avait 38 ans.
Plac6 d'abordi Chieri, de 1893 a 1898, il y exerga l'office
de directeur du Seminaire Interne. Annees f6condes de vie
intbrieure et d'ascension spirituelle ; 11 tenait en effet pour noble maxime et gardait la fiddle pratique de ne rien prescrire on
conseiller aux autres qu'il n'eat d'abord lui-meme essayi.
Apres un stage rapide dans les missions de C6me et de Casale,
le x4 novembre 19oo, il recevait son placement pour Sassari:
d'abord directeur spirituel an SBminaire archi6piscopal;
puis, six ans plus tard, sup6rieur de la Maison de Missions.
En le placant a Sassari, le Visiteur de Turin, comme s'il
avait devim la splendeur de son zele charitable, avouait avec
confiance : Je n'aurai jamais A me repentir d'avoir envoy.
M. Manzella en Sardaigne .. L'ile passait alors par une des phases les plus tragiques de son histoire : les journaux de la p6ninsule italique repr6sentaient couramment la Sardaigne, comme.
la terre 16gendaire de la vendetta et du brigandage organise.
Malgr6 cette reputation, M. Manzela aima cette grande tie,
et en retour personne n'y fut plus aim6 ni plus populaire. YFAlerin du Christ, le missionnaire pouvait frapper A la porte de
chaque pecheur; il marcha sur les pierres et sur la neige, il
parcourut champs et forets, plaines et sommets, il chemina
clans la profondeur des t6nbbres, a la clart6 des 6toiles et dans.
le chaud rayonnement du soleil. I mangea le pain d'orge dt
pasteurs, endura les tourments de lasoif, de ia faim, du sommeil,
afin d'adoucir aux Ames, l'1preti et les exigences du levailt
de 1'Evangile.
11 pr.cha de multiples missions jusque dans les coins les plus.
arrirs de la Sardaigne, dans la brousse qu'habitent seuls ie.
pitres misereux, parcourant les montagnes, emportant avec l11i
sur son cheval, I'autel portatif et le cat6chisme en images*:
veritable missionnaire des temps anciens.
Pour mieux aller au peuple il s'astreignait A l'6tude et k.
I'usage courant du dialecte sarde, ce qui lui permit d'Xtendencore le champ de ses predications, II 6tait infatigable -

.
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le sommeil le surprenait parfois aprds minuit dans le chceur de
l'6glise, si ext-nuC, qu'on devait le porter dans sa chambre.
Le lendemain, it 6tait n6anmoins le premier A recommencer
la journ6e; faute de cloche, il marquait le rdveil matinal d-r
village, en jouant de la trompette,a la grande joiedes enfants
qui, en troupes, sortaient des maisons pour I'ecouter et I'admirer. II donna ainsi des missions dans les exploitations minieres
et sur les chantiers de travaux publics, a des miliers d'ouvriers :
il precha dans les prisons et.dans les bagnep; A maintes reprises il donna les exercices spirituels aux clercs et aux pretres,
aux religieux et religieuses, aux Enfants de Marie, aux multiples associations de 1'Action Catholique.
Qui pourra done relater et dnumbrer le bien fait aux ames durant les trente-sept ans d'apostolat de ce inmeur du bon Dieu ?
La prddication, malgr6 tout, n'est qu'un moment de faction
missionnaire. Pour en assurer les fruits, M. Manzella multiplia
les euvres ; vaillant ap6tre de la presse, il fut aussi journaliste
et animateur de la presse locale catholique; la Sardaigne lui
doit aussi cette iloraison d'associations de charite, masculines
et f6minines, qui partout la recouvrent d'un r6seau serr6 de
bienfaisance 1 ; terre A citer a I'ordre du jour de la charit6, digne
du titre glorieux d'lle Viscentinme.
En 19oo, A l'arrivee de M. Manzella, en Sardaigne, la Compagnie des Dames de Charite existait seulement & Cagliari, a Sassari; en Igoq, on comptait 7o associations; en 1925, elles atteignent olus de 150 : avec un noble budget d'aum6nes et de charit6s. Quinze mille Dames de la Charit6 et Conferenciers de
Saint-'incent. qui au cours de leurs visites hebdomadaires,
donnent aux pauvres plus de 6oo.ooo lires par an.
Paralalement aux * charitis P ont purgi, meme dans les moindres villages, des asiles pour enfants, pour 1'e4ucation des petits abandonn6s. Les Confirences restent des laboratoires de
charit6 oi germent de nouvelles aeuvres. Parmi ses plus importantes iondations charitables, citons A Sassari : lnstlitut de
I'Enfant-Jesus,et l'Institutpqur esAveugles, prospes, populeux.
Ses pr6dications et encouragements A la charit6 produisaient
sans cesse des fruits imm6diats: a Faisons pen, disait-il, soit,
faisons peu, mais faisons du moins quelque chose, Allons au
paut're b ; et c'6tait alors une nouvelle fondation.
Sur la fin de sa vie, il 6tablit l'nslitut des Saurs de Gethsemani, populairement appelees les Manellianequi, -pour I'enseignement du cat6chisme, viennent en aide aux pr6tres des
paroisses.
Avec ce cortege d'oeuvres, et malgr6 cette usure du travail,
malgre ses 8o ans pass6s, M. Manzella ne paraissait pas vieux :
son pas etait alerte, son maintien droit, ses yeux restaient bleus,
ses 16vres ouvertes an sourire, son front serein, son aspect caniide ct virginal demeurait merveilleux. Huit jours avant sa
mtort, M. Manzella se d6pensait encore aux ceuvres du ministire avec une pleine activit. :retraites et triduums s'ajoutaient
iux missions ; et ii n'y a pas de village du diocese qui ne l'ait
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revu l'et6 dernier. Partaut, dans la Sardaigne, le peuple le cherchait : dans les stations de chemin de fer, aux portes des villages, le long des chemins. II allait a pied ou mont6 sur cette
.charrette legendaire, train6 par un placide bourricot, escorte
des afflig6s et des malheureux. On lui presentait les malades;
ils I'assiegeaient avec une foi emouvante pour qu'il ne s'eloignat pas d'eux. C'est lI le c6t6 le plus beau, le chant le plus

suggestif du poeme de sa vie. Il incarnait la charit6, il faisait
revivre le Sauveur Jesus.
Ce fut h Sainte-Mayie d'Arzackena que le frappa le mal qui
allait le terrasser. Malgr4 un mal de tete qui le tenaillait depuis
quelques jours, M. Manzella 6tait venu le 14 octobre 1937 precher un triduum prnparatoire a la visite pastorale. Sa vue se
troublait, son pas se faisait h6sitant. II passa neanmoins la
journie a confesscr,et le soir, il parla encore. Un chacun observa
la faiblesse de sa voix et l'effort manifeste pour suivre le fil de
ses id6es.
Apres une nuit d'insomnie, il se preparait A c616brer, mais au
moment de commencer la messe, la vue soudain lui fit compltement defaut; il dut retourner a la sacristie.
Reconduit pr&cipitamment a Sassari, les yeux U6ji fermes
a la terre, il v6cut huit jours encore, entourx des soins affectueux de ses confreres et de ses filles, au milieu de la sympathie
angoissee de tout le peuple.
L'Archeveque fut parmi les premiers a visiter le malade. Puis
ce fut la file ininterrompue des pretres, soeurs, hommes de qua- "
lit6, pauvres qui venaient demander de ses nonvelles ou recevoir encore une supreme benediction...
Dans cette apotheose de reconnaissance universelle. M. Manzella s'6teignit paisiblement le samedi 23 octobre a 4 heures du
matin, comme saint Vincent.
Les fun6railles furent cle6brses dans la cathedrale de Sassari,
en pr6sence de toutes les autorites de la ville, et de nombreuses
d6legations des dioceses Sardes, et devant une foule immense.
Apres la messe chant6e par M. Molla, sup&rieur des missionnaires de Sassari, avant l'absoute, l'archeveque tint a prononcer
le chaleureux et vibrant bloge du saintmissionnaire,et souligna
cette longue lecon de charite qu'il legue a la Sardaigne, sa seconde patrie.
C'est 1I que M. Manzella repose, au milieu du peuple qu'il
a tant aime, et qui chalue jour pros de sa tombe, vient en foule
s'unir dans la meme invocation : a 0 belle ame, priez pour nos.

(D'apres l'adaptation Max Zwick).
(La Liberia [de Sassari] du 26 nov. 1937)-
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M.

Gabriel-Pierre

BAUDOUIN"

ap6tre de la charitid Varsovic (1689-1768)
M1. Franjois Smidoda, par un effort digne de louanges et
I •tude du passi de la Cos.
d'encouragement, s'est adonn aV
ient de publier
grggation de la Mission en Pologne. II
quelques rdsultats di ses rechervhcs : en l'espece, un fort
bel ouvrage (these 'doctorale) de a2o pages (1Sx23 cm) consacr & aun charitable Lasariste de- Pologne, M. Gabriel-Franr
cois Baudouin et son oeuvre : Ks. Gabriel Piotr Baudouin i
Jego Dzieto w Patach I732-1768. Warszawa 1938. Katol.
Towarsysto Wydawn. Kronika Rodzinna.
lilustre par de suggestives et nombreases rues documes.taires (pages 239-255 et de-ci deJA), le travail de M. Smidade
est base sur une copieuse bibliographi
(pages 257-271) et
donne mime des inddits d'archive, r(ages i79-238).
Suivant I'heureuse habitude des ouivages teits en polonais
(en dehors de la Polska, rares sont les poloaisants) I'.uteur
donne, en langue franfaise, un rdsume de ses recherches et
de son livre (pages 172-176). C'est sensiblement is texte insdr
ici, du I la blime mnme de M. Franfois Smidoda qui pr4are
.une idition franfaise de son meritoire travail.
Pour itudier et faire revizvre les Figures at le passe de la
Congrdgation de la Mission, puisse M. Smidoda trouver partout plusieurs imitateurs compdtents et studiusx. Cette his
loire, I'tuvre de Saint Vincent de Paul, est hilas trap oublide et
inconnue, inaccessible mdme, faute de travaux et de persddrants collaborateurs... Exsurgant et dirant.
Dans les fastes de la bienfaisance en Pologne, M. GabrielPierre Baudouin (1689-x768), pretre de la Congregation de la
Mission, apparatt comme un persannage eminent et de grand
mdrite : ap6tre de la charit6 vincentienne. En 1732 U fonda
a Varsovie 1'H6pital de I'Enfant-Jdsus pour les enfants trouv;s et, 30 ans plus tard, ouvrit un H6pital Ginrnal dans les

nouveaux bAtiments qui y furent annerxs. Quand la premiie
de ces fondations eut 6et d6truite, lors de l'interr.gne, M.
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Baudouin la releva en 1736. A partir de 1762 les deux bAtiments, le nouveau et I'ancien, ne formaient qu'une seule

grande institution, l'H6pital de I'Enfant-Jisus. En 19o1 on
sdpara les enfants des autres malades pour les loger dans a
Maison de l'abbd Baudouidu levee A cette intention, 75, rue
Nowogrodzka, tandis que les malades adultes dtaient loges
dans I'ensemble des vastes batiments sis No 4 de la rue
W. H. Lindley. La maison actuelle de l'abb Baudouin est
done la continuation de l'ancien H6pital de l'Enfant-Jsous
pour enfants trouv6s. Aussi, le 2 ddcembre 1936, a-t-on cd16br6 dans cette maison le 2* centenaire de la fondation de
cet h6pital en prenant pour date de sa creation l'ann6e 1736,
depuis laquelle il existe sans interruption.
5
M. G.ahritl fRlawimvn "ansit A Avsqncfs. dane to

r.

e

du Nord, le 3 avril 1689. i1 y fit ses premieres dtudes et s'y
initia aux arts liberaux. Ces etudes termindes ii eut quelque
temps I'intention d'entrer dans I'ordre des Chartreux. Cependant, sous l'influence de sa famille il renonqa & cette idee
et se rendit A Paris oA il entra dans le corps des gens
d'armes de la maison du roi. II s'apercut vite que sa vocation
ktait ailleurs et d6cida d'entrer dans les ordres et plus spcialement dans la Congr6gation de la Mission dont l'activit6 'attirait. 11 realisa son projet le 1o avril 1710. Baudouin suivit
alors a la Maison-Mere des Lazaristes, A Paris, les deux ans
du Seminaire interne ; les quatre annees suivantes, ce sont
les 6tudes philosophiques et thdologiques, apres quoi, en 1716,
M. Baudouin requt la pr&trise, Nommd ensuite professeur
de thdologie au s6minaire du diocise d'Auxerre, il y sdjourna
une ann6e ; puis on le destina definitivement
la Polone
oiu il vint loger a la 1aison de la Congr6gation de la Mission
prks de I'Eglise Sainte-Croix, A Varsovie.
Tout en 6tudiant notre langue avec zile, M. Baudouin
s'adonnait A Varsovie A ses occupations oi une exacte connaissance du polonais n'6tait pas requise. C'est ainsi quil
fut successivement professeur de philosophic, puis de tho-

logie au s6minaire diocdsain ainsi qu'I celui de la Congrgation de la Mission pres de I'Eglise SainteCroix, et en
outre occupa dans cette maison ainsi que dans la province

polonaise de sa Congr6gation diverses fonctions de premire
importance, A savoir : de procureur provincial, de directeur
du s6minaire interne, et enfin de directeur des Filles de la
Charitd en Pologne.

(1718-1746).

L'attention de M. Baudouin -

qui s'occupait de plus en

plus des affaires interieures de la paroisse -

fut attirde par

le fait frequent des abandons d'enfants, surtout dans les recoins et A la periph6rie de la capitale. II conqut Iidde de
s'interesser A ces malheureux,
P'instar de Saint Vincent de
Paul a Paris. 11 s'y prit d'abord de telle sorte qu'avec I'as-

sentiment de ses sup6rieurs, il placait ces enfants, contre r-

muncratlon, cues aes ternmes qu'u connas,-att ou qui li
avaient 6td recommandees et qui avaient charge de les 61ever ; ii se procurait P'argent n&cessaire chez ses connais-

-279sances proches et Sloign6es. En 1732 il acquit, grAce au produit d'une quAte, un terrain sis au Faubourg de Cracovie, en
face de I'Eglise Sainte-Croix. 1 y edifia bient6t un 6tablissement en bois dit : a H6pital de I'Enfant-Jdsus pour enfants
trouvis P. Les nourrissons devaient y trouver une premiere
protection avant d'etre remis, contre r6mundration, A des
femmes de la ville ou des environs ; les enfants un peu plus
grands devaient recevoir dans l'etablissement nourriture, education et instruction. Quatre filles de la Charite dirigeaient
cet h6pital, et l'humble quete de son createur devait pourvoir
a tous ses besoins. H6las ! l'etablissement ne fut pas de
ka
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du roi Auguste II occasionna dans la capitale.
En 1736, M. Baudouin acheta une nouvelle maison construite peu auparavant, a c6td de la propri6t6 de I'ancien h6pital sis rue du Faubourg de Cracovie, et 1'aminagea en un h6.
pital du mime nom et caractere que le precedent. Cette oeuvre,
dirigee elle aussi par les Filles de la Charitd et entretenue par
des quotes et par les donations revues par I'abbe Baudouin, se
stabilisa vite et se developpa admirablement. Le 9 sept. 1736,
ii obtint de Mgr Stanislas Hosjusz, dv&que de Poznan, au diocese duquel appartenait alors Varsovie, la reconnaissance officielle de I'H6pital de l'Enfant-Jdsus pour enfants trourts. Le
12 ddcembre 1746, il obtint du roi Auguste III I'acte 16galisant la situation de tous les enfants entres a I'Hopital, sans
exception. Leur nombre augmentait d'annde en annee,
de
telle sorte que le createur de la fondation se vit contraint d'envisager I'ouverture d'une nouvelle maison plus considdrable
et destinde au mnme but.
En 754, I'abbe Baudouin acheta un vaste terrain sis pras
de I'actuelle place Napoleon a Varsovie, pour y eriger un nouvel H1pital de I'Enfant-Jisus pour enfants trouvcs. Un immense batiment y fut construit en trois annaes sur les plans
de I'architecte A. Fontana, et le 24 juin x757, les pensionnaires
de l'ancien h6pital furent conduits en procession solennelle
aux nouveaux batiments.
Des 1757, on estima que les bAtiments du nouvel h6pital
6taient trop vastes pour les besoins des seuls. enfants, et 1 idee
fut 6mise d'agrandir I'ceuvre commencee et de la transformer en un grand h6pital gnedral. M. Baudouin inclina bient6t A cette conception. II s'en ouvrit A Monseigneur I'-veque
de Poznan at aux ministres de la couronne qui l'appuyirent
chaudement en cette affaire et la d6fArrent au roi. Conformdment A leurs propositions, le roi promulgua, le 20 mai 1758,
I'acte d'erection de 1'H6pital Gendral apris avoir assign6 pour
sa construction et son entretien une somme annuelle de
2000 ducats que devaient fournir les mines du sel de Wieliczka et de Bochnia, appartenant aux Domaines. M. Baudouin des qu'it eut en mains privilege et donation royale, entreprit avec enthousiasme la transformation de I'Hlpital de
'1Enfant-J4suspour enfants trouvds en un H6pital Gdnral.
En 1758, quand on se mit a la construction de p'Hpitai

(irinral, l'envergurc de 'eintrepFise de I'abbe Baudouin suscita A Varsovie un interkt et une admiration gdnerajes.
Quoique les moyens dont il disposait fussent absolument insuffisants pour couvrir les frais qui allaient se multipliant,
pourtant le travail de la construction ne connut pas d'interruption. Nombre de personnes, gagn6es par son enlthou-siasme, s'offraient pour aider de leur travail gratuit & la creation d'une ceuvre utile A la capitale. 11 arriyvit gue 2.00, personncs travaillaient ensemble a la construction. Dans toute
I'histoire de la Pologne, il n'y a pas d'exemple semblable.
Au cours de la dur6e des travaux le roi, A la suite de 'inter.
vention de !a Congregation de la Mission et aussi de ses
ministres, edicta le 21 mai 176i un second acte d'irection de
l'H6pital G4enral plus conforme A ses besoins que le pr&ce.dent. En 1762, sur les quatre sections projetees, trois se trouvbrnt d6jA pretes : 'une pour les malades indigents, la seconde pour les infirmes et la troisieme pour les mendiants.
II rut alors proc6d6 le 12 decembre a la consecration Wolennelle de l'6glise de l'h6pital, et le 9 dcempbre de la mnme
ann6e les portes de I'H6pital General de I'Enfant-Jesus s'ouvrirent A tous. Par cette derniere dnpmrination on entendait
aussi bien I'ancien hqpital pour enfants trouves que I'Hopital
Gen6ral qui y avait et6 annex6. La direction de IH6pitaI
inedr.al apparteqait A la Congr6gation de la Mission ; I'Wiministration int6rieure 6tait efitre les mains des Filles de la
Charit&. M. Baudouin en resta le directeur jusqu'& sa mort.
En 1764, I'abbe Baudouin ouvrit la quatri6me sectiqn de
I'H6pital, celle pour les aliends, couronnant ainsi la grande
tuvre de sa vie. Les frais pour I'ensemble de la construction s'taient elevds a 3o.0oo ducats, c'est-4-dire 540.00- flo
rins polonais.
Le io fevrier 1768, A I'Age de 79 ans, M. Baudouin mourut
dans I'h6pital 6rigg
par lui. 793 personnes se trouvaie)t
alors a I'H6pital Gen6ral - dont 277 malades et menant
et 413 enfants. Le 12 fvvrier, son corps fut inhume en pr#sence de quantitd de personnages 6minents, d'un nombreux
cl

erg4 et de toute une foule de gens .du peuple, dans la

crypte de Saint Vincent qui se trouve dans les sous-sels de
'Eglise Sainte-Croix, A Varsovie.
ie nom de MP. Baudouin reste toujours vivant dans la
,pitale de'la PoSogne.
Francois SMiDnoDA

TURQ~UIE
M. FRAN(,1OIS-XAVTER

LOBRY

Visiteur de Turquie (1891-1931)
CHAPITRE VI
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Le 30 aoit 1888, M. Lobry &ait nomm6 Vice-Visiteur de la province de Constantinople et Sous-Directeur des Filles de ]a Charit6. Le ven~rable M.
LIeurteux conservait ses titres: M. Lobry T'avait
ainsi demand6 au T. H. Pre, mais avait accept6
t~Iir le
toute la charge et to~ite la respox-sabiijA
rYgne do Dieu df4ns 1fs Amps d'&6it. qij sot Ies
Sioeurs 4e la (2bAri44,-c'estg upi bien belle tAche, M,
Lobry, alprs dans toute 14 force de I'Agg, s'y adonpa
ayec tn zpIe 4ifectueuq et prujent pepdlit plus de
qumrwite ans, let a confialce des mceurs ripqpdjt t~jourF,t son couqemepnt. C'est ?5 aions et plu*
de 200 Sceurs quii r lamaient ses soijg?. II y gyait Iti
rnaisQps A ConstatnJpplLe. M. Lobry A2srzi.it le
stervice de.'umagerie
de ces
Irissem~ji
; iy y,
tlguait qelue,-uns des mpissionnaire,
mgi~ ii
ktait eul, responsable dey4at I'archev6PN6e. 0puis de
'ongues 4,nnnes, M. Rognier aI1aitt (caque seJn41pB
clans toutes Ifes !rsns
pour IAýoqifessjeon dei*.1euq.
,kprrS !!i,
Iles cffefseYrS furint
.yegt
chgrgA Des conf&
CW$ette,
Jaseph
M,
fyt
g9QW-s
liq des pIP*
rences bi-niensueIles ertunissaient Ie~ Spt tirs
M
14
4vec
quetques
on centrFle ; M, Lobry s'en pbargoait

missionnaires. Une fois par an, le Visiteur exertait
son office dans chacune des maisons, voyant chaque
Soeur en particulier. Aux retraites, il 6tait ginaralement A la disposition des Soeurs. Elles pouvaient

d'ailleurs venir le trouver A Saint-Benoit le samedi,.
ou les vendredis A Sainte-Pulckhrie. De fait, cette

sollicitude de toutes les maisons de sa
et de toutes les Sorurs, fut son souci
lui imposant de nombreux voyages et
dance immense, domina aisement les
du College et des Confreres. II faut

vaste Province
quotidien qui,
une corresponpr6occupationsf
le suivre dans

chacune de ces maisons.

I
CONSTANTINOPLE ET SA BANLIEUE
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Maison Centrale (fondde en 1839)

C'est dans 1'enclos meme de ,Saint-Benoit que
s'6tait d&velbppee la Maison Centrale, berceau et
plpiniere des ceuvres, sous le patronage de NotreDame de la Providence. M. Lobry y trouvait encore
une des Soeurs de la fondation, Sceur Louise, qui
atteignait ses 50 ans de s6jour quand elle mourut
en septembre 1889. La Visitatrice, Soeur Salzani,
avec une Assistante, dirigeait cette importante maison; 33 Soeurs y 6taient occupbes, soit aux classes et
ouvroirs peuples de 500 enfants, soit au dispensaire
oh l'on soignait annuellement 36.000 malades, soit

A la visite des pauvres plus nombreux encore, ou
aux enfants trouv6s qui 4taient 1So environ. Dhs
son arrivte on avait tent6 de prbvenir M. Lobry
contre la Visitatrice qui avait de puissants ennemis.
Malgr6 tout, ils travaillrent dix ans ensemble dans
la plus surnaturelle harmonie. I1 en fut de meme
d'ailleurs avec ma Sceur C(line Lequette 1896-1899,
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avec ma Sceur 1eurtaumont qui ne fit que passer,
avec ma Soeur Guerlin, 190go-1914.

Toute cette clientle d'enfants, de jeunes filles et
de pauvres faisaient de 1'gglise Saint-Benoit une vraie
paroisse. Les missionnaires instruisaient les catkchumanes, prechaient les retraites, et leur ministbre ne
manquait pas de consolation. M. Lobry 6tait I'Ame
de ce charitable et fecond apostolat.
Ma Soeur Reisenthel fut la Visitatrice de la guerre:
elle gouta les prisons turques, fut condamn6e A mort,
puis expulshe. Avec le concours de ma Soeur Bataille, de ma Soeur Bantegnies et de ma Sceur d'Hauteville, M. Lobry travailla aux restaurations qui s'imposaient aprds la guerre. ,
La Maison Centrale a deux succursales importantes : I'une est la Maison Louise de Marillac,
a Bdbek, oi sont Olevkes les petites enfants trouvees.
Malgrl la p6nurie des ressources, cette Maison, admirablement situde, a pris des accroissements considerables :la Providence a des attentions maternelles. Les Turcs y ont construit pendant la guerre
une vaste salle de thatre qui vient A point pour les
retraites des Soeurs.
L'autre succursale est & Stamboul, fondee pendant
la guerre balkanique pour l'assistance des pauvres
rdfugids, aux frais de I'Administration de la Dette
Publique Ottomane, et grAce A la charitd de M. et
Mine de la Bouliniere. Cette oeuvre, devenue le Dispensaire dit de la Dette, fait depuis 25 ans un bien
immense dans un milieu musulman.
20
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Orphelinat Saint-Joseph de Tchoukour Bostan

(1869)
Apres I'incendie de 1865, la Maison Centrale ne
sait plus oil loger ses orphelines. Une telle oeuvre
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de charitU et de priservation est urgente et n6cessaire
dans une ville comme Constantinople. On prie Saint

Joseph, et voili que Sa Majest le Sultan, les ambassadeurs de France, l'Imperatrice Eugenie, des princes,
des banquiers s'intiressent a l'Orphelinat qui s'eleve
dans un jardin pros de 1'Ambassade d'Autriche. II
se peuple rapidement. A l'ouvroir, ofi se forment
d'habiles ouvrieres, s'ajoutent des classes externes,
les pauvres affluent ; les Dames de la Charite, aiddes par les Soeurs, les secourent et les visitent. C'est
un centre d'oeuvres des plus prospere, sous la direc-

tion de ma So~ur Caroline Renault, puis de sa niece
Soeur Caroline Badenhuyer. M. Lobry y est present
soit dans les reunions pieuses et charitables qu'il pr-

side, soit par les auniniers qui s'y devouent.
3° -

L'H6pital Franfais (1846)

Les Filles de la Charite y furent appelees par
M. le baron de Bourqueney, ambassadeur du roi
Louis-Philippe. C'est le Consul g6neral, aidk de
quelques francais nommns par lui, qui en avait 1'Administration. Les Soeurs etaient done au service de
cette Administration, plus ou moins bienveillante suivant les inspirations politiques. Les medecins, s'ils
avaient des plaintes h faire, s'en prenaient plus ais6ment aux Sceurs qu'A I'Administration. De 11 des
difficultes souvent renaissantes. M. Lobry eut a intervenir pour proteger la Superieure, Soeur Jeanne
Voisin, contre des attaques injustifiees. GrAce aux
bonnes dispositions des ambassadeurs, M. de Montibello et M. Paul Cambon, l'H6pital qui 6tait dans
un 6tat de vetust6 lamentable et humiliant pour la
France, fut reconstruit (1894-8&)6). Alors les classes
qui depuis 50 ans 6taient des plus florissantes, durent
quitter le voisinage de l'H6pital. Encourag6e par le

Directeur et confiante dans la Providence, la Soeur
de Merlis, superietre, n'hWsita pas A acqu6rir dans
la rue de Brousse deux malsons qui, amenag6es, devinrent I'Ecole Sai*t-Vincent. L'ceuvre des jeunes
iconomes venait en aide aux enfants pauvres. La
chapelle se pr4tait aux r6unions des Dames de la
Chariti, et depuis 1897, les confr6res de Sai.te-Pulcherie ktaient aiproximitt pour y exercer leur ministere. En 190o, la superieure, ma Seur Bosfe 4tait
notmmne. Visitatrice ert Chine. Ma Seur Darboia vit
le progres des oeuvres, puis la guerre, apres laquelle
e 1Le s'installa avec son personnel au Collge de
Sainte-Pulcherie. M. Lobrv avait conduit toutes les
n4gociations et se ftlicitait de voir le succ6s de cette
belle maison qui compte aujourd'bui, malgr6 toutes
les vicissitudes, plus de 500 l66ves.
Apres la guerre, l'h6pital trancais s'est instali!
dans I'h6pital autrichien qui a pris le nom de Pasteur. Sous la direction de Sceur Marie Francois, recemment d6cor6e de la LRgion d'honneur, cet h6pital
continue de prosp~er.
4° -

Maison Notre-Dame de la Paix (1857)

Apres la guerre de Crimbe, le g6neral Espinasse
vint de la part de l'Empereur Napoleon III demander aux Soeurs ce qui pourrait leur &tre agreabte en
recompense de leurs services. La Sceur Lesueur r&pondit (i) que a leur plus vif d&sir etait d'avoir un
h6pital pour les abandonn6s. , Le sultan Abdul.
Medjid donna te terrain, et ce fut I'origine de la
Maison Notre-Dame de la Paix : hospice-h6pitaa
pour les alitn4s, orphelinat de garcons,
Qcole d'apprentissage, auxquelp s'adjoignirent une &cole exI. Aakles de la CongrdgaiOo

dela Mission, tome xxm, pge 294.

terne et un ouvroir pour les lilies. Situee a l'extremite
de la ville sur la hauteur de Chichli, la Paix jouit des
avantages de la solitude, de beaux jardins et d'un air
vif. M. Lobry en profitait volontiers pour y faire ses
retraites annuelles ou pour passer ses convalescences.
Les confreres y allirent aussi parfois pour y prendre
un repos necessaire.
Les premieres constructions trop ligres furent
peu A peu remplacees. La Soeur Mathilde B1cart, qui
fut plus de trente ans a a tte de la maison, cl6tura la propridtt d'un mur et d'une grille. Le sultan
Abdul-Hamid s'y prita gendreusement sur le d6sir
exprim6 par Mme Constant et appuy6 par Mgr Bonetti. M. Lobry aimait i presider chaque annie la
procession du Saint-Sacrement qui se deroulait dans
les jardins du vaste h6pital. C'est li, entour6 des
soins de ma Sceur Guillou et des bonnes Sceurs. qu'il
devait finir ses jours.
5° -

H1pital municipal (1865)

Fond6 a l'occasion du cholera et conserve par la
Municipalit6, I'h6pital, unique en son genre, voyait
les Sceurs de Charit6 au service des Turcs, et ne
soignait que des musulmans. DItruit par un incendie
le 29 d6cembre 1893, il changea plusieurs fois de local. Les Scurs supportaient vaillamment la p6nurie
de ces installations provisoires et les negligences
d'une, administration paresseuse. Les 4pid6mies fr&quentes sollicitaient leur devouement que les bons
Turcs admiraient. Apres la devou&e Sceur Madeleine Gain, morte en i88x, la bonne maman Titine, comme on appelait la Soeur Augustine Mansart
prodiguait ses soins. M. Lobry racontait volontiers
ce trait : < Tchaouche, disait Sceur Mansart, a son
portier ituc, si le sultan ordonnait le massacre des
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chr6tiens, que ferais-tu ? n Apres un instant de rTflexion le fidile musulman rdpondit : a Ma Sceur,
soyez tranquille, je vous tuerai d'abord moi-meme
proprement. , Et cette rpponse, dans sa brutalitY, est
identique a celle du chevalier chritien auquel saint
Louis avait confie sa femme Marguerite devant Damiette. Celle-ci craignant de tomber aux mains des
Sarrasins, son fidele et rude gardien la rassurait en
lui- promettant de la tuer de sa main. Au cours de
la grande guerre, les Turcs se sont privis des services des Sceurs.
6"-

Hofital Giermia (1881)

« C'est la plus petite et la plus delaissde de toutes
les oeuvres de Constantinople, 4crivait M. Bettembourg dans un rapport de i894. Situde dans un quartier excentrique, il n'est entourm que de pauvres et
ne soigne que des pauvres. , Dans les ann6es de
misere qui suivirent la guerre russo-turque de z878,
pour accueillir et soigner les malheureux rkfugiks,
la famille Geremia offrit une maison. Un anglais,
M. Smith, touch6 de voir les Sceurs enlever la vermine des v6tements de ces pauvres, annexa au premier asile le pavilion Smith. Outre les malades requs, des consultations gratuites se chiffraient annuellement par 20.ooo dont 2.ooo pour maladies d'yeux.

En 1889, M. Lobry fit accepter I'h6pital par la Congregation de la Mission. C'est I&, des lors, que les
Confreres malades furent soign6s, par des midecins
grecs, d'ailleurs tres habiles et tres divou6s, comme
M. Stfkoulis. M. Lobry lui-meme, dans ses maladies, y fit de nombreux sejours.
Un matin de septembre 1895, la sup6rieure de G6remia fit mander en hate M. Lobry. Quand il arriva
vers 5 heures, elle lui
dit avec un grand sang-froid :
r

Sailon Pere, donnez-moi les derniers sacrenients. Je
n'ai riep dit A nos Soeurs pour ne pas s es ffrayer.
Mais j'ai le cholera et je n'ai plus longtemps 4 vivre. ) En effet, Sceur Hdline Bredip, munie des sacrements, ne tardait pas a rendre a Dieu son Ame
pure et dbvou6e, Soeur Augustine Apak lui succida,
qui fut pendant 26 ans 14 m6re secourable de nombreux malades et des missionnaires. Enfin, le pauvre
Jb6pitalj vdtuste et incommode, a requ en ces derni&res annres queiques amenagements et avec la Soeur
Marguerite Bernard, it est toujours accueillant aux
pauvres et aux Missionnaires.
7° - La Maison de l'Artigiana (1871), A Pancaldi,
ressemble assez aux bWguinages de Bruges ou de Br&_da. Elle regoit des vieillards des deux sexes qui sont
loges dans de petites maisornettes. Fondde par un
autrichien, M. Jacques Anderlich, elle est administree par une Commission catholique fornme d'italiens, d'autrichiens et de francais. M. Lobry assista,
comnme Visiteur, aux assemb!]es g6nrales. A leur
euvre de charit#, les Scours ont annex6 un dispensaire et un asile pour 150 enfants. L'asile fut fermi
par les Turcs en. 1914. La oonne Soeur Marie-Joseph
Le Floch ktait, dit M. Lobry, un modl!e de Fille de
la Charit6. Longtemps superieure, elle mourut, Ag-e
de 83 ans, le 31 janvier 1924. L'oeuvre originale survit dans sa pauvret6 et son ddvouement, admires de
tous.
8° -

Maison de Scutari (1884)

Cette maison, etablie sur les demandes r.it.res
de Mgr Rotelli, n'avait que deux ou trois ans d'exiatence qiqnd arriva M. Lobry. II soutint de tout son
pouwoir la Stper Maria, digne de son fyre.,
'ah

Planchat, martyr de la commune, et, apr6s el!e, la

dtvou-s Soeut Jarre. La maison ktait pauvre, en butte t I'hostilit6 des protestants, mais plus de 120 enfants v recevaient I'instruction chretienne, les malades 4taient visitds et le culte catholique y revktait un
plus vif eclat. M. Lobry reussit & etablir en 1894,
tout prs des Soeurs, une ecole des Petits Frdres Maristes pour les garcons : ii ne cessait d'encourager le
bien par sa presence aux examens, aux fetes scolaires et religieuses. La guerre a malheureusement dispers6 les maitres et les maitresses; mais, dans la maison abandonnbe, le pauvre cur6 trouve encore un
abri et une chapelle pour r4unir les brebis de son petit troupeau.
9* -

Maison Saint-Joseph de Bibek (1853)

BIbek est un nid de verdure blotti au coude du
Bosphore, pres des fameux Chdteaux d'Etrope et

d'Asie. Son nom 6voque l'idke de Berceau. Et, en
effet, lb fut I'ancien collge, devenu en grandissant
Saint-Benott de Galata. Comme les corbeaux et les
mouettes qui hantent les Hissar, des souvenirs s'attachent aux pierres et aux cyprks de BBbek, qui rap-

pellent les noms prestigieux des Bore, des Regnier,
des Murat. LUgendaire aussi est la figure de la Mere
Maheo,'cette 4nergique Fille de saint Vincent, qui
fonda, bAtit, developpa ecole, 6glise et dispensaire.

Nee a Sainte-Anne d'Auray, elle avait un caractere
entier et un devouement b toute 6preuve. Elle aima
son ceuvre et sut la difendre ; elle favorisa aussi
I'ecole des garcons crbe a Btbek et en mourant, a
83 ans, elle 16guait une somme pour la construction
d'une chapelle. La chapelle toute gracieuse, dedi6e
au Sacr&-Coeur, fut bWnie par M. Lobry, le i6 mars
19io. L'6cole et le pensionnat Saint-Joseph prospara
sous la direction de ma Sceur Castanet, puis de ma

-
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Soeur Pirault jusqu'a ce que la loi sur I'instruction
primaire amenAt, hilas ! la fermeture.
1o* -

Saint-Vincent d'Asie (1840)

Dans une vallie fertile, au pied de I'Alem Daghe,
des refugiis polonais avaient trouvi une terre hospitalibre. Plus tard, h c6te de la.ferme, M. Bork avait
installM des Soeurs de la Charite et des orphelins.
Cette colonie agricole, vraie Thibaide asiatique, avait
eu les predilections du zMil missionnaire, pour I'instruction des catchlumenes de toutes langues. Mais les
difficultis de I'exploitation, I'assassinat de M. Rogowski, confrire, aum6nier de la Colonie en 1873,
les empietements de colons arnaouts, un procks interminable et onereux avaient d4cide a mettre en vente
la propri6tt

dite de c Saint-Vincent d'Asie n. Les ten-

tatives infructueuses durerent 20 ans. Enfin, en 1906,
M. Lobry 6crit triomphalement (i) : ( Cette fois,
c'est le KhIdive d'Egypte qui se porte acqudreur. II
fallait un personnage de cette taille pour venir A bout
de l'opposition de la Liste civile de Sa Majest6 le
Sultan. Nous esperons retirer de cette vente une bonne centaine de mille francs. n
I °-

Maison de Brousse (1857, 1875-1924)

La Maison de Brousse etait un de ces blokhaus de
ia Charit6 que I'audace apostolique d'un M. Bor6
avait aventuri en terre d'Islam, a l'instar des conqubrants de notre 6pop6e coloniale. Dans ces postes
avanc6s, il faut toujours lutter contre le climat, contre la misbre, contre i'ennemi inconnu et sournois,
contre la solitude elle-meme. Ainsi, les quelques Filles de la Charit6 etablies li-bas au milieu des enfants,
i. Jourlda, Registre II, p. 78.
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des malades, des pauvres ne cesserent de souffrir et
de lutter h&roiquement. En 1860, une explosion de
fanatisme les avait forcies de se replier ; mais Jesus,
abandonnd dans son tabernacle, garda la maison pendant 15 ans. En face des protestants bien itablis, les .
Soeurs reprirent leurs ceuvres, mais presque sans appui au point de vue spirituel. Ce n'est qu'en juillet
1886 que les Pkres Assomptionnistes, appeles par
Mgr Rotelli, fonderent la Mission catholique ; la
chapelle des Sceurs servit d'eglise paroissiale pour les
Latins. La clientele des Sceurs se composait en majorit6 d'Armnniens orthodoxes. En I9Io, elles avaient

dans les classes 136 6lves dont 65 catholiques, et 4
a 5 mille malades frequentaient annuellement leur
dispensaire. Les Lazaristes visitaient les bonnes
Soeurs aux Quatre-Temps ; que de courage et que
de joie apportaient ces visites d'un M. Lobry, d'un
M. RWgnier, d'un M. Droitecourt et d'un M. Dekempener. En novembre 1914, les Soeurs furent bruta-

lement expulstes. Leur supirieure, Soeur Ponsonnet,
se divoua pendant Ia guerre sur le bateau-h6pital, le
Charles-Roux, puis a Villeneuve-Triage. Elle eut le
courage de revenir, comme elle le dit, u sur le front
de Brousse n, pour subir I'effroyable contre-coup de
la luttre entre Turcs et Grecs, tachant de soulager la
misere des nombreux refugies, multipliant pour celI
les appels au divou6 g6neral Pell, a la Croix-Rouge
et soutenant ses pauvres compagnes dans I'isolement
de leur blockhaus. Cette agonie de trois ans mhritait
une citation dans les fastes hWroiques de la charit6.
Soeur Ponsonnet ferma la maison, par ordre de la
Mere Inchelin, et partit pour Madagascar,'

-
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MACEDOINE ET THRACE

HIpital Saint-Paul de Salonique (1854)

A I'ombre de I'eglise paroissiale, et en plein quartier franc, les ceuvres des Filles de la Charit6 de Salonique 6taient appelees a se d6velopper et & rayonner
sur toute la Macddoine. Ce sont des classes externes,
un dispensaire, un h6pital, mnme un etablissement de
bains, puis la visite des pauvres et des prisonniers.
Sous I'impulsion du cure, arrive en 1859, et qui deviendra Mgr Bonetti, sous l'intelligente et active direction de ma Soeur Pucci, les Sceurs se multiplient
pour seconder le mouvement bulgare et toutes les initiatives apostoliques. Un jour, la maison repoit 13
postulantes albanaises et fonde un etablissement a
Prizrend. Une autre fois, elle ouvre une classe pour
les Bulgares, et bient6t, essaime A Koukouch. Elle
accueille la fondatrice des Sceurs Eucharistines et
protige leur berceau. Ifs Dames de la Charit6 (1867)
les Jeunes Economes, concourent au bien sous toutes
ses formes. Cependant, il faut souvent recommencer.
En 1895, les Soeurs cedent leur habitation aux malades et se retirent dans la vieille maison. Celle-ci
s'kcroule en partie (1898). On prend une maison de
louage et l'orphelinat en est detach6 h Calamari. Mais
i'&ole externe continue de prosperer.
Aux guerres balkaniques ma Sceur Pradez organise
3 fourneaux 6conomiqucs pour soulager les malheureux refugids qui sont nombreux. Le roi des Hellenes
et la reine Olga remercient les Sceurs avec une grande
bontO.
Pendant la grande guerre, Ie 18 aolt 1917, l'incendie d&vore 1'ecole. 11 faut la reconstruire dans des conditions tres onereuses. Quels soucis pour une Supdrieure ! La Soeur Gaucher en a le merite, mais elle
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avait confiance que le Visiteur partageait ses angoisses et I'aiderait efficacement.
2" -

Maison Saint-Vincent de Macidoine (Zeitinlik)

(i861)
Ouverte des x861 pour les enfants trouv4s, la mai.
son a prosp&re sous l'impulsion de ma Soeur Morel.
Elle a kt6 refaite complitement a neuf en 1908, et
ma Sceur d'Halluin en a fait un s6jour sain et agriable et pour les enfants qui y suivent les classes, et
pour les Sceurs qui y viennent suivre les exercices
spirituels. Malgrd les difficultes des temps presents,
la Soeur Maccart maintient l'orphelinat avec le concours des Missionnaires.
3° -

Maison Saint-Joseph de Koukouch (1885)

La maison de Salonique 6tant insuffisante pour les
besoins de la Mission bulgare qui s'ouvrait pleine
d'esplrance, Mgr Bonetti et ma Sceur Pucci 6tablirent les Sceurs de la Charit6 h Koukouch.
Ce gros village de io.oao habitants, depuis vingt
ans dIjA en majoritd catholique, mdritait -la premiere
fondation. Une &cole de gargons groupait ptlu de 300
16ves au*t ur de 5 professeurs. Les filles Otaient abandonnies : on pouvait compter sur 350. Surtoutun dispensaire avait sa raison d'6tre, dans un pays depourvu de m6decins et de pharmaciens, Ma Sceur Pourt•i
Is commenca I'oeuvre avec 4 compagnes. El1 Connaissait la langue slave et avait quelques notions de
medecine : elle portait depuis g5 ans la flat4me secrete du aEle pour les Bulgares. Ainsi, le succes de
la Kindjib (medecin) (comme on 1'appelait) est-il fou*
droyant. Le travail depassant les forces humaines,
Aile n'attend pas trois mois pour appeler a l'aide.
Mais elle declare que les privations sont rudes et
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que I'amour-propre meurt de faim et de soif. Un
avenir immense se d6couvre A ses yeux : t Trois mil.
lions d'hommes, &crit-elle (I), sont ici derriere nous
si nous riussissons a planter notre itendard. )
Quelques ann6es apres, Koukouch forme des maltresses d'ecole (2), aussi habiles aux ouvrages manuels
qu'initi6es A la vraie pi&6t.
Apr6s ma Soeur Pourtals morte en 1goi, la Sceur
Marie-Joseph Pascaud d&veloppa l'orphelinat. Mais
les guerres balkaniques survinrent. La charitf et le
dcvouement des Soeurs furent A la hauteur des circonstances tragiques. Dans l'incendie et les massacres, la Maison Saint-Joseph, restie debout presque
seule, abrita et nourrit tous ceux qui purent s'y r6fugier, prbs de 500 personnes pendant 4 mois ! Puis,
le desert s'6tant fait autour d'elles, les oeuvres s'av6rant impossibles, les Soeurs attendirent dans leur solitude et la patience leur dispersion.
4 -- Maison de Calamari a Salonique (1898)

Une villa sur le bord de la mer, un pensionnat slect, une chapelle de secours, un foyer d'oeuvres
6vangeliques, telle est la maison de Calamari. Dirig&e depuis 1908 par ma Soeur Laurent, la maison a
subi sans trop de heurts les secousses des guerres et
le changement de la nationalitY. Elle a blti de nou-

velles classes et recueilli des orphelines, en escomptant le secours de la divine Providence.
Au cours de la grande guerre, M. Lobry y r6unissait volontiers les prktres soldats, dont plus de 6o y
c61ebraient la sainte messe chaque jour. En &t6, il
profitait des agrtments de cette maison pour un sjour de quelques semaines.
I. Lettre &M. Forestier. Asnnaes, t. 51, p. 58.
!. Lettre dU r d6cembre 1897. A ales, t. 63, p. 543.

III. -
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SMYRNE ET ENVIRONS

Maison de Marie ou de la Providence
& Smyrne (1839)

Cette maison oil arriverent le 4 d6cembre 1839 ma
Sceur Gignoux et 4 autres Filles de la Charite fut
le berceau et la pepiniere des six itablissements fondes successivement a Smyrne et aux. environs. M.
Lobry y trouvait des classes de plus de 400 enfants,
un dispensaire, oit deux a trois cents pauvres malades etaient soignes chaque jour ; 300 families necessiteuses etaient visities; les enfants abandonn6s 4taient
recueillis et le patronage gardait les jeunes filles sorties des &coles. 29 Sceurs s'y d6vouaient, ayant a leur
tte la Sceur Mairet qui s'iteignit, le 22 mai 1895
puis la Sceur Eug4nie Fiyvet. Celle-ci, aidde de sa
sceur Cecile, en qualit6 d'Assistante, dtveloppa les
oeuvres. Une &cole ouverte A Gueus-Tipi, en 1899,
eut bient6t 4 classes; garcons et filles. La bonne
Sceur Fibvet a vu la guerre, puis I'incendie fermer
et an6antir ces oeuvres si prosperes. La France s'est
honorde en la d6corant de la LIgion d'honneur.
2* --

Hopital franfais de Smyrne (1854)

L'h6pital de la Marine s'est ouvert peu a peu a
d'autres clients qu'aux marins francais. Des classes y
ont kt6 annexies, qui se sont surabondamment peuplWes. Un dispensaire fonctionne depuis 1883. Apres
ma Soeur Marcou, ma Soeur de Grancey en fut I'Ame
petndant de longues arnnes, une sainte Ame vibrante.
et d6voude. Mais aprks I'incendie de 1922, un comitd
s'est formn,
ayant A sa t&te le Consul g6neral de
France ; l'h6pital a 6ti reconstruit, ainsi que l'&cole
et la maison des Sceurs avec une chapelle. L'ecole

primaire est condamn6e A disparaitre. Ces difficult.s
ne lassent pas le zile charitable, toujours soumis aux
vues de la Providence.
3° -

Maison de Bo7rnabat (1855)

La maison de Bournabat fond6e en 1855, comnme
maison de convalescence des Scurs de Smyrne, ouvrit bient6t des classes et un ouvroir pour les enfants
du village. Plus tard, un orphelinat de jeunes filles
fut fond& qui devint dans la suite un pensionnat. Les
maiades pauvres trouvaient a la pharmacie les remedes et les secours necessaires A leur soulagement.
Ainsi, par le rayonnement de la Charit6, 1'influence
protestante fut efficacement combattue. Grace art d&
vouement intelligent de la bonne Sceur Dutnetz,.ce
fut bient6t, au timoignage de la Soeur Gignoux, une
seconde Providence placee hors de Smyrne. Ma Seeur
Dumetz mourut en 19o4. t Parente par sa mxre de
Saint-Benoit Labre, elle 6tait elle-mene, 6crit M, Lobry (2), une sainte personne v6nere des Turcsi des
Grecs et de tous ).
Soeur Th6rese Cordin, puis ma Soeur Duquesnay
ont continutles oeuvres. Apres la guerre, les catholiques ayant fui, la maison vtgkte, blen que soutenue

encore par la vaillante Soeur Fievet.
4° -

Maison Saint-Joseph au Coulah (Smyrne)

8(S59)
L'oeuvre des enfants trouves est installee dans une
campagne enclose de 15 hectares, A 3 kilombtres de
Smyrne. Orphelins et orphelines y respirent le bon
air et s'initient A l'agriculture et A divers mitiers qui
1.

AlsMles, t. 38, p. 218.
2. Journat, Registre II, p. 12.
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leur permettront de gagner leur vie. Lt se reunissent les Sceurs de Smyrne et des environs, pour leurs
retraites annuelles. C'est a ma Soeur Gignoux qu'on
doit les principales installations. En 1900, ma Soeur

Martiniere y cdltbrait sa cinquantaine de vocation :
c'etait la mere des orphelins, que M. Lobry et la
Soeur .Visitatrice honoraient de leur presence.
La guerre a malheureusement disperse les orphelins et tari les ressources : Saint-Joseph est abandonn6.
5* - HSpital Saint-Antoine (Smyrne) (1866)
C'est au cholera de 1865 que la Confrdrie de l'h6pital, de concert avec Mgr l'Archevyque, eut recours
au d6vouement des Filles de la Charit4. Le contrat
fut passe l'ann6e suivante et cinq Sceurs furent installees en pr6sence de Mgr Spaccapietra, archeveque,
des Administrateurs et des medecins ; l'h8pital 6tait,
depuis 1774, sous la protection autrichienne. Grace
aux liberalites du comte Nicolas Alliotti, I'h.pital
s'cst agrandi et modernise. P)nze soeurs s'y d6vouaient
sous la direction d'une pieuse et vendrable Soeur
Marie Apak, dont on c6elbra la cinquantaine en 1900.
Pendant la guerre, le gouvernement autrichien a
travaill a acquirir I'h6pital qui a passe ensuite sous
le drapeau italien. L'incendie de 1922 I'a d6truit compltement.
Maison de Boudja (1854)
Ce joli village 6tait le lieu de villegiature de la
bourgeoisie smyrniote. Comme un bon nombre d'entants catholiques y sejournaient, les Soeurs furent solii:iites pour 6tablir une ecole. La Sceur Marie Gignoux s'y preta volontiers, des que la sdcuritd fut
assuree. L'cole, avec une clientele bourgeoise, eut de
la tenue et de la reputation. Sceur Eudoxie Darguesse
6" -

12
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la dirigea pendant 47 ans ; elic mourut en 1918. Mais
les-tmigrations et les crises ont tari le recrutement
et il a fallu abandonner l'oeuvre en 1936.
'7 - Mlaison de Aidin (1868)
Aidin est une ville turque, pres des ruines de I'ancienne Tralles. Une ligne ferr6e la relie a Smyrne
- en.cinq h six heures de trajet. Dans une population musulmane de 45

50o mille habitants, 3.o000 ca-

tholiques, la plupart du rite armenien, vivaient disperses. Pour instruire et sauver ces ames, I'archevEque de Smyrne avait fait appel aux Filles de la Charit6 et 3 Sceurs, puis 5, s'y d6vou6rent aux enfants
et aux malades. Pendant pres de 50 ans, la Soeur
Descovich dirigea les oeuvres avec une foi ferme
et prudente. Ce ne fut pas sans merites parmi les
difficult6s et les entraves de toutes sortes ; le gouvernement franmais le reconnut en d6corant la digne
Sup6rieure de la Lgion d'honneur. Le 20 septembre
1890, M. Lobry se trouvait a Aidin avec la Visitatrice
Soeur Heurtaumont et M. Chen, confr6re de Smnyrne,
quand un tremblement de terre secoua la maison et
la ville entiere. Le Visiteur rassura les Soeurs par
son sang-froid et celdbra la sainte messe, malgr6 de
nouvelles commotions. En se rendant compte du sinistre, M. Lobry constatait (i) que la ville d'Aidin
etait fendue en deux par une large faille profonde
d'un mktre, ot0 des maisons entieres s'4taient effondries. II vit retirer de nombreux blesses et une centaine de cadavres. La maison des Soeurs pr6sentait
de grosses lIzardes ; la statue de saint Vincent du
fronton de la chapelle gisait brisee a terre. Oubliant
leurs propres malheurs, les Soeurs organisaient aussitot les secours aux victimes de la catastrophe.
I. JOurnal, Registre I, p. 173. La Paletinw,

p. 74.
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Pendant la guerre, les Seurs d'Aidin furent h&roiques. Dans ce poste avancd, assig~ges et pillies
d'abord par les Turcs. ensuite par les Grecs, elles
restbrent A !eur poste, malgrb les privations et les dangers, elles sauverent la vie d'un grand nombre de
personnes et firent une retraite honorable. Leur maison a et6 complktement d6truite.
IV.

I* -

-

ILES DE LA GRECE

Maison de Santorin (1841)

A peine les Soeurs de Charitd avaient-elles install6
leurs euvres diverses sur ce rocher, prýs du terrible
volcan, qu'un pharmacien jaloux avait obtenu leur
expulsion. 11 fallut qu'un ministre grec se cass&t le
pied, recourit en vain aux medecins, fut enfin soign6
et gueri par Soeur FRlicitk Lequette, pour que le gouvernement reconn6t leur utilit6 et leur parfaite bonne
volont6. Pendant les longues ann4es du sup6riorat
de M. Gauzente, les relations des Soeurs avec les
confreres furent excellentes et de concert le bien se
faisait. Dans la suite, le Visiteur dut intervenir pour
modifier les conditions plcuniaires entre Missionnaires et Soeurs, it constatait aussi que les oeuvres 4taient
en baisse (i). L'ile se d6peuple de catholiques, car
une fois instruits, ils cherchent au dehors un .emploi
lucratif.
En i92o, ii fut question a Paris de fermer la maison. M. Lobry protesta 6nergiquement : l'6cole, un
.dispensaire, un ouvroir, la visite des malades sont.
des oeuvres excellentes & maintenir.
2*

-

Maisons de Syra

Les Filles de la Charit6 ont deux *tablissements
A Syra. Une 6cole a Hermopolis ouverte en 1884 par
z. Jomal, Registr II, p. 95.
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ma Soeur Anisson du Perron et qui est devenue un
pensionnat, situe au bord de la mer et dot6 de tous les
perfectionnements modernes. Un h6pital fond6 en
1887 h mi-c6te au flanc de la montagne et dont le
succes tient surtout au dispensaire. Ma Soeur M6nxelv et ma Sceur Mirzan 1'ont dirig6 tour a tour avec
d6vouement. En 1905, les notables d'Hermopolis,
groups. au Consulat francais, presentaient a M. Lobry une p6tition lui demandant d'ouvrir un college,
mais la Congregation ne put accepter cette charge.
Pendant la guerre, les marins francais trouverent h
Hermopolis des attentions et des soins qui leur rappelaient la France maternelle. En retour, la marine
se plut A ravitailler les Soeurs si hospitalires.
V.

i° -

--

FONDATIONS

NOUVELLES

Maison de Monastir (9goo)

Le 21 novembre 1900, trois Filles de la Charit6
inauguraient dans la Haute-Macedoine, A Monastir
(Bitolj), les ceuvres de leur saint fondateur. Il y avait
plus de so ans que les missionnaires les appelaient
de leurs voeux. La Sceur Viollet 6tait de taille h organiser la maison, dispensaire, classes, etc. Mais que
de lettres, de demarches, de voyages pour obtenir des
ressources ou aplanir des difficultes. Aussi quel bien
ne font pas les Sceurs dans cette ville de 6o.ooo Ames,
out se coudoient tant de nationalites, oi se heurtent
tant d'intersts et de religions. c C'est trente mille malades qui passent chaque annie au dispensaire n (i),

et les meilleures families envoient leurs filles a l'Ecole francaise. Pendant la periode des guerres balkaniques, la Soeur Viollet organise une ambulance oi
s'op&rent de merveilleuses guerisons, elle soulage
x. Lettre dit x7 JuiUlt xgo8. Amsaiss, t. 13, p. 6%.
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d'inexprimables miseres dans la population macedonienne.
Pendant la guerre mondiale, la Saeur Raymond se
d&voua, avec ses Sceurs, au service des typhiques, des
prisonniers, des hlesses. sans distinction de nationalite : la charit6 n'a pas de drapeau. C'est le respect
et I'admiration inspires par ce devouement qui permit
aux Sceurs, apres guerre, et sous le drapeau serbe,
de reprendre et de developper leurs ceuvres aujourd'hui plus prosperes que jamais, sous ma Soeur Gaucher.
2° -

Maison de Metelin (1902-1909)

Le ]7 dicembre r9oz, le Visiteur dkcidait que la
Soeur Assistante avec une Soeur de la 'Providence de
Galata et une autre de Smyrne, partiraient aussit6t
pour fonder une maison A Metelin. Metelin ou MytilIne, 1'antique Lesbos, avec ioo bourgs et villages,
et 160.oo habitants, n'avait que deux &coles grecques et une turque. Cependant, les Freres Maristes y
6taient arrives en 1901. La France ayant des vues

sur M6telin, .1'ambassadeur, M. Constans, avait luimeme demandi des Filles de la Charit6 A la Mbre
ge-nrale. Mais, avant appris que le cure franciscain
avait demand6 en Italie des Soeurs de son ordre,
I'ambassadeur avait press6 le dtpart de nos Soeurs.
Elles furent mal accueillies par le cure italien. Elles
ouvrirent pourtant les classes et, pen A peu, les 61Ives
s'apprivoisaient et la population de meme.
En mai 1906, M. Lobry comptait 5o eleves, dont

15 catholiques. Le succes serait venu, s'il n'y avait eu
quatre changemnents de supdrieure en sept ans, et si
la derniere n'avait At4 pressee d'abandonner un poste
ingrat, pour se transferer A Cavalla. Des Franciscaines francaises furent appel6es pour les remplacer,
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Maison de Bucarest (1go6)

La fondation en est due au Prince Wladimir Ghika qui negocia avec M. Lobry. Ma Sceur Pucci
quitta les ceuvres importantes de Salonique pour s'y
d6vouer avec une intelligence et une activit6 inlassables jusqu'A sa mort. Elle arrive & Bucarest, le 20
mai 1906, avec deux compagnes. Bient6t s'ouvre le
dispensaire < Bethldem Maria ,, sous la direction du

professeur Docteur Paulesco. L'association des Dames de Charit6 est &rigee par Mgr Raymond Netzhammer ; leur action, dirigte et soutenue par M.
Lobry, est tout de suite considerable. L'oeuvre initiale
se ramifie : c'est a Cioplea avec un ouvroir et un
orphelinat ; c'est A jassy un dispensaire, et 1'6v&que,
Mgr Camilli, demande un lazariste pour etre iecteur
de son Grand s6minaire. La guerre balkanique, aggravde d'6pid6mies de chol&ra et de typhus, offre i
nos Filles de la Charit6 quatre campagnes d'ambulance, et M. Lobry, toujours vigilant, y eny-ie M.
Jamet pour le service spirituel.
Ayant ainsi acquis droit de cite en Roumanie par
leur admirable d6vouement, les Soeurs asseoient plus
solidement les ceuvres. La guerre mondiale les chassera d'abord A Jassy et jusqu'a Odessa; quatre Sceurs
et un bon missionnaire, M. Dennetiere, .payeront leur
tribut au typhus, deux y succomberont, et la vaillante Soeur Pucci elle-meme mourra B la tache le 18
mars 1918. Mais grice aux demarches de M. Lobry,
I'h6pital temporaire du temps de guerre devient le Sanatorium Saint-Vincent de Paul, et, sous I'intelligente et active direction de ma Soeur Soize, il acquiert
d'annae en annie des accroissements et des perfectionnements nouveaux, qui en font un des ktablissements hospitaliers les plus cot4s de la Roumanie.
Deux bons missionnaires s'occupent du spirituel, et
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leur chapelle publique est un foyer de foi et de pratique catholiques.
4" -

Maison de Yinidji-Vardar (1908)

A 5o kilom&tres de Salonique, un gros bourg de
S8.ooo habitants, avait succidi a l'antique Pella, la
capitale d'Alexandre le Grand. La population chr&
tienne (6.ooo Ames) avait Et6 des premieres & se tourner vers Rome, lors du mouvement Macedonien. M.
Cazot et les missionnaires, voyant la moisson mire,
appelaient les Sceurs de Charit6 pour la recueillir.
Ma Soeur Boudemange et quelques compagnes arriverent enfin en septembre 1908 (i) et, courageusement, dans des locaux provisoires et lamentables,
installirent 6cole, dispensaire ; puis il y eut quelques ann6es prosplres.
Les i" et 2 novembre 1912 (i), YWnidji se trouvait

au centre de la bataille engagie entre les Turcs et
les Grecs. La maison des Soeurs, sous le drapepu
tricolore, abrita les chr6tiens bulgares ; les kcoles
furent converties en h6pital et cette affectation demeura sous la domination grecque. Au debut de la
Grande Guerre, les Grecs s'6taient empar6s de I'ecole
et de l'6glise catholique. M. Lobry alors b Salonique
intervint avec une insistante. nergie aupr&s des autorites francaises et grecques. L'h6pital s'est maiptenu, desservi par les prktres Grecs-catholiques.
5° -

Maison Saint-Joseph i Cdvalla (1909)

Les Missionnaires atablis A Cavalla depuis 1887 desiraient vivement des Filles de la Charit6 pour les
aider dans leur immense paroisse. Le bon M. Jougla
n'eut de repos qu'il n'efit pr6par, leur demeure et
d6cide les Sup6rieurs. II bftit sur un terrain, donn6
z. Lettre de M. Michel, C. M., au T. H. PNe Fiat, o2octobre 1908.
i. Aunales, t. 74, p. 84 ; Annales, t. 78, p. 237.
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par firman pour une eglise, il le mit sous la protection de saint Joseph, et la Providence le favorisa en
lui envovant les S~eurs de la Maison de Metelin, inopinement fermne (1909). Les Soeurs eurent bient6t a
leur ecole non seulement les catholiques, mais bon
nombre d'orthodoxes. M. Lobry insista pour qu'elles
ouvrissent un dispensaire. L'oeuvre a resiste aux secousses des guerres balkaniques et mondiale, elle
continue sans bruit, sous ma Soeur Varipati, une
action miritoire et feconde.
VI. -

LES AMBLLANCES

Sur le champ de bataille de la Charitd, les Filles
de saint Vincent ne sont pas toujours a poste fixe.
La guerre de Crimee les avait mobilisees, les epiddmies et les guerres balkaniques les firent sortir encore de leurs rtsidences.
C'est en 19I1, le choldra qui les envoie, k la deman-

de des Turcs, organiser un lazaret dans le village
de Kara-Agatch, au fond de la Corne d'Or. En l'absence de M. Lobry, M. Dekempeneer se chargea de
I'aum6nerie des devoudes Soeurs.
Lors de la guerre balkanique, douze ambulances,
dont deux fort considerables, furent organiskes &
Constantinople. Aux Soeurs djia sur place etait venu
s'adjoindre un groupe de France envoyd par la CroixRouge.
Pendant la grande guerre, on trouve les Sueurs
aux h6pitaux militaires de Zeitiniik, aux lazarets de
Jassy, en Roumanie, sur le navire-h6pital, le Charlea-Roux, dont M. Heudre est I'aum6nier. Vingttrois ont succomb sur ces cha.mps de bataille de la
Charite !
Quand la visite du Pere Directeur etait annonc6e a
I'une ou I'autre des maisons de sa vaste Province,
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les coeurs des Filles de la CharitA tressaillaient d'al14gresse. Elles 6taient sfres que le Pxre leur appotterait des paroles d'encouragement et de pr6cieuses
directives pour leurs Ames et pour leurs oeuvres. M.
'Lobry avait garde d'oublier le veritable caractere de
sa charge aupres des Filles de la ChaitW : ii se savait le representant -du Sup6rieur gneiral, du successeur de saint Vincent. II s'inspirait de la doctrine de
ce dernier et des directives des Superieurs generaux.
Psychologue avist, parlant t des femmes, missionnaires en Orient, it rappelait la ntcessit6 de la mortification de la langue, ainsi que l'importance de
i'esprit missionnaire. II leur citait saint Jacques, qualifiant la langue « un feu, un monde d'iniquites ,. II
recommandait d'eviter la critique de 1'autorite et la
disunion avec les compagnes. " Fi done de la contradiction qui divise les coeurs n, repktait-il apres saint
Vincent.
(.Le saint Fondateur, disait-il encore, avait Ie bayardage en horreutr, a cause des suites desastreuses
qu'il entraine, car ii provoque la mesintelligence, le
desordre, le dicouragement et la surexcitation. D'ailleurs, le prochain est rarement Cpargne, It oh le bavardage regne en maitre. ), D'autre part, il s'efforcait, et souvent avec une mile energie, d'inspirer
l'horreur pour la medisance et les rapports, double
ferment de division dans les communautbs les plus
saintes.
Avant tout, il insistait sur la pratique des Saintes
Rgles, affirmant aux Sceurs que tous ses avis en
6manaient et que tout ce qu'elles feraient serait bien
fait, si elles s'inspiraient de leurs Saintes Regles.
11 leur rappelait que la piiti d'une Fille de la Charitd doit avoir pour base solide I'observance des R&gles et des obligations contractees par I'4mission de4
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saints voeux. La vie intbrieure d'une Fille de la Charit4 doit etre penitrre d'humilit6, de simplicite et de
vraie charitY, celle qui s'oublie et se sacrifie.
Aussi revenait-il avec insistance sur le renoncement
et I'amour de la croix. Pour encourager les Sceurs B
marcher courageusement dans le chemin royal de la
croix, ii leur rappelait ce que le Saint Esprit dit de la
souffrance, ce a Bienheureux ceux qui souffrent persecution, bienheureux ceux qui pleurent n. Avec
I'Ap6tre, ii les avertissait que « voulant vivre pieusement avec le Christ Jesus, elles souffriraient persecution ,. t La croix, disait-il encore, a sauv le
monde, vous etes missionnaires, c'est par la souffrance que vous sauverez les Ames et les rappocherez de
Dieu i. c La croix accompagne partout I'Eglise,
vous devez, vous aussi, la prendre pour compagne de
votre existence religieuse et missionnaire. , c Sans
elle, impossible d'expier, de meriter, de se sanctifier .- Descendant dans la pratique, it rappelait qu'il
faut accepter la croix sous la forme o6 elle se presente,
car elle vient toujours de Dieu et il ne faut pas y
voir le resultat de la faiblesse ou de la malice hymaine. ( La nature, prevenait-il, grondera, soufrfrra, mais
il ne faut pas s'en inqui6ter, peu importe ! II faut
souffrir avec joie tout ce que Dieu veut ».
PdWntr6 de la doctrine de saint Vincent, il redisait
avec le bienheureux Pere que v si l'on avait vraiment
la foi, on regarderait la souffrance comme un etat
de bWatitude, et qu'on craindrait pour soi ou pour
une teuvre si .la souffrance etait absente. »

Tels etaient les simples mais
seignements que Directeur des
de la province d'Istanbul, M.
celles que 'obbissance lui avait

fermes et solides enFilles de la Charit6
Lobry, dispensait a
confides.
Arthur DROULEZ.
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YOUGOSLAVIE
MONASTIR

Un
missionnaire breton
JOSEPH LE PAVEC

I
11

ERCEAU

A

LA

PRATRISE

La famille. - Education
- Le Grand Siminaire.

Saint-Lazare.
La famille. Joseph-Jean-Charles Le Pavec naquit a
Kgoual, commune de Theix, pres de Vannes, le i8 aoot 1806.
Son pere se nommait Jean et sa mre Marguerite Lodhho.
C'dtait une excellente famille chrdtienne, ce qui en Bretagne
n'est pas un cas extraordinaire. Jean Le Pavec dtait maire de
Theix ; sa dernidre signature en cette qualitd est du 12 sept.
1830. Un de, ses oncles mourut curd de PescoL Son grand-oncle,
Charles, mourut en odeur de saintetd recteur de Saint-Patern,
a Vannes et fut enterrd dans une des chapelles de cette eglise.
On assure qu'il s'est fait des miracles a- son tombeau. tine
des nieces de notre futur missionnaire entra chez les Religieuses hospitalibres de la Misericorde de Jesus-Christ, a
Cluny. En fait de freres et de sceurs ils etaient onze ; Joseph
tait le second.
Education. -

'L'ducation reque au sein de cette famille

(tait vraiment virile. Un exemple de la discipline paternelle

te feracl airement compretdre. Le plup jeune enfant s'avta
un jour de s'enfuir du collge et de rentrer A la maison
paternelle. Le pre dit au fugitif :
EhPbien j'ai pour tol
d

-308du pain ; mais, je n'ai pas autre chose ; et A partir de ce
moment tu dineras A part. Et que ta m&e se garde bien
de te donner autre chose. n Ce qui fut dit fut fait. Au bout
sa mere
de huit jours I'enfant ne pouvant plus y tenir, p
d'interceder pour lui aupr&s de son pere et de I assurer qu'il
etait dispos6 A rentrer au college. t Si tu veux retourner au
college, retournes-y, rtpondit le pere ; mais si tu prdf&res
rester A la maison, c'est ton affaire. a' L'enfant rentra au
collbge et n'oublia plus la legon paternelle.
La discipline du college de Vannes, .a cette 6poque, 6tait
a I'avenant. On va en juger par le trait suivant. Pendant
que Joseph Le Pavec 4tait dans cet dtablissement, ii arriva
qu'un delve de troisieme, qui avait la manie de voler, fut
pris en flagrant delit par ses camarades. Au lieu de le d&noncer au Superieur, ceux-ci se constituerent en tribunal : les
uns 6taient juges, les autres avocats, d'autres huissiers et
gendarmes. Le tribunal
ntantbien constitu, on profita d'un
)our de conge pour instruire le procis. Deux 61ves vont chercher l'inculpe. Les ddbats commencent. Le procureur dresse
le proces-verbal ; les avocats discourent. Finqlement le coupable est condamn6 : io A recevoir la savate, o0 & etre excommuni6 pour le reste de I'annde. La savate fut appliqu6e s6ance
tenante ; pour I'autre p6nalit, A partir de ce lour jusqu'l
la
fin de l'annde, personne ne se promena ou re s'amusa avec
lui.
Le Grand Seminaire. - Ses dtudes secondaires termindes,
Joseph Le Pavec entra au Grand sdminaire de Vannes. Cet
ptablissement etait alors dirig par les Lazaristes : c'est en
1693 qu'ils avaient 4td appelds par l'ev&que do dIiocese pour
former le clerge de Vannes. Depuis I7~, le supdrieur du
sdminaire etait Jean-Mathurin Le Gall. I avait eu pour collaborateur Pierre-Ren' Rogue, mort pour la foi, le 3 mars 1796
et qui a 6t6 mis sur les autels le 1o mai 1934. M. Le Gall,
apres Iexpulsion du seminaire, pour avoir refuse le serment, s'etait rtfugid en Espagne. En 1797, il etait rentri
secretemnent, avait exerc6 un discret ministere ; puis, des
1802 avait repris son office de superieur du seminaire, avec
le titre de vicaire g6neral. Estime et vendr de stout le diocese, il remplit cette double charge jusqu'l sa mort arriv6e
le 5 septembre 1831 ; il etait Ag6 de 85 ans. C'est sous ce
veteran des luttes religieuses que Joseph Le Pavec s'initia
A la vie cdricale.
Au contact de ses maitres le jeune lvite sentit nattre en
lui la vocation apostolique ; les missions A I'tranger I'attiraient. Sans attendre a fin de ses etudes thfologiques -il entra chez les Lazaristes.
Saint-Lazare. -

Quand le 24 janvier x8 28 I'abbd Le Payve

franchit le seuil de la porte du nouveau Saint-Lazare, la Congregation de la Mission sortait a peine d'une grande crise.

Ale faveur des troubles de la Rvolution, les provinces Italiennes setasient constituees en congregation independante
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Ce ln'tait que depuis 1827 que, par un bref pontifical, M. de
Wailly avait &t6 reconnu superieur general pour la Congr6gation toute entiere.
A la Maison-Mre le personnel comprenait,. en dehors <lu
Sup6rieur gen6ral et du jeune mais. remarquable Procureur
general, M. Etienne : M. Richenet, ancien missionnaire de
Chine, qui 6tait charge des Filles de la CharitY. M. Le
Francois, ancien collaborateur du fameux abbd Guenee pour
les cLettres do quelques Juifs & M. de Voltaire n, et autett
de trois ou quatre volumes in-4 qui ont et0 imprimis dans
la collection Migne. M. Logerot, auteur d'un Trait6 sur la
Justice et les Cor.trats. Sous l'Empire et pendant la captiviti
Le diable i
/
de Pie VII il avait publi une lettre intitulee
NapolUon , qui fit le tour de la France. J'ignore la valeur
de cet 4crit. Mais on raconte que Napoleon en eut connaissance et s'enquit de I'auteur. Lorsqu'il apprit que c'6tait un
lazariste, il aurait dit : a Je voulais rdtablir la Congrgation ;
mais puisqu'ils se conduisent ainsi, je n'en ferai rien. , Le
directeur du s6minaire interne 6tait M. Pierre Le Go : c'tait
aux mains de ce veteran que le jeune novice allait etre confin
pendant ses deux annees de probation.
L'annde 183o allait 6tre pour Joseph Le Pavec ficonde en
grandes 6motions. Avec le 29 janvier prenait fin la p6riode de
probation que devait rdgulierement suivre I'imission des vceux.
Cette cdr6monie fut retardde de trois mois ; ce fut ividemment pour la faire cofncider avec la grande solennite que
l'on pr6parait fiUvreusement pour le 25 avril. Ce jour-lA, en
effet, eut lieu la trs solennelle translation des reliques de

saint Vincent de l'6glise Notre-Dame, A travers les rues de
Paris, jusqu'A la chapelle des Lazaristes. La Cour, I'armae,
la magistrature et la population parisienne y prirent part et
firent de cette translation un veritable triomphe en i'honneur
du Pere des Pauvres. Ce fut en ce jour que Joseph Le Pavec
fut admis A prononcer ses voeux perp6tuels, en presence de
M. Le Go et devant les reliques de saint Vincent.
Bientbt apres, des emotions d'un tout autre genre vinrent
assombrir un ciel qui semblait si serein, deux mois auparavant : le 27 juillet, une nouvelle RAvolution &clataitA Paris,
renversait le roi Charles X, et abattait croix et calvaires. DMs
le d6but, la R6volution aflichait un caractere antireligieux
tres prononcd : on se crut ramene aux pires journes de 1793.
On se hAta de licencier les s6minaristes et de les renvover
dans leurs families. Trois jeunes Chinois qui venaient A peine
d'arriver du fond de I'Extr&me-Orient, pour faire leurs etudes
en France, durent reprendre le premier bateau en partance
pour leur pays. Notre s6minariste breton se retira A Amiens,
d'oh il se rendit dans sa famille, A Vannes: Ce fut pendant
le cours de ces vacances forc6es qu'il fut ordonnr sous-diacre,
le 19 mars 1831, comme en font mention les registres de
I'6v&ch de Vannes.
Pour le diaconat, il' le rebut dans la chapelle du sdminaire de Saint-Sulpice A Paris. La prtrise lui fut conf6r6e A Issy, dans la chapelle des Sulpiciens,. e 17 mars 1j3a,
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par 1'archev&que de Paris, Mgr de Quelen, qui, depuis la
dernire RWvolution, ne pouvait pas encore se produire en public. M. Le Pavec aimera plus tard A raconter qu'au moment
ot tous les ordinands 6taient en pribre dans la chapelle, voilA
qu'un gendarme de haute stature traverse les rangs, 1'epe
au c6t6 et le tricorne sous le bras. C'etait Mgr de Qelen
qui venait faire l'ordination, et qui, depuis le sac de archevYchA, le 15 janvier 1831, ne sortait jamais v6tu en dveque
pour ne pas donner lieu A quelque incident. Le Gouvernement
et la Police connaissaient sa residence (chez les Dames du
Sacrt-Cceur) ; mais on lui conseillait de prendre, pour sortir

en ville, tel travestissement qu'il voudrait.
II
M.

Lk PAVEC

A CONSTA;TINOPLE

ET A

SMYRNE.

1832-1845

Constantinople 1832-1834. - Smyrne : M. Daviers. Construction de I'dglise du Sacr-Cvrur. Introduction en

Orient des Filles de la Caritd. -

M. Le Pavec et l'Archezvque
Smyrne.
M.
apr&s
dans
et le

Un incendie A Smyrem.
de Smyrne., -

-

Dipart de

Le Pavec a Constantinople (I83a-1834). - Trois mois
son ordination sacerdotale, M. Le Pavec etait envoy6
le Levant. Son premier passeport est du 2 juin 1832,
c1ebret recu de Mgr de Mazeno4, 6veque de Marseille,

est du 15 suivant En qinze jours il arriva & Smyrne ; mais
ii en mit vingt-neuf pour aller de Smyrne a Constantinople.
Sa destination etait le ColIdge Saint-Benoit, A cette epoque
6tabli a San-Stefano.
Le Visiteur de la province du Levant 6tait alors un Breton,
M. Theodore Bricet, ancien missionnaire A Santorin, qui exercait a Constantinople la charge de Pr6fet Apostolique depuis
dix ans. 11 y avast converti un grand nombre d'Armnn ens
schismatiques, attires par sa bont6, ses manires, aes abondantes aum6nes. En retour, ils lui avaient voue une affection
et une confiance suns bornes. Au College, le superieur 6tait
M. Moitrelle avec trois pretres lazaristes comme colaborateurs. Le nombre des 6•1ves ne depassait pas alors la soixantaine, mais ii comprenait les enfants des meilieures familles de Constantinople.
M. Le Pavec enseigna et 6tudia deux ans A Saint-Benott.
Un jour, M. Bricet lut A table une lettre qu'il venait de
recevoir du v6nerable M. Daviers, supdrieur du collge de
Smyrne ; dans cette lettre, M. Daviers exposait au Vifiteur
que vu son grand Age, ses infirmit6s et sa ricente nomination
de grand vicaire de Smyrne, il avait un besoin urgent de
personnel. AussitBt, M. Le Pavec s'offre A remplacer M. Daviers a l'cole de Smyrne. II est pris au mot ; et le soir nmme,
ii s'embarquait pour Smyrne, ou, grace a un vent favorable,
lt parvint en peu de jours. C'tait au commencement de
1'ann6e 1834,
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M. Daviers. - Le nouveau supxrieur de M. Le Pavec 6tait
un respectable vieillard et un excellent religieux, qui avait
eu un passe agit6 et non sans m6rite. NMe Bourbon-Vend&e,
en 1767, il etait entrE A Salnt-LaAare en

1787, y avait et6

disciple du Bienheureux Clet, qui devait confesser la foi en
Chine. Lorsque le 13 juillet 178g,

h. veille de la prise de la

Bastille, eut lieu le pillage de la maison de Saint-Vincent,
le jeune Daviers echappa aux revolutionnaires en escaladant
le mur de 1'enclos. 11 se destinait aux missions de Chine ;
mais, A cause d'un commencement de surdit6 on d6cida de
ne I'envoyer que dans le Proche-nrient (1791). 11 arriva A
Smyrne n'etLnt encore que sous-diacre ; it fut ordonne diacre
et pretre A Naxie.
II fit I'_cole a Smvrne, apprit bien la langue grecque, trtduisit plusieurs ouvrages franCnis en cette langue, compoh.a
un dictionnaire franqais-grec. et s'adonna A la predication,
oi il obtint de veritables succes. On a retenu le fait que prechant la Passion A la chapelle de I'ambassade de Constantinople, et parlant de la nuit oh souffrit le Sauveur, ii cut un
mouvement si pathetique que tout I'auditoire se leva.
Sa maison ayant 6t6 detruite par un incendie, le consul
d'Autriche lui donna I'hospitalitd. Vingt fois, en ces temps
troubles, il fut sur le po.nt d'etre arrt64 ou expuls6, ou bien
ce fut cette m6me maison .A la veille d'etre confisquie un
jour par les Turcs, un autre jour par les Fran;ais, chaque
fois M. Daviers sut se cr6er des protecteurs ddvouks et sauver son 6tablissement. II mourra A Smyrne apres un st'-jur
ininterrompu de cinquante-cinq ans, le 21 septembre 1846.
Tel 6tait le missionnaire auquel M. Le Pavec venait apporter son-concours devou&. Avec son activitd juvenile et son
esprit d'initiative, le nouveau venu aura vite fait d'accaparer
toutes les affaires de l'exterieur et de se cr6er A Smyrne une
large popularitA et de nombreuses sympathies. Le petit col16ge pour lequel il avait etc envoye ne comptait pas plus de
30 tl6ves ; imm6diatement le nombre monta A So, et bientot
a 300. Ce succAs mwme fut cause qu'on dut I'abandonner ; il

devenait difficile de trouver les profe~seus r'zaristes en nombre
suffisant pour tant d'studiants. En 1841, on passa cette 6cole
aux Frdres des Ecoles Chrdtiennes.

Construction de l'dglise du Sacrd-Coeur. Mais I'cole
6tait loin d'absorber toute I'activitd de M. Le Pavec. L'ancienne chapelle d6dike A Saint Louis n'etait plus qu'un monceau de runes. On resolut de la reconstruire sous le vocable
du Sacr,-Cceur, en execution d'un vceu fait par M. Daviers
pendant les mauvais jours.
Sous la direction et la surveillance de M. Le Pavec, une
belle petite dglise s'dleva et fut benite par I'archeveque de
Smyrne. Cette solennitW eut lieu le o1 novembre 1839. Ds
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la veille, les sonneries des cloches de Sainte-Marie et de
Saint-Polycarpe annoncerent aux fidgles la c6r6monie du lende son clerdemain. A 9 heures, I'archevaque, accompagnu
ga, commenca la bdn6diction. Ensuite il atla prendre le Saint-

Sacrement dans

'oratoire priv6 des Lazaristes et le porter

processionnellement a la nouvelle 6glise. A la tate de la procession, marcha*t la musique de l'escadre autrichienne ; elle
avait etd propose par le Consul de cette nation et accordee de
fort bonne grfice par I'amiral Bandiera. Elle etait suivie par
les 200 Elves de l'4cole. A la suite du dais on voyait, tous
en grand uniforme, le Consul de France, sa dame, et tout le
personnel du consulat. A cAte du Consul, marchait le commandant du Triton, accompagn4 des officiers de son bord.
Puis venaient les Consuls de Sardaigne, de Belgique et de
Toscane. Le dais etait porte par six des principaux negociants francais, et quatre autres portaient des flambeaux. Le
Prieur et le sous-prieur des huit Confrdries ktablies dans les
deux paroisses pr6cedaient aussi le Saint-Sacrement. Enfin,
un detachement de marins, envoyes par le commandant du
Triton, fermait la marche.
Au moment o& la t&te de la procession sortit de 1'6tablissement des Lazaristes, I'e6vque entonna le Te Deum, 'et aussit6t le pavilion francais fut hiss6 au mat prepard sur la terrasse, les cloches de toutes les eglises de la ville se mirent
en branle, le Triton tira une salve de 21 coups de canon. Ce
fut au milieu de ces signes d'allegresse que le Divin Maitre
fit son entree dans son nouveau tabernacle. Le sermon d'inauguration fut donne par M. Daviers.
Cette journde fut une journee de triomphe pour I'Eglise,
pour la France ct aussi pour M. Le Pavec qui en avait et6
I'organisateur.
**

Introduction des Filles de la Charilt en Orient. Une
autre affaire que M. Le Pavec mena a bon terme, fut 'introduction des Filles de la Charitd A Smyrne et dans plusieurs autres villes de I'Orient.
Depuis quatre ou cinq ans, il demandait des Sceurs pour
la ville de Smyrne : de guerre lasse, de Paris on finit par
lui promettre que la Communaut6 lui en enverrait le jour oiu
il trouverait des postulantes sur place. C'dtait la condition
sine qua non. Cela suffisait : justement M. Le Pavec avait
quatre p6nitentes qui le tourmcntaient, disant qu'elles voulaient entrer dans un couvent. II leur demanda si elles accepteraient d'tre Filles de la Charit4 ; elles acceptrent avec
emlpressement, 'et de Paris, il fut autoris4 A les amener au
noviciat.
Le voyage de Smyrne A Paris fut tres mouvemente. Pour
ne pas voyager sur le mame bateau que ces demoiselles, M. Le
Pavec prit dix jours d'avance sur elles, et s'embarqua avec
M. Bricet, supdrieur de Saint-Benoit, le jour de la Toussaint 1838. De Smyrne A Malte le temps fut affreux : sur une
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quarantaine de passagers, deux seulement faisaient honneur
A la table : c'dtaient M. Le Pavec et un instructeur militaire.
Ceux-ci, le repas fini, commenaaient une partie d'6checs que
le roulis interrompait a chaque instant, faisant rouler les
uns sur les autres rois et reines, tours et valets. M. Bricet,
tednoin de la gaiet6 de son confrbre, lui en faisait un re.
proche : u Nous avons la mort entre les dents, et voilk que
vous plaisantez ! ) - Voulez-vous done que je pleure ? r6.
pliquait M. Le Pavec. Entre vous et moi, ii ny a qu'une
dilfrence : moi, je mourrai en riant, et vous, vous avourrez
en vomissant.

P

On finit cependant par arriver A Malte, oh it fallut faire
vingt jours de quarantaine. Le jour oh devait arriver le bateau qui amenait les quatre postulantes, M. Le Pavec, anr6
de sa lunette, alla s'assurer si sa cargaison arrivait au complet. Une premire deception I'attendait : des quatre postulantes, Ieux seulement etaient a bord. C'etaient Anne Barry,
qui savait un peu de francais, et qui, apres avoir courageusement travaill6 A Smyrne, y fit une fin digne de son saint
etat ; et Madeleine Mirzan, qui ne sachant pas le frangais,
se trouva fort embarrassde a Paris, mais qui,.de retour dans
sa patrie, y fut longtemps tres utile pour la connaissance
qu'elle avait de la langue grecque. Les deux autres n'avaient
pas eu le courage de s'embarquer.
*
**

Postukntes Italiennes. - Au bout de dix jours, on reprit
la mer en direction de Civita-Vecchia. Mais le temps fut de
nouveau si contraire qu'il fut impossible d'aborder a CivitaVecchia ; le bateau fut emport6 jusqu'A Livourne. M. Le
Pavec rdsolut d'aller passer chez ses confreres de Florence les
quelques jours qui restaient jusqu'au depart. Ia, un confrire
italien, ayant entendu parler des aspirantes Smyrniotes, pria
M. Le Pavec de vouloir bien se charger d'une excellente jeune
fille, Louise Cecci, qui depuis longtemps voulait se faire
Fille de la Charitd.
- Oui, si vous en rdpondez.
- !'en rdponds I
- Eh bien I qu'elle soit prate pour tel jour.
Mais void que la sceur ainde de la nouvelle postulante, est
amende par son cure, et vient supplier qu'on la prenne, elle
aussi. M. Le Pavec y consent, et conduit ainsi les deux scours
sur le bateau o& I'attendaient les deux Smyrniotes.

Le d6part des deux Italiennes 6tant venu

A la conraissance

du Grand-due de Toscane, lui suggera I'idde d'exdcuter un

projet qu'il nourrissait depuis longtemps de faire venir les
Filles de la CharitY' dans ses Etats. Le fait est que, vers
cette 6poque, les Soeurs qui n'dtaient jusque-IA ktablies que
dans le Pidmont, furent appeldes en Toscane, a Rome, a
Naples, etc.
La premiere des deux sceurs fut fiddle A sa vocation, et devint sup6rieure dans une maison des Filles de la Charite,
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*

*

Protestantes converties Filles de la CharitY. - Vers PAques,
M. Le Pavec faisant visite A Sceur Grouhel, superieure des
Enfants-Trouv6s A Paris, fut invite par elle A voir une jeune
institutrice protestante qui se disait & la recherche de la
verite.
- Que voulez-vous que je fasse, r6pondit M. Le Pavec,
pu:su'eille n'est pas ratholique ?
- Vous venez de loin, reprit la soeur, vos paroles feront
plus d'impression.
M. Le Pavec se laissa persuader et vit I'institutrice. Elle
lui raconta qu'elle avait vu Saint-Petersbourg, Berlin, etc.,
et avoua avoir cherch6 inutilement le bonheur partbut. a Vous
protestez contre Dieu et son Eglise, lui fit observer M. Le
Pavec, comment pensez-vous trouver la paix de I'Ame ? »
Puis, en agrdable caueur qu'il 6tait, il lui raconta quelques
traits de la vie orientale qui l'interess6rent. Et on se quitta
en bons termes.
Quelques sik mois plus tard, M. Le Pavec de retour A
Smyrne, reqoit un jour d'un bateau des Messageries un billet
1'invitant a se rendre A bord. C'4taient la mmie demoiselle
Hoppermann devenue catholique, et une compagne, nomm6e
Tournier, elle aussi protestante convertie, qui allaient pr6parer les voies aux Filles de la Charit6 A Constantinople, en
emportant la promesse que si elles rcussissaient, on leur cnverrait des Soeurs qui leur porteraient I'habit des Filles de la
Charit6.
L'essai reussit pieinement ; et I'annee suivante une douzaine
de Sceurs A cornettes, dont 5 ou 6 pour Smyrne, partaient
pour le Levant.

Un grand incendie ai Smrvre. - Le soir du 3 juillet 1845,
un tres violent incendie se d6clara dans la ville de Smyrne.
Le feu, activ6 par un vent violent, d6vora plus de six mille
maisons et jeta sur le pav6 une population d'environ 30.000
personnes. Les Lazaristes et les Filles de la Charite eurent
une tr6s large part dans la commune d6solation : deux ailes
de la maison des Soeurs devinrent la proie des flammes. La
maison des Freres des Ecoles Chrktiennes et celle des Missionnaires subirent le meme sort. On r6ussit, A force d'efforts A sauver l'Eglise ; trois fois le toit fut atteint par les
flammes, chaque ois grAce A un travail incroyable on parvint A 6teindre les commencements d'incendie. Selon son habitude, M. Le Pavec se ddvoua sans cumpter : il resta sur
pied trente-six heures sans rien manger. Le. peu qui pu
6tre sauv6 des 6tablissements francais le fut par I'activit6 di
ce missionnaire, aide de dix marins franqais. Voyant ensuite
entrer en rade une goelette autrichienne, il lu envoya
de-
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mander d'urgence dix hommes pour relever les dix marins
francais qui tombaient de fatigue. II requt du commandant
cette r6ponse : . Je vous envoie tout de suite cinquante
hommes de mon 6quipage, avec des officiers, pour pourvoir
A tous vos besoins. ,

M. Le Pavec et I'Archevdque de Smyrne. - Avec son franc
parler. et son caract&re primesautier et entreprenant, il 6tait
impossible qu'un jour ou I'autre M. Le Pavec ne troublit
des situations acquises, les beati possidentes, ne r6veillAt des
dormeurs, ou ne heurt&t des personnalitis plus ou moins
ombrageuses. Ce fut ce qui arriva avec Mgr Musabini, archev&que de Smyrne, a propos du projet de copfier l'h6pital
civil aux Filles de la Charite. Apres entente avec le prelat,
M. Le Pavec publia ce projet dans le journal local. Entre
temps, un religieux parvint A persuader que cet acte constituait *un vritable empietement sur ses droits. Agissant sur
cette premiere impression, le prdlat fit afficher sur la porte
de I'6glise un blAme tres s6vere de la conduite de M. Le
Pavec. et en m&me temps il demandait A la Propagande le
renvoi en France de ce missionnaire.
Ce dernier se mit en mesure d'obdir et alla demander un
passage au Consul de France. Le Consul, p6niblement surpris d'apprendre ce conflit, r6pondit : c Non, vous ne partirez pas. Je ne vous donne pas de passage,et je me charge
de votre affaire, soit A Rome, soit aupres de Mgr Musabini. , Disant cela, ii met son habit et va trouver I'arche-veque. Le resultat de I'entrevue fut que le 27 juillet 1844,
le prdlat dcrivait a M. Le Pavec pour le c louer de I'inpressement qu'il avait mis A reconnaitre son tort d'imprimer le projet d'h6pital sans la permission de l'Ordinaire, et
le prdvenir qu'il allait 6crire a Rome pour retirer immidiatement l'ordre de rappel. .
Malgr6 cet accommodement, M. Le Pavec souffrait int&rieurement et se sentait envahir par le decouragement. De
Paris, M. Etienne lui fit ecrire par son assistant : a Les contradictions que vous iprouvez, mais soyez persuad6 qu'un autre
qui voudrait faire le bien que vous faites, les 4prouverait tout
comme vous. a De son c6td, M. Leleu, Prdfet Apostolique
de Constantinople, lui disait : a Je vous avoue ingenuement
que je m'opposerai de tout mon pouvoir A votre retour en
France. Vous ftes habitue au Levant. Vous saves le grec,
l'italien, meme un peu de turc ; il faudra dix ans avant qu'un
autre soit ce que vous etes. D'un autre c6t6, il vous faudra
recommencer votre. 6ducation, soit qu'on vous emploie dans
un s6minaire comme professeur, soit qu'on vou's emploie dans

les missions. Vous manqueriez done votre carriere et priveriez
Ia Compagnie et la religion des services que vous pouvex
lui rendre. a
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Dipart de M. Le Pavec. -

Voyant le malaise entre l'ar-

cheveque et M. Le Pavec se prolonger, M. Leleu changera

d'avis, et nous le verrons prendre lui-meme l'iniaative de ce
depart qu'l avait deconseill trois ans auparavapt.

Dans le but de travailler A soulager les miseres caus6es
par le grand incendie dont il a 6t6 parle plus haut, M. Le
Pavec avait obtenu la permission d'aller en France pour
queter en faveur des sinistres. En meme temps qu'il donnait
cette autorisation, M. Leleu crivait au Supdrieur general
qu'il 4tait desirable qu'on le retint en France.
Ce fut ce qui eut lieu : en recevant M. Le Pavec, le Supereur general lui declara qu'il n'6tait pas 4 propos d'aller
queter de pays en pays sans l'autorisation des eveques. c Quant
A retourner A Smvrne, ajouta M. Etienne, vous avez eu avec
l'archev6que de trop longs et trop p6nibles embarras pour
qu'un sejour en France ne soit pas ncessaire afin de les assoupir. , Et il lui donna le choix entre Mustapha en Algrie
et Valfleury. M. Le Pavec demanda trois jours pour faire son
choix.
Des qu'A Smyrne on apprit cette ddcision, ses nombreux
amis

en furent desolds.

Le directeur

du journal

local lui

ecrivait : c C'est avec bien de la peine que vos amis de
Smyrne (et vous n'ignorez pas que le nombre en est bien
grand) ont appris que vous ne reveniez plus. Bien des plaintes
ont te6 formulees ici ; mais elles n'arrivent peut-&tre pas 1b
oh cette decision si regrettable pour nous a 6td prise. Je n'ai
pas voulu, par un sentiment de convenance que vous comprendrez, parler dans mon journal du fAcheux effet que cette
nouvelle a produit A Smyrne, et des regrets universels qu'elle
a suscites. Nous imitons votre r6signation. a
III
M.

LE PAVEC A

I. Valfleury. -

VALFLEURY ET A NAXIE.

1845.1849

Pour fixer son choix sur I'un des deux
postes que M. Etienne lui avait proposes, M. Le Pavec eut
I'avantage de rencontrer A Paris le PNre Girard, 16gendaire
en Algerie sous le nom de a Pre Eternel b. Par lui, it
fut renseign6 sur le poste de Mustapha ; ce que lui en dit
le Pere Girard le porta A choisir la maison de Valfleury,
alors administree par le saint Pere Lugan.
Les premieres impressions reques A Valfleury ne furent point
defavorables, si l'on en croit les paternels compliments et
encouragements que lui adressait M. Etienne le 25 octobre
suivant :
c Je benis Dieu. lui ecrivait-il, de vous avoir conduit en
si bonne sant ha Valfleury, et de la grAce qu'il vous a faitede trouver agr6able votre nouvelle position. Vous voyez qu'i
vous met A meme de faire beaucoup de bien. Ne regrettez
pas, je vous prie, les peines que-vous vous Ates donn6es, le
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temps que vous avez employd ailleurs. Car c'est pour NotreSeigneur que vous avez travailld ; il saura bien vous teir
compte de ce que vous avez fait... Au reste, e n'est pas
moi qui oublierai les services que vous avez rendus A la
Compagnie. Je suis A mmine de les appr6cier plus que per.
sonne.
Dans ce tranquille vallon, 6loign, de tout bruit du monde,
aucun fait saillant que le concours habituel des plerins pendant la belle saison ne nous a Wetconserv6 :la vie de M. Le
Pavec s'y 6coula tranquille, exempte de responsabilit6s et
privee d initiatives, et par 1A meme & l'abri des imprdvus et
des luttes de la vie des missions.
Mais cette vie uniforme et paisible ne cadrait ni avec le
tempdrament de M. Le Pavec ni avec la vie agitte qu'll
avait menoe jusque-lI.
Semblable sous ce rapport aux soldats qui ont pass6 une partie de leur carriere aux colonies
et auxquels la vie de caserne est insupportable, M. Le Pavec
avait la nostalgie de I'Orient, et ne demandait qu'A y retourner. See vceux furent exaucs : le 14 d6cembre 1846, il
fut nommi
sup6rieur de la maison de Naxie, et en janvier 1847, il quittait Valfleury. Ce premier sejour dans cet
oasis mariale avait 6t4 de deux ann6es. Nous I'y retrouverons dans qtelques annes.
2.

Nazie. -

Le poste de Naxie o6 M.

Le Pavec 6tait

nommr supdrieur est une fie de l'Archipel. La mission qui
y 4tait tablie avait Rtd pendant longtemps une des plus
importantes du Levant, grace A son s6minaire central, oij
venaient se former tous les jeunes gens qui se destinaient
A l'Ftat ecclesiastique et aux missions de la Turquie et de
la Grece. II y avait un archeveque resident, dont les Lazaristes du sdminaire formaient le Conseil. L'installation de
nombreux sdminaires Biocosains par la plupart des 6veques et
la d&claration de I'ind6pendance de la Gr6ce avaient fait
perdre a Naxie son influence religieuse et commerciale tout
a la fois, et meme une grande partie de sa population. L'4tablissement des Lazaristes ne comptait plus que trois missionnaires, deux pritres et un fr&re. Us accomplissaient les fonctions des chapelles publiques, pr&chaient des retraites et administraient les biens qui en dependaient.
C'est a ce genre de ministAre que M. Le Pavec allait &tre
appliqud d6sormais. II prit possession de son poste en
mars x847, et I'occupa pendant deux annees.
IV
M. LB PAVEC A SALONIQ'E,

1849-1857
Supdrieur A Salonique. - Aum6nier des troupes franfaises
en Grice. -- Aum6nier A I'arme d'Orient. Voyage en
France.
Supdieur A Salonique. - Le poste important de Salonique
6tant devenu vacant, M. Le Pavec fut envoy6 pour s'occuper
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des catholiques de la ville et de la region, vers la fin de l'ann&e
1849. Sur la proposition de M. Doumerq, Prifet apostolique de
Constantinople, il fut officiellement nomm6 superieur, le z6
septembre 1850.
D6s les premiers mois de son installation A Salonique, M.
Le Pavec voulut doter sa paroisse d'un 6tablissement de
Filles de la Charite, pour pourvoir A I'ducation des petites
filles. Sa demande filt prise en consideration A Paris ; et
dejA quatre Sceurs 6taient sur le point de s'embarquer quand
les bruits de guerre en Orient firent ajourner le projet.
Au debut
Aumdnier des troupes franfaises en Grace. de la guerre d'Orient, prenant pr6texte d'une saison de bains
i Vichy, M. Le Pavec demanda la permission de rentrer
en France. Le 13 juillet, ii se mit en route et fit escale au
Pir6e. En attendant le depart de son bateau, le curd du
Pirde, don Marino, aum6nier benevole des troupes franiaises,
le conduit visiter le corps d'occupation. Voili que dans la
meme nuit cet ecclesiastique est saisi du cholera et succombe
la nuit suivante (18 juillet 1854).
Apr6s les funerailles, le gen6ral de Maryan dit a M. Le
Pavec :
- Ah ! Ca, Monsieur l'abbe, vous n'allez pas nous abandonner.

-

Ce n'est pas mon intention ; mais, de quoi vivre ?

-. Tant que j'aurais un morceau de pain, nous le partagerons jusqu'A ce que votre nominatidn soit officielle.
L'etat sanitaire .etait franchement deplorable dans I'arme :
tous les infirmiers avaient succombe. En face de ces morts

r6petdes, M. Le Pavee dit au general :
-

-

Ah ! si nous avions des Soeurs !

Est-ce que nous pouvons en avoir ? r6plqua le gEnral.
- Je le pense. Du moins je connais les Soeurs de Smyrne,
et je suis persuade qu'elles ne refuseront pas ce service. Ecrivez-leur done de suite ; je vais leur

crire de mon c6t6.

Les lettres faites, une fregate les porte a Smyrne et ra-

mene six ou sept Sceurs. L'amiral Barbier de Tinan et le

general de Maryan

&taient presents quand, le 26 juillet, les

Filles de la Charit4 ddbarqu6rent. Une foule compacte se
pressait autour d'elles et ne se lassait pas d'admirer ces

simples filles s'avancer vers Ih6pital, le visage gai, le cceur
content ; I'attendrissement etait tel que tout le monde pleu-

rait. Leur presence produisit un effet moral immense et releva le courage des soldats, malades et bien portants. Quand
le cholera s'arr&ta, il avait fait pres de huit cents victimes
sur 4.000 hommes.
*

Le cholera s' 6 t ait arr e t6 an Pirde ; ii se declara

Les Sceurs n'ayant plus d'occupation au Pirde, M. aLeAthenes.
Pavec.
apr6~ la messe leur demanda s'ily en avait parmi elles qui
seraient disposees

A aller servir les choleriques & Athines.
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Toutes se leverent. Quatre ou cinq se mettent en route. LA
aussi, I pidCmie causait des ravages affrepx. Les salles de
l'h6pital regorgeaient de malades. A peine un lit 6tait-il
6vacu6 par la mort, qu'il etait occup6 par un mourant. Les
Soeurs restirent A Athbnei une trentaine de jours, jusqu'A ce
que la maladie eut cess6, et que les troupes eussent evacue.
M. Le Pavec avait cru habile de profiter de 1'excellente
impression laiss6e par les Filles de la Charit6 en Grece pour
les y laisser et transformer le provisoire en ddfinitif. Mais
telle n'6tait pas l'intention du Visiteur de*Constantinople :
les Sceurs rentrerent a Smyrne. M. Le Pavec eut la consolation de voir son idde hautement approuvee par iM.Etienne,
le 19 dcembre 1854. I1 lui 6crivait : a Vous avez 6t6 bien
vite-A fuir la Gr6ce. II me semble qu'il eut 6td plis sage
d'attendre mes instructions, et de ne pas abandonner ainsi
le poste. M. Doumerq n'est pas destin6e
rester dans le
pays... Je regrette que votre admirable conduite au Pirde et
A Athknes ait fini ainsi. Je ne vous en sais pas moins bon
gre du grand service que vous avez rendu A la Congregation,
et de la consid6ration que vous lui avez acquise dans le pays.
le vous en conserverai le souvenir toute ma vie, et je serai
heureux de vous en donner des preuves. La premiere que
je veux vous donner, c'est de vous accorder des Soeurs pour

Salonique. i

De son c6te, M. Bore, Superieur de Saint-Benoit, ecrivait
au missionnaire : c Je bdnis Dieu des heureux r6sultats de
votre mission temporaire au Pirde. Vous avez det I'instrument
de ses misaricordes, et il vous a conserve. Le Tres Honord
P6re m'en a t6moignd son contentement Vous etes d6cidd
A retourner A votre poste. Je crois que c'est le meilleur
parti, e.t que le Seigneur vous m6nage de nouveaux succis
pour sa gloire.
Avant de quitter les troupes francaises, M. Le Pavec alla
saluer I'amiral Barbier de Tinan, charg6 du corps d'occupation, et en requt ce remerciement :
Je vous verrais avec
plaisir au milieu de nous ; mais puisque vos fonctions vous
appellent A Salonique, je veux que vous partiez avec les
honneurs militaires. Un bateau expres est done mis & votre
disposition.
Le lendemain, 8 d6cembre, le Solon appareillait pour Salonique dans le seul but de t6moigner A un pretre qui leur
avait rendu tait de services la reconnaissance de I'amiral et
du corps d'occupation. Quelques jours plus tard, A Paris, le
ministre Fortoul adressait des remerciements officiels au Superieur g6n6ral ( pour la belle conduite d'un des pr6tres de
sa Congr6gation.
*

*

M. Le Pavec aum6nier
Va
'rmde d'Orient. - Au moment
de quitter le Piree, M. Le Pavec ecrivait au P&re Etienne
(27 aodt 854) :
A Malgrd le desir que j'ai d'aller vous voir, comme la sai-
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compte renson est trop avanc6e surtout pour les bains, je
Bord, pour
trer & Salonique. Je vais crire aujourd'hui M. prtre
pour
lui dire que, si quelque part, on a besoin d'un je sus prt
administrer des choleriques ou des typhiques,
A partir ; car, etant en quelque sorte imbibe de ces mala s,
fache
je crois avoir moins A craindre. Puis, je ne serais pas
de finir sur ce champ une vie presque entiurement us6e.n
pas
L'occasion d'offrir son gne&reux dovouement, ne devaitSaltarder A se pr6senter. Quelques mois aprks son retour A dit
A
nique, il 6tait appel6 a Constantinople. M. Bore lui
br6tle-pourpoint :
-

Nous avons de la besogne

A Moslaq ; pouvez-vous

y

aller ?
-

Pourquoi pas ?

C'etait une retdition considerablement aggravee de la situation du Pirke. Le camp de Moslaq comprenait 30.000
hommes. Le chol-ra s'y mit quatre ou cinq jours apres leur
installation. M. Le Pavec v trouva neuf barraques contenant
chacune une centaine de chol6riques. Une autre barraque servait de logement A cinq ou six Filles de la Charit6 qu'on
avait envovdes. M. Le Pavec iut log6 sous la tente. Comme
on n'avait'pas de chapelle, on conservait le Saint-Sacrement
dans le dortoir des Sweurs. M. Le Pavec en 6tait r6duit A
porter sur lui une provision d'hosties pour les malades qui
pouvaient communier. Ce service ne fut pas de longue dure :
le corps d'armee fut envov6 sur le front, et le camp abandonne.
M. Le Pavec fut alors plac6 A I'ambassade pour le service
des officiers, puis detachi comme aum6nier du grand h6pital
de Pra, oh agonisaient 1.8oo A 2.ooo malades.
Une mission speciale vint interVoyage en France. rompre ce laborieux ministere. Un certain M. de Villeneuve
obtint du Minist&re de la Guerre que le corps de son fils,
officier de nmrite, tu6 devant Sebastopol, flt ramene en
France. M. Le Pavec, A qui on proposa cette mission, I'accepta et arriva A Marseille le jour de l'Epiphanie 1856.
V
M.

LE

PAVEC

A MONASTIR,

1856-1868

Monastir. - Orthodoxes contre I'Union des Bulgares. Demande de Filles de la Charitd. - Un fonctionnaire grincheux et M. Le Pavec.
Monastir. - Les Lazaiistes de Salonique administralent
les catholiques dispersEs dans un vaste rayon autour de Monastir depuis 1835. Ce fut au cours d'une de ces administrations que M. Le Pavec faillit se nover en traversant le
Vardar deborde. Le 18 janvier 1855, ii fut appele par un Albanais qui ne voulait point mourir sans les secours d'un
pr&tre. M. Le Pavec se mit aussit6t en route et arriva, A
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nuit close en face d'un fleuve en furie. Apr6s' avoir patauge
pendant longtemps A travers une campagne inondie, ii aboutit
A une bergerie oi il fut accueilli comme un brigand. Le
lendemain il atteignit Monastir dans la soiree : le malade
4tait mort et enterre.

Ce fut en automne 1856 que Rome confia ce poste aux
Lazaristes. a Comme Monastir, dont la population est de
6o A 7o.ooo imes, renferme plus de catholiques que les
autres villes, qu'elle est le quartier-g6ndral de l'armie turque

de Roumelie et qu'elle exigeait de nous de plus frdquentes
visites, c'est sur elle que nous avons dA fixer nos regards. %
C'est en ces termes que M. Le Pavec justifiait le choix de
cc nouveau centre d'6vanglisation. -A Monastir, il y avait un
consulat de France alors ayant A sa t&te un bon catholque,

M. Bellaigue de Bughas, qui aida et encouragea vivement
cette fondation.
M. Le Pavec fut le premier titulaire de ce poste. I1 y arriva
le jour de la f6te du Sacr-Cceur, le 27 mai i856, et s'occupa

aussit6t d'arranger une chapelle pour les trente families qu'il
y trouva, ouvrit une petite dcole pour les gargoas et une
autre pour les filles. II fit son possible pour attirer les schismatiques A la foi de leurs pares ; car il n'ignorait pas que
Monastir etait catholique au XVII e sicle.

Orthodoxes contre I'Union Bulgare. -

L'oeuvre principale

A laquelle s'appliqueront les missionnaires Lazaristes A MoSnastir est le retour des Bulgares A I'Eglise catholique. DIja
36 villages avaient accept6 1'union. On avait rigi un st minaire et une &cole ; I'oeuvre prenait de I'extension. Mais
I'or de la Russie vint ruiner ces brillants ddbuts, en achetant
tous ceux qui semblaient tenir A la foi catholique, et entre
autres 1'6v6que Sokolski qui se vendit aux Russes. Le poignard et le poison firent disparaltre ceux qui refuserent de
se vendre.
Les Turcs, ne comprenant pas leur int-rat, mettaient toute
leur autorit6 au service des dveques grecs, ennemis forcends
des catholiques. Les nouveaux convertis n'dtaient plus requs
au march6 quand ils y allaient avec leurs animaux. On leur
lisait : a Nous ne voulons pas loger chez nous des papistes,
ni leurs animaux. Allez o6 vous voudrez. » Non content de
cela, I'devque de Stroumiza allait chez eux, avec des gendarmes, leur donner la bastonnade pour les convertir de nouveau au schisme.
L'tv6que de Cojana alia jusqu'a s'entendre avec le guide
dc M. Le Pavec pour le faire assassiner en chemin : la balle
qui lui dtait destinde lui frisa I',reille. On l'accusa aupris
u gouvernement turc d'exciter le peuple a la rdvolte. C'est
ainsi qu'en 186o le grand Vizir, de passage & Monastir, le
r'primanda sdv6rement. Mais, aprAs avoir constat la simplicit6 et la franchise du missionnaire breton, il conclut en lui
disant : ( Je crois qu'on vous a calomni6 ; car vous ites un
brave homme. a
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Telles 6taient les difficult&s au milieu desquelles les Lazaristes devaient travailler A ktendre te regne de Dieu.
* *
Un vice-consul grincheux. - Une des plus p6nibles difficultis qu'eut A r6soudre M. Le Pavec lui vint d'un petit
fonctionnaire entretenu A Monastir par le gouvernement francais. Ancien secr6taire de Waleski, ambassadeur & Londres,
puis ministre des Affaires Etrangeres de Napoleon III, ce
vice-consul devait A cette Excellence sa nomination et son
inainovibilite. Ses violences et ses extravagances avaient beau
d6passer les bornes et etre denoncees en haut lieu, aucune sanction ne venait y mettre un terme.
Un jour, il fit mettre son secr6taire-drogman dans la prison turque et I'v laissa trois mois. Pour les fetes de PAques.
le drognan obtint de ses gel6iers la permission d'aller les
passer chez lui. Une fois en libert6, il refusa de r6int6grer
sa prison ; il en donna avis au vice-consul dans laquelle il
niait son droit de faire mettre en prison turque un sujet
frangais. Le vice-consul, profitant d'un moment oi il savait
son secretaire A I'kglise, n'h6sita pas A se faire accompagner
de gendarmes pour aller le saisir dans le lieu saint, pendant
qu'il dtait occupe a servir la messe de M. Cassagnes. M. Le
Pavec essaye de se mettre en travers et le prie de vouloir bien
attendre la fin de la messe. L'emport6 fonctionnaire veut
passer outre et leve sa canne pour en frapper le cure. Le
sang breton se reveille dans 1'Ame du missionnaire : il 6vite
le coup et giffle son agresseur.
Mais il se produisit une intervention qui faillit transformer
en drame cet incident : voyant M. Le Pavec menac6 par le
vice-consul, un instructeur militaire prussien, au service de
la Turquie, qui se trouvait dans 1'6glise, d6galne son grand
sabre et se prcipite sur le fonctionnaire, menaqant de le
tuer. M. Le Pavec dut s'employer pour 4viter un malheur.
Le fonctionnaire frangais se retira, mais ne cacha pas son
intention de tirer une 6clatante vengeance de I'dchec qu'il
avait subi. Les deux missionnaires en furent riduits A garder la maison pendant plusieurs mois. Mais une telle situation devait avoir une fin. Ce fut encore M. Le Pavec qui se
d6voua et endossa toutes les responsabilitds. Pour cela, ii
redigea une supplique A 1'empereur Napol6on III, dans laquelle il lui d6noncait les faits et gestes de son representant
A Monastir. It fit presenter sa requite par Mgr Morlot, arcieveque de Paris. La demarche eut un plein succes : l'empereur fit appeler Waleski, et lui signifia qu'il fallait que
le vice-consul quittAt
Monastir
dans les
vingt-quatre
heures qui suivraient la r6ception de ses lettres de rappel.
VI
SECOND SEJOUR DE M. LE PAVEC A VALFLEURY, 1868-1875
A la date du 6 juillet 868, le Registre des Conseils mentionne la nomination de M. Le Pavec comme Curl de Val-
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fleury. Le motif mis en avant pour justifier ce transfert est
t la stagnation des affaires religieuses A Monastir. a Le
dernier des ates paroissiaux sign6s par M. Nicolle en qualit6
de c Curd de Valfleury , est du II juin 1868. Toutefois ii
restait sup&rieur regulier ; en sorte qu'ext6rieurement et officiellement la situation semblait inchang6e. Les deux pieux
missionnaires st.,unt d'ailleurs fort bien s'accommoder d'une
position sinon anormale, au moins assez delicate, a tel point
qu'il n'est pas rest6 trace du moindre malentendu pendant
cette longue collaboration.
En juin 1871, M. Nicolle etait place A la Maison- principale A Paris ; et le 21 aoit suivant il quittait definitivement
Valfleury. Le nouveau superieur 6tait M. Joseph Courtade.
M. Le Pavec semble avoir continue & 6tre curd de Valfleury
dans les m6mes conditions que sous M. Nicolle, tout en faisant les fonctions d'assistant du superieur_ et de procureur
de la maison.
Mais les annees s'accumulaient sur ses 6paules ; et d6jA les
infirmit6s lui avaient enlev6 une grande partie de ses moyens.
II semblait que Valfleury serait sQrement sa derni&re 6tape,
lorsque le 12 mars 1874 mourut M. Etienne, aprks un glorieux g6n6ralat de trente et un ans. Son successeur fut M.
Bore, ancien Visiteur de la province de Constantinople. Un
des premiers actes de son administration fut de rdint6grer
comme superieur de la mission de Monastir, M, Le Pavec,
son ancien compagnon d'armes dans le Levant. Celui-ci 'an-.
nonaait A 'ieveque de Syra en ces termes :
" Voila six ans que j'ai 6t6 rappel en France, ob je desservais comme cure le p6lerinage de Valfleury, au diocese
de Lyon. J'y etais bien tranquille et bien aimi, tant de mesparoissiens que des nombreux p6lerins, lorsque la mort est
venue nous enlever M. Etienne, Sup6rieur g6enral (12 mars
1874). L'Assemblee gdndrale qui s'est reunie six mois apres,
a 6lu Sup6rieur general de notre Congregation M. Bore...
It a jug6 A propos de me renvoyer, malgre mes 68 ans, A la
mission que j'ai commencee A Monastir, aprgs !a guerre
d'Orient... N'importe que je laisse mes os en Orient ou en
Occident, pourvu que mon Ame aille an ciel, o6 j'espere vous
revoir. a
On peut voir par les accents de cette lettre le bon souvenir
que M. Le Pavec avait de son second sejour a Valfleury. II
se regardait comme redevable d'une grace extraordinaire obtenue durant ce sdjour. II y fut menac6 de la perte complete
de la vue ; et apr6s une fervente pribre A la m6re de Dieu,
en deux ou trois jours, la vue 6tait redevenue meilleure qu'auparavant. Depuis, il lisait sans lunettes, ce qu'il ne pouvait
faire auparavant.
De Valfleury il emporta deux vieilles pancartes. Sur I'une
ilt tait crit :
SDieu a aimer.
Le pdch6 A dviter.
Les vertus A pratiquer.
L'6ternitd A prevemr.
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Et sur 1'autre :
Dieu me voit.
La Mort s'avance.
Le Jugement suivra.
Le Paradis sera ma recompense,
Ou 1'Enfer sera ma peine.
Les lui voyant sortir de sa malle, A Monastir, son confrere
lui dit : i Est-ce qu'on apporte deux chiffons de si loin ?
- Je les avais dans ma chambre A Valfleury, je veux les
avoir ici. Pour moi, elies sont d'un grand prix : je i•s attacherai la sur la muraille.
VII
RITOUR DB M.

LE PAVEC A MONASTIR.

SA

MORT.

SES SENTIMETS

M. Devin, annonqant la fin de M. Le Pavec, crivait :
, II 6tait parti dici le 17 octobre 1868, et il y est revenu
le 14 novembre 1874. Cette derniire fois, ii n'a passe avec
nous que le modique espace de go jours. n
Le lendemain de son arriv6e A Monastir, M. Le Pavec dit
en chaire : a Mes tris chers Frires, me voilA de retour au
milieu de vous. C.est I'obeissance qui me ramene A Monastir. A mon Age on ne peut espdrer de vivre encore bien
longtemps. Ce serait une illusion que je ne me fais pas. Mais
avant de mourir, j'espere vous obtenir des Sceurs de Chariti,
comme e le fis autrefois a Smyrne et A Salonique. J'en ai
parle a Paris, et on m'a promis de vous en donner.
Ce dernier vceu de M. Le Pavec, ii n'en vit I'execution que
du haut du cel. Ce ne fut en effet qu'en 19oo, que les
Filles de la CharitA s'installrent A Monastir. Mais eles y
sont restees ; et meme pendant la Grande Guerre, douze
d'entre elles subirent l'occupation ennemie, puis le bomnbardement de l'arm6e lib6ratrice, qui reprt la ville e xo novembre 1916. (Voir plus haut, page 3o0.)
*

*

Derniwres paroles. - M. Le Pavec ne se doutait neut-etre
pas que sa fin fat si proche, mais il en avait le pressentiment.
Deux jours avant sa mort, commentant une parole de I'Ecriture, ii disait A ses confreres : a Rarement nous atteignons
la soixante-dixibme annee, et m'y voilA bientdt. Des g6ants
de sant6 vont au-delA et atteignent mfme quatre-vingts ans ;
mais I& aussi pour eux-memes commencent les infirmit6s et
les souffrances. Je n'ai trouv6 dans le catalogue des confreres
arrive hier, qu'une vingtaine plus vieux que moi. La diff6rence entre nous tous est au plus de deux ou trois ans. Lequel de nous va passer le premier ? n
Ces riflexions 6taient faites le mercredi ; le surlendemain
A midi, M. L Pavec rendait le dernier soupir, C'6tait le
i z vrier 185.
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Jugement sur M. Le Pavec. - Les notes laissees par ses
confreres nous affirment que ce confrere aimait A faire sa
lecture quotidienne dans les 6crits du Pire Saint-Jure ; et
quand il y avait rencontrd un trait curieux, ii aimait a le
raconter en r6cr6ation.
En chaire, il excellait A donner un tour pittoresque A ses
instructions. On en aura une id6e par le resume de son dernier sermon. II demanda a ses auditeurs ce qu'is penseraient
d'un homme qui aurait B sa droite une grande caisse toute
pleine de pikces en or, et A sa gauche une statue de boue.
Arrive I'un, arrive 1'autre ; et chaque passant enlve de sa
caisse une poignee d'or, Pour lui, uniquement occup6 de sa
masse de boue, iI la caresse, la tourne en tous sens, lui
donne tant6t une forme, tant6t une autre. Or, qu'est-ce que ce
tas de boue ? - C'est notre corps. Et cette prkcieuse caisse ?
-

C'est notre Ame. -

Et les pikes d'or ? -

Nos bonnes

ceuvres. - Et ceux qui nous les enlevent A poignee ? - Ce
sont les demons... Pour mieux faire sentir la brieveti de la
vie et la vanith des grandeurs humaines, il raconta l'histoire du philosophe Diogene qui, se promenant parmi les
sepultures royales, dans un cimetiere de Macedoine, une lanterne A la main, fut interrogf par le roi Alexandre :
- Que fais-tuiA, cynique ?
de ton
tte pire Philippe, et je ne puis
- Je cherche la t
la trouver. Montre-la moi ; tu sais oih tu I'as mise

La premir-e rdunion A I'6glise qui eut lieu apres cette instruction, ce fut pour pleurer celui qui avait parld si gaiement et fait rire son auditoire d'une maniSre si instructive
et si edifiante.

Conclusion. - Apris avoir rapporte ses souvenirs sur la
carriere apostolique de M. Le Pavec, un de ses collaborateurs, M. Devin, disait qu'A son avis il 6tait celui des Lazaristes qui dans la province de Constantinople, par ses longs
travaux, son activitd et sa tknacit6 bretonne, avait le plus
contribud A mettre nos missions levantines sur le pied oii
dlles se trouvaient A cette 6poque.
« Je crois n'Atre que juste en revendiquant pour lui une
part supdrieure A n'importe lequel de tous ceux qui ont travaillA a I'extension et A la prosp6rit- des oeuvres de saint
Vincent. Un autre confrere, M. Jean Cassagnes, qui passa douze
ans avec M. Le Pavec, 6crivait de lui : M. Le Pavec etait
singuli6rement estim6 et chdri de tous les confreres de notre
petite Mission. Nous I'avons profondement regrett6. Qu'htaitce que les quelques imperfections qu'on aurait pu trouver en
lui, A c6t6 de ses eminentes qualites ? Je puis en parler en
connaissance de cause. n
C'est le meme t6moignage qui lui avait At6 rendu de son
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\iKant par M. Turroques, quand il ecritait aux Sup&rieurs:
a Je remercie le bon Dieu de m'avoir place sous sa conduite.
Outre les bons exemples de vertu qu'il me donne, je trouve
en sa compagnie un v6ritable bonheur. n
M. Le Pavec etait non seulement un homme de bonne
compagnie, il 6tait encore un bon religieux. C'est encore
M. Cassagnes qui nous I'assure: a II aimait la pauvret6 :
habits, chapeaux, souliers, toutes les choses qui 6taient A son
usage, il les faisait raccommnnoder jusqu'A ce qu'elles tom.
bassent en lambeaux. Que de fois je lui ai dit qu'il ne devait pas porter de si nuserables vOtements ; mais j'avais bean
dire, il trouvait que c'etait toujours trop bon pour lul. A
Et il ajoutait ce bel eloge de M. Le Pavec comme missionnaire : c II fut toujours un moddle pour son zMle apostolique ;
et il emporte d'unanimes et 16gitunes regrets. )
M. Turroques, cit4 plus haut, donne ici encore le meme son
de cloche que M. Cassagnes : ( Vous connaissez son zele:
rien ne I'arrete quand ii s'agit de la gloire de Dieu ou d'u
acte de dJvouement. »

Dieu veuille susciter A ce digne enfant de Saint Vincent de
nombreux imitateurs !
Jean-Marie PLauNcsr

ETHIOPIE
I. Rsum , d'kistoire
de la Mission d'Abyssmie de 1839 &d 894
i. La creation' d'une Mission en Abyssinie fut dcid&e a Rome
en 1839. Le cardinal Franzoni, prefet de la Propagande, choisit
lui-meme a Naples celui qui devait en 8tre charg : ce fut le
Vnnrable Justin de Jacobis, de la Congregation de la Mission
(Lazaristes).
Cette nouvelle mnission 6rigde en Pr6fecture Apostolique
comprenait l'Ethiopie et les pays limitrophes, illimit6s l'ouest
et au sud. En 1846, ce territoire fut r6duit par 1'6tablissement
des deux vicariats apostoliques du Soudan et des Gala. L'annbe suivante (1847), la Prefecture fut 6levee au rang de Vicariat Apostolique ; et le V6enrable Justin de Jacobis regut, avec
i. On doit dire le r6tablissement si l'on songe aux efforts missionnlai
res des Dominicains (xm.-xv* sicle), des Jesuites (xvn* s•i•e), ies Capucus et des Fran-iscains (xvil* si*cie).
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le titre d'eveque de Nilopolis, la charge de vicaire apostolique
d'Abyssinie.
Cette Mission comprenait 1' Universa A byssiniaeregio; expression qui d6signait les quatre anciens royaumes du Tigrd, de
l'Amhara, du Godjam (Goggiam) et du Choa.
Le Tigr6, dont faisait partie ce qui est devenu l'Erythr6e,
s'itend au sud jusqu'i la riviere du Tekez6 ou TakkazyS
L'Amhara est compris entre le Ttkez6 au nord et le Nil
bleu ou Abbal avec son affluent le Bashilo au sud.

Le Godjam est form6 par la vaste boucle du Nil bleu au-des-

sous du lac Tsana ou Dembea.
Le Choa se trouve entre le Bashilo au nord, le Nil bleu et
son affluent le Gudr a l'ouest, et le fleuve AouacLh ou Hawash
au sud et k l'est.
Les chefs souverains de ces divers pays, vassaux nominaux
d'un empereur sans autorit4 qui r6sidait a Gondar en Amhara
firent plut6t bon accueil au V6n6rable de Jacobis et & ses Missionnaires. Il n'y avait alors aucun 6v6que her6tique en Abyssnie
depuis plusieurs ann6es. Mais a partir de 1842 on y vit l'abouna
Salama, envoy6 par le patriarche du Caire. Ii ne devait cesser
durant plus de vingt ans, d'opposer de tras graves obstacles
Sl'ceuvre catholique d'6vang6lisation.
Jusqu'en 1844, il ne se produisit qu'un bien petit nombre de
conversions dahs le Tigre, une centaine environ. Peu i peu cependant elles augmenttrent. En 1847 le Pr6fet apostolique

comptait 7 on 8.ooo fid6les, et un nombre suffisant de pretres ;
car outre les Missionnaires Lazaristes ses confreres, il avait
amen6 de Rome 3 Abyssins 6lev6s au sacerdoce au College de la
Propagande, ou les avait vus en revenir.
A la fin de 1846 arriva aupres de lui Mgr Massaja, le futur
cardinal, qui allait fonder, avec 3 de ses confreres Capucins, la
Mission des Galla, au-dessous du Choa. II avait ordre de la

Sacr6e Congregation de la Propagande de s'arrater dans la
Mission d'Abyssine le temps n6cessaire pour confrer les Ordres aux sujets que le Prefet apostolique aurait a lui pr6senter.
L'ordination probablement invalide d:une quinzaine de pretres convertis de I'h&rsie put ainsi 6tre renouvel6e selon les
regles ; et divers jeunes gens pr6pares a cet effet furent aussi
elev6s au sacerdoce. C'ktait un grand secours qui permettait
d'esp&rer pour la Mission de beaux r6sultats.
Mialheureusement les pr6cantions qu'on avait prises pour
laisser ignorer la pr6sence d'un &v4quecatholique dans le pays
ne purent sufire. L'abouna Salama finit par en avoir connaissance. Cela fut cause d'une terrible pers&cution, qui kclata en
187, et qui continu6e durant des ann6es, aggravee par celle
de Gondar k partir de 1854, nuisit beaucoup au progres de la
vraie foi. II convient d'ajouter cependant que les exces successifs de la rage dont faisait preuve l'6veque h6retique contribuOrent aussi & donner naissance, de divers c6t6s, i des centres catholiques devenus ensuite importants.
Nuitamment, le 7 janvier 1849, dans Massaouah oh la pers6cution le tenait eloign6, l'6veque nomm6 de Nilopolis recevait
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enfn des mains de Mgr Massaja la conscration que, par un sentiment de profonde humilit6, il avait cru devoir refuser pendant
plus d'une ann6e (Cf, Annales 1912, page 526).
Aussit6t apres les deux 6veques se s6pardrent. II semble
qu'ils se soient retrouv6s avant que trois mois ne fussent 6con1ts, quand Mgr Massaja, d6guis6 en marchand et prenant le
nom d'Antonio, allait partir du Tigr6 pour essayer de rejoindre ses confreres parvenus sur les fronti.res des pays Galla.
Plus tard le Vnerable de Jacobis eut l'intention de descendre
vers les Galla et d'aller travailler lui-meme au Choa. A cet effet,
apres en avoir obtenu l'autorisation de Rome, ii sacra 6veque
Mgr Biancheri, et lui laissa le soin de gouverner le nord de la
Mission. C'&tait en octobre 1853.
Au commencement de 1854, il se mettait en route pour Gondar (Ambara), oii se trouvaient plusieurs de ses pretres. Mais
il ne put aller plus avant. Bient6t il itait emprisonnd, en mime
temps que tous ceux de sa maison. Puis ce 'ft pour lui l'exil
vers M6temma. Par un secours providentiel, il lui devint possible de retourner dans sa Mission ; il lui fallut regagner le Tigr6.
Depuis lors il fut oblig6 de rester a Halal ou meme de descendre
a Emkoullou. Et en I86o, le 31 juillet, Dieu l'appelait a Lui.
2. Le successeur du Venerable de Jacobis comme vicaire apostolique d'Abyssinie fut Mgr Laurent Biancheri, qui depuis sept
ans btait son coadjuteur. Lui 6galement eut a soafirir de la pers6cution. Pour se soustraire aux graves dangers qui le menaCaient partout sur les hauts plateaux, il devait se tenir a Massaouah. II eut la consolation de batir une iglise dans ce lieu
consid&r comme une des villes saintes de 'Islam. Mais ce fut
pour y trouver son tombeau. En 1864, le I septembre, il
6tait subitement enlev6 par la mort.
3. Apres lui, ce fut Mgr Louis Bel qui, en 1865, fut mis a la
t&te de la Mission d'Abyssinie. Un pen de tranquillitk 6tait
revenue, a cause de la disgrAce de I'abouna Salama aupres dun
n6gous Thoodoros et des preoccupations que procuraient a ce
dernier plusieurs chefs insurg6s. Aussi Mgr Bel eut-il la joie de.
compter bient6t 4.500 conversions nouvelles dans le pays du.
Tsenhaddglid, et de pouvoir 6tablir un seminaire a H6bo, prts
du tombeau du V6nrable de Jacobis. Son oeuvreainsi benie
de Dieu allait cependant atre interrompue. Le er mars 186
Mgr Bel mourait. Ag6 seulement de 44 ans.
4. M. Charles Delmonte fut alors nomm6 vicaire apostolique.
Avant m6me de l'avoir su, il succombait a son tour a Keren, WI
19 mai 1869.
5. Un an apres, c'6tait Mgr Marcel Touvier qui 6tait charg6
de diriger la Mission. Lui aussi pensa an seminaire, qu'il dut
6tablir i Keren. 11 se procura des recrues en faisant venir plusieurs missionnaires lazaristes. Mais quand il lui semblait qu'un
grand bien allait s'oprer, des tempetes surgirent qui mirent
b l'6preuve sa remarquable constance et contrarierent tous ses
efforts. Un nouveau negous, Johannes IV, accidait au pouvoir.
Son ragne, qui dura vingt ans, fut pour la Mission catholique
une p6riode de vingt annkes de troubles et d'angoisses. Par mo-,
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le retour de vexations sectaires. 11 y eut des d6fections parni
les fiddles soumis a de si longues et accablantes 6preuves. Mais
la fermet6 du grand nombre fut remarquable.
Mgr Touvier s'etait vu dans la n6cessit4, en 1888, de faire un
court voyage de deux mois et demi en Europe. Au comunmncement d'aout il revenait dans sa Mission , quelques heures
apres avoir quitt6 Massaouah, la mort 1c frappait en plein d6sert.

6. Le Vicaire apostolique appel6 & prendre sa succession fut
sacre a Paris des le 28 octobre 1888 : c'taitMgr Jacques Crouet.
II 6prouva une grande satisfaction & constater - d'apres le
t6moignage qu'il en regut d'un vktnrable pretre confesseur de
la foi a Gondar en 1854-55 - que la Mission n'avqit pas d6vid
du chemin trace par le Vndarable de Jacobis, Et il s'appliqua
. la maintenir dans ces heureuses conditions, specialement en
formant un bon clerge.
7. Cependant des 6v&nements qui avaient commence avant
I'arrivie de Mgr Crouzet, pr6paraient un changement pour le
Vicariat apostolique d'Abyssinie. En 1885~ la colonie italienne
de I'Erythrfe se fondait par I'occupation de Massaouah. Elle
allait s'6tendre, dans les dix ans qui suivirent. La S. C. de la
Propagande resolut alors d'6riger en mission sp6ciale le territoire d6tache des domaines du n4gous. Le x septembre 1894,
elle forma la Prefecture Apostolique de I Erythre, qu'elle
confa a la province romaine des R. P. Capuciis.
II ne restait plus aux Lazaristes, quand tout eut t4- regli,
que la residence d'Alititna en pays Irob, et les d6bris de Goualq,
avec Mal B&razio, sans 6glise et sans maison, leur appartenant
en propre.
It. Etat de la Missio d'Abyssinie on x894.
Quelle 6tait, au moment oh allait etre form6e la Pr6fectMt
de l'Erythree, la situation dd Vicariat Apostolique d'Abyssini
au point de vue du personnel et des ceuvres on des r6esltats
obtenus ?
II possedait, malgr6 les destructions t les incendies ordonnes
par Johanns IV :
A) Les residences des missionaires on 6tablissements principaux, a Keren, a Massaouah, a Akrour-H6bo et & Aliti6na
a) Krek
6tait la r6sidence 6piscopale. n y avait, avoc eI
Vicaire apostolique, 4 pr6tres lazaristes avec 7 on 8 Frtres coad,uteurs; 3 on 4 pretres indigenes, ainsi que 2 on 3 professeuz
moines on lalques. De plus, les Filles de la Charitks'y ttouvaient
au nombre de 9, ayant avec elles a pen pres autant de Swum
indigenes qu'elles foraient a la vie de Communaut&.
Les oeuvres des missionnaires et prttres taiet : paroise,conference eccliasti4e
h.minaire, grand et petit,: 40 6~ v;
m.ensuelle : io pretres indignes'; 6cole des gargons soigns par
les Soeurs : 70 6lves ; 6cole externe : 30 gargons ; cateohismes
'luotidiens : oo gargons; patronage, reumons domincae :
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too garcons; 6coles professionnelles: imprimerie, reliure, me-

nuiserie, ferblanterie, etc. ; agriculture: grande mitairie et
jardins.
Les oeuvres des Sceurs comprenaient: Sainte-Enfance:
60 enfants des deux sexes; orphelinat de gargons : 4o environ;
prphelinat et ecole interne de filles: zoo; ecole-externe de
filles: 80; 6cole normale des Soeurs indigenes: 9 ou lo; dispensaire: 60 malades chaque jour; visites a domicile dans
Keren et les villages environnants, tous les jours.
b) Massaouah et Emkoullou (ville musulmane dans i'ile
et groupe d'habitations sur le continent) : Procure et paroisse,
avec deux missionnaires lazaristes italiens et un pretre indigene.
Il y avait 6galement 6 Filles de la CharitC, avec des Smurs indigenes.
Les ceuvres des missionnaires consistaient dans le service de
la paroisse, sp6cialement pour les Italiens, et dans I'enseignement a 1'cole des gargons, fr6quentee par les enfants soignis
chez les Soeurs.
Les ceuvres des Soeurs 6taient : (Euvre de la Sainte-Enfance
et (Euvre anti-esclavagiste : 50 enfants galla recueillis par le
Gouvernement italien; orphelinat et 6cole interne de filles:
20 ; ecole externe de filles : 20 : dispensaire : affluence suivant
les autorisations du Conseil m6dical; visites a domicile : rares,
et, aupres des Musulmans, ordinairement impossibles.
c) Akrour et H6bo: 2 missionnaires lazaristes et 4 pretres
indigenes. Service de deux 6glises paroissiales; ecole interne:
15 gargons ; ecole externe : io ; cat6chismes quotidiens : 200 enfants des deux sexes; conference eccl6siastique mensuelle:
25 pretres indigenes.
d) Aldtina : 2 missionnaires lazaristes et 3 prfites indig&nes ;
I on 2 Freres coadjuteurs lazaristes. Service de la paroisse.
Ecole interne: 20 garcons ; cat6chismes quotidiens : 30 personnes des deux sexes; visites aux malades et catechismse
dans les divers hameaux de la montagne.
B) Les paoisss confides a i ou 2 pr6tres. Elles 6taient au.
nembre de 30, en plus des 5 oi r6sidaient les missionnaires.
a) Massaouah et Emkoullou 6taient a part; il n'y avait aucune paroisse a y rattacher.
b) Le district de Kren comprenait : Keren, d6jk cit6 ; TWlal,
Degghi, Bosdamba, Chinnara, Achala, Charky, Abimentel,.
Insaba, Addis-Addi, Addi-Johannes, Add'Tdkl6zan. En tout:.
6.500 fideles environ, et de nombreux aspirants attir6s par
de recentes conversions en masse.
c) Le district d'Akrour comptait : Akrour et H6bo d6jk cites ;
Halal, Aouehn6, Maharda. Sagan6iti, Deggra, Add'Engofom,.
Addi-Kountchi, Maela, Addi-Fennih, Addi-Caleh, Add'Abaour,
Add'Anesti, Maretta, Afelba, Sessab, Asmara. En tout: 10.650,
catholiques; et beaucoup d'aspirants, que l'exemple des dernikres conveisions avait amenes.
d) Le district d'Aliti6na ne comptait que la seule fglise de ce
pays, avec au moins 80o catholiques de la tribu Irob Boknoito,,
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diss6min6s dans un vaste espace montagneux trýs difficile a
visiter. Mais les missionnaires qui y r6sidaient, avec trois pretres indigenes, 6taient 6galement charges des catholiques de
Gouala et de Sahssih dans l'Agam6. Ceux-ci, depuis x88,r
n'avaient comme lieux de r6union que des asiles ressemblant
aux catacombes.
En r6sum6, en 1894. le Vicariat Apostolique d'Abyssinie
comptait 3o.ooo catholiques ou n6ophytes. le plus grand nombre daus le Tigr6; 20 missionnaires lazaristes pr6tres et frdres
laics ; 15 Seurs de Saint-Vincent de Paul; 50 pretres indigenes
sortis du Seminaire de la Mission ; 15 Seurs indigenes, que Ion
destinait a former une congr6gation approprike aux besoins du
pays. Le nombre des paroisses 6tait de 30. Si Ton a bien compris,
les difficult6s religieuses du pays et les obstacles rencontres.
vraiment les missionnaires avaient bien travaille et Dieu avait
beni leurs apostoliques efforts.
M. G.

MISSION D'ABYSSINIE
La substitution de 1937
Etat et milieu social. La Mission d'Abyssinie,
celle de 1897-1937, compte environ 300.000 kilometres
carres. Quelque onze Lazaristes perdus dans les immensites du plateau 6thiopien. Pas de route, pas de
rail. Les frais de transport-absorbent le plus.clair des
ressources. Les distances indtfinies et les difficult&s
de communication empIchent les missionnaires de se
voir, de se concerter. M. Sournac faisait porter par
botes de somme, d'Asmara l Gondar, bougles et four-

nitures scolaires, teinture d'iode et vin de messe, et
aussi de lourds thalers, serris et ficels par groupes
de cent, en de sordides sachets. En dtcembe 1933,
\I. Marsay, abba Pietros, abba Ou6ld&-Mariam, pour
aller de Gouala A Dessi6, employerent plusieurs semaines de voyage A dos de mulet. La Mission de

-

332 -

Dessie se ravitaillait a Addis-Abeba, Les consulats
italiens de Gondar et Dessi6 voulaient bien accepter
et porter notre poste et nos lettres : un des multiples
et insignes services que le gouvernement d'Ervthrne
rendait h la Mission lazariste d'Abyssinie.
L'Ethiopie est isole du reste du monde. Le cadre
feodal rappelle les luttes et le temps dcs Capetieni.
Le roi Haild Sdlassi6 arrete par la force la r6volte
de deux competiteurs, Lidj lassou et ras Gougsa
OliW. Administration,
finances, libertY,
securite, laissent A desirer. L'instruction est rudimentaire :
quiconque n'est pas illettr, peut prktendre au titre et L
.la function de < lettre ),.
Deux classes sociales
: les privilhgies et les.
pauvres, les premiers peu nombreux grugeant les
autres. Trop de chefs ignorent que lc chef a charge
du bien commun ; ils cberchent A agrandir leur domaine ; ils vendent la justice au plus offrant, se querellent avec les voisins, et 16vent I'imp6t a leur b6nefice personnel. Qui songe a une juste 6mancipation
des humbles, A I'amelioration de leur sort ? Le peuple
d&sire du travail rdtribue et n'en trouve pas. Le commerce, les m6tiers sont peu developpes, Rae Gougsa
Areala, chef fanatique qui, s'il avait eu les mains
libres, nous aurait immndiatement expulsWs du Tigrd,;
mourut sur les chemins d'Agamb, le a6 avril 1933.
Ses gens, pour faire le cercueil, recoururent A l'industrie des 6trangers et demanderent aux missionnaires
de Gouala pointes, scies, , marteaux et planches de,
caisse.
Exploit6, tondu, le peuple rcolte juste de quoi
vivre. ~I mange, assis par terre, une nourriture insuf-'
fisante et-des ragorlts trop pimentes. En des contries
qui poutraient produire cultures et lgumes, vignes_
et arbres fruitiers, le missionnaire entend la plaiine
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pneumonie pernicieuse enleve cinquante catholiques
d'Alitiena. Aucun d'eux ne vit le medecin. Les conditions economiques et 1'ktat social, dans le vicariat
d'Abyssinie, n'ont rien de reluisant. L'Ethiopie, baign6e de soleil, gAt6e par la Providence, ne negliget-elle pas outre mesure les biens de ce monde, I'utilisation et exploitation des dons de Dieu ?
Le clergO schismatique; puissance erinewmi. La
classe dirigeante, chefs et ciergo schismatique est,
dans I'ensemble, invinciblement hostile au Catholicisme, et arr&te en se jouant 1'effort missionnaire. Le
clerg6 schismatique est nombreux et puissant, ignorant et insatiable, attache A un 6tat social qui lui assure une situation privilgiie. Le 2 juin 1929, le patriarche Jean sacra, au Caire, Cyrille V, 6gyptien,
archeveque s£nismatique
d'Ethiopie,
et quatre
ev&ques schismatiques 6thiopiens : Piktros, Abraham, Isaac, Mikael. En I930, le m6me patriarche
vint & Addis-Abeba et confera l'4piscopat a 1'Etcheguid (chef des moines) Siouiros. Isaac reside &

Adi-Aboun (Tigr6), Pidtros a Dessii (Ouello), Abraham & DIbr.-Tabor ( Amhara).
Le corps eccl6siastique ne travaille pas seulement
pour lui. II est le premiei serviteur de l'Etat, son n&cessaire appui. En cas de conflit, le pouvoir civil aurait le dessous. Une demi-douzaine de rois d'Ethiopie,
au cours des siecles, se convertirent au catholicisme
ou le prot6grent : ils pIrirent de mort violnte ou
furent ddtr6n6s. Jean IV d4clara A Mgr Delmonte, lazariste I: Si j'adopte votre croyance, jr m'attirerai
la haine des lettres et de presque tout le clerg6 ; en
peu de temps, je n'aurai plus de soldats. Je serai ar-
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avez beau avoir de votre c6t6 la veritý et la justice,
bon gre, mal gre, vous serez oblige de vous retirer. P
En 1915, M. Edouard Gruson demande A ras Mikail,
.ice-roi du Oullo et pcre de Lidj Iassou, I'autorisation d'ouvrir une 6cole professionnelle A Dessie. Le
vice-roi, I son corps defendant, refuse. Lidj Iassou
explique le refus : t Mon pere a eu peur des pretres. *
Un chef d'Etat ne peut. permettre aux missionnaires
d'Wtablir une leproserie : ( Mon entourage ne comprendrait pas. n Les &v6ques schismatiques auraient
fait jurer A Hail--Sellassie, le jour de son couronnement, d'interdire l'enseignement de la religion dans
les kcoles, et cette promesse ou serment ne resta pas

lettre morte pour la mission de Dessi.
Quelques Ethiopiens se gardent de confondre
l'effort missionnaire avec les vouloirs des puissances
temporelles

; ils voudraient la libert6

des cultes,•

rendre A Dieu ce qui est a Dieu, de m#4ne que l'Eglise
catholique rend a CUsar ce qui est a CUsar. La Missiond'Abyssinie ben6ficie des nobles proctdes d'un HaiAW
Sellassi6, de son fits Asfa-Ou'ssen,,de Blaten Ghitta
Heroui, de Blaten Ghi6ta Oueild-Mariam, de ras
Emerou, etc. Mais leur clairvoyance et leurs intenlions liberales doivent compter avec l'egoisme d'avegles volontaires qui refusent le bon, nient de mani.
festes et desintiresses d6vo(iments, emp&chent de n&|
cessaires ameliorations.
Les schismatiques et hiretiques fuomels sont pe%
nombreux. N6anmoins, meme ]es schismatiques et h
rktiques de bonne foi, quand ils se convertissent, soi
astreints, apres 14 ans, A 1'abjuration, profession d•
foi et absolution de l'excommunication, parce qu'il
font partie juridiquement d'une secte h6rdtique A

schismatique. La masse laborieuse du peuple ithio
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contrition, ne reooit pas l'absolution qui purifie,
I'Eucharistie qui transfigure. La messe est profante
(i), le mariage est corrompu, I'enfance abandonnde,
les pauvres ne sont pas evangelises. Le schisme est un
mnlange de religiosit6 et de libertinage, d'austiritd
et de depravation. Le surnaturel est dessecht et les
Ames sont vides. Les eglises sont nombreuses au Tigrt, au Choa, en Amhara. Mais ceux qui ont charge
d'imes empechent les Ames de se sauver ; le clerg4
schismatique maintient et entretient farouchement les
monceaux de prejuges contre le catholicisme, de calomnies contre le Pape et fait obstruction a l'action
missionnaire.
L'Utat et 1'organisation sociale de 1'Ethiopie
semblent forg4s expres pour emp&cher le salut des
Ethiopiens. Cet 4tat est pour ainsi dire immuable,
tant que le pays sera laiss6 & lui-meme. Les mis&
rables concessions consenties au catholicisme sont
dues a !'influence efirop6enne, et l'histoire montre que
plus 1'Ethiopie perd contact avec 1'ext6rieur et se referme sur elle-m4me, plus elle est intolerante et hostile au catholicisme. Le Vienrable Justin de Jacobis
qui aima l'Ethiopie et donna-sa vie pour elle, le reconnait et avoue sans ambages : U
L'esprit d'hr6sie
est une mal6diction qui se transmet comme un heritage et sans se corriger, de g4ndration en gineration. n

Entraves it I'effort missionnaire. tc Agonie de la
souris, amusement du chat n, dit le proverbe 4thiox. Les prtres sehismatiques emploient souvent, pour la cons6cration
du pain upe fore invalide. En guise de vin, is utilisent habituelement
du moAt de vin ; ~atire jug6e imnWid. Avant de 'clibrer, ils n'ont
care de la puret6 de conscience. La validit6 de Ieur baptdme et de leur
ordination et elle-mime sujette & caution..
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pien. Nous faisons contre le schisme une bataille in&gale. Le tonnerre ne tombe pas toutes les fois qu'il
tonne, et les torrents du massif ethiopien ne durent
pas. Plusieurs de nos ceuvres prosplrent. M. Bringer
dote la mission de Dessie de constructions admirdes :
eglise, ecole, r6sidence. M. Granier ne se contente pas
d'approvisionner M. Bringer en clous, ciment, t6les
et thalers - les inkvitables thalers empiles et tassP
dans les honn6tes torchons, et objet tout le long du
voyage de mysterieuses civilitds et manipulations M. Granier inscrit 16o 616ves A l'6cole' d'Addis-Abeba.
M. Moulet enregistre bon nombre de conversions ; le
28 octobre i934, il benit la nouvelle eglise et inaugure
[a nouvelle residence de Mendida. A la maison de'
Saint-Vincent d'Addis-Abeba, I'action des Filles de
la Charitd est particulierement efficiente et appr6cide. Mais, tout compt6, l'opposition schismatique entrave et contrarie I'effort missionnaire.
MM. Coulbeaux et Edouard Gruson, en 1897, apparurent en Ethiopie, affubl6s de blouses de vitrier,
achetees au Bon Marchi, a Paris.-La recette ou pro,
cd6&eut toujours du cr6dit parmi nous ; les Lazaristes
des stations d'avant-garde portent jusqu'A la fin I'habit laique. Les confreres d'Addis-Abeba reprennent
la soutane en 193o. M, Baeteman se fait meunier,
vend des fromages, inscrit sur sa'carte de visite
c Representant de la maison G. et B. Peaux et cafe. »
M. Sournac, en 1927, se camoufle en prospecteur de;
la Compagnie Bayard, et, avec 1'aide d'abba lacob
Sebhat, obtient de haute lutte l'dtablissement de la
mission catholique de Kerker. II batit une petite rsidence, ecole, chapelle (14 metres sur 6) ; la propriet du terrain de la mission est contest6e dans la
suite, et le pr.ocks ou dispute dure jusqu'a l'occupation italienne, En 1930, M. Bringer et fr&re Blandeau

rejoignent le poste de Dessi. Its ressemblent a de
vagues marchands de cotonnades et eau-de-vie ; les
passeports indiquent le motif de diplacemnet :
a Pour prendre I'air et changer de cliniat. u
Au Tigr6, la Mission fait froQt A de graves difficultis et defend, pour ainsi dire, les positiqps exld
maniage
tremes et derniers retranchements : dypits
catholique, droit de sepulture, droit de vivre.
Une eoutume achismatique, qui rappelle I'atnienne
discipline de 1'Eglise latine, multiplie leA empkchpun
ments de parentd et coasanguinit4, Iin Agamn,
schismatique" converti, Sebhat, se maria avec une
femme catholique, sa parente au 5" degr. touchapt

le 4'. La tribu, pqissante, crie au scandale
Nps
os sont brisss. ) Le clergA schismatique excomminie
les epoux et ceux qui prendraient le repa§ avec eux.
Les deux jeunes gaps sont priv4s de betail, Ils
quittent le pays, ensuite reviennent, Les anciens squestrent la jeune femme, flagellent les deux 6poux,
Les vexations durirent huit ans. La Mission 6puisa
les moyens de conciliation. ; en juin 1928, elle pprta
plainte devant la justice du pays. Le chef d'Adigrat
proc6da & I'enqukte prialable et fit nomnmer les td-

moins qui diraient si les griefs ktaient fondes oui ou
non. La majQrit6 se prononca pour I'affirmative etle
procs pouvait avoir lieu. Dars une r union houleuse,
un chef dclara : a Vous voulez maintenir ce mariage,
il sera bientot dissous. ) Les parties se rencontrent A
Mekble ou Macallt, chef-lieu. Le proces traina et fut
d'abord un 6chec pour 14 Mission ; ras Gougsa
Areaia ne youlut pas juger et se recusa. Les catholiques en appelerent au gouvernement centra, et
I'anne suivante, 16 rai

1929,

le trihbnal d'Addis-

Abeba porta la sentence : t Les biens voids et confisquis seropt restituf.s.; les catholique. peuyent desosr-
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mais vivre conformiment A leur loi. n La concession
de ce minimum de libert6 qui exigea des fatigues, des
depenses considerables, fut inesp6r6e, miraculeuse.
Le succes catholique, qui sauvegarde les droits du mariage chr6tien, accumula la haine dans le camp shismatique.
Vers i93o, trois families nous viennent d'Erythr'e
et rentrent dans leur pays d'origine, Assa, pres
Adoua. Le chef local, dedjatche Hailou les moleste et

pousse A bout par ses exigences et abus d'autorit&.
Ces families repartent en exil.
A Biera (Agame), les schismatiques refusent h un.
petit groupe de catholiques cimeti6re et droit de s6pulture. La Mission decide de passer outre et de-;
mettre les adversaires devant le fait accompli. Le cur;
indigene de Biera fait les enterrements a Bi&ra. Les
schismatiques sont d'abord surpris, decontenanc&s ;
puis 1'exasperation tourne A la barbarie, comme il

arrive sans peine dansjes guerres de religion. Le^
6 f6vrier 1933, dans la soirde, nous enterrons le troi-,:
sime mort a Biera, un enfant de six ans, fils de.
Gubbre-Iohannes. Dans la nuit du 6 a 7, .les schis-.
matiques, sans bruit, comme des hyvnes, deterrent le
corps et le s6questrent. Isaac, v&jque schismatique dtut
Tigr6, attise les passions, soulve la population, excommunie ceux qui assistent au repas des catholiques5
ou leur donnent leurs filles en mariage. D6sormais,
les catholiques de Bi6ra enterreront A 1'intdrieur de
leurs maisons. Dans une cavit6 de l'oratoire de Bikrai
des bidons - bidons A pdtrole, contenance 18 litres
- ajustis bout A bout et soud6s pour 6viter l'infec
tion, renferment des cadavres de petits enfants. Cesg
innocents crient vengeance. La Mission, exasplrd
A son tour et justement indignee, riclame justice et
3M. Granier agit A Addis-Ab4ba. Le 18 octobre i934.
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I'affaire & I'avantage des catholiques. En juillet 1935,
le mur du cimetire catholique de Biera est achev6,
et les sept derniers morts de Biera ont un lieu oil reposer en paix. Seule l'exhumation et transfert de
deux corps rcemment enterris est renvoye A plus
tard. Le 3o septembre 1935, le cadayre que les schis-

matiques avaient dkterr6 et cache, est restitut et replacd en terre catholique.
A Gouala, la Mission ne peut racheter les ruines
de la maison du V6n&rable de Jacobis, ni acqu~rir un
terrain pour construire. Jusqu'A la fin, nous habiterons un miserable toit d'emprunt et manquerons de
logement convenable. Des querelles aiguis et des proces mettent aux prises catholiques et schismatiques.
Dedjatch Oueld&-Guebriel Aiba, chef d'Adigrat, est
malveillant. En juin 1935, les schismatiques de Gouala enlevent des pierres aux ruines de la maison du V&narable de Jacobis. Nos. leves sont maltraites,
blesses ; treize d'entr'eux passent en prison a Adigrat la nuit du 13 au 14 juin 1935. Le 25 juin, Balambaras Guebr-MikaEl arrive d'Addis-Abhba porteur
d'une lettre de l'afe-negous, lettre lue, le 26, au marchi d'Adigrat : t Ni herbe, ni eau pour les catholiques. S'ils paient la contribution en pains et biere,
ils auront I'eau pour jardins. S'ils pr6tendent avoir
droit a des champs, qu'ils prouvent leur droit a M&kele. ) Le 7 juillet 1935, le t tabot ), ou pierre sacr~e
rentre en vainqueur dans 1'6glise schismatique de
Gouala. Plus tard, apres le changement de decor, nos
adversaires diront : a Nous vous avons vraiment fait

manger trop de misre., ) Nos catholiques ne peuvent
se passer d'eau, champs, herbe. Ils sont menaces
d'exil. La Mission reagit avec force. Nos Confreres
d'Addis-Abeba, MM. Granier et Tesfa-Sellassi6 sont
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hommes de ressource, et I'intermin=ble procks prend
enfin meilleure tournure. Mais les escadrilles d'Erythr6e fendent I'azur agameen et des bombes iclatent
sur Adigrat.
L'occupation italienne.
En janvier 1935) le
general De Bono d6barque en Erythr6e avec ie titre
de Haut Commissaire. En mars, le g&neral Graziani
devient gouverneur de la Somalie Italienne, et un
pour
Commandant de I'a6ronautiqcue est nommn
I'Afrique Orientale. Vers le 15 mars, des avions survolent Alitiena. A Adi-Caie, petite ville frontibre
proche d'Adigrat, on signale, en f6vrier 1935, un
mouvement extraordinaire ; eie mai, la presence de
deux generaux ; en aoit, des reunions de sept aum 6 niers militaires. En juillet, on entend, A Aliti'naý les
exercices de tit de I'artillerie italienne dans le Choumezana. En septembre 1935, le reseau des tentes italiennes se rapproche de la fronli6re. Le it septembre,
les six consuls jtaliens r6sidant en Ethiopie sont rappel6s par leur gouvernement. Das novembre I934, le
courrier italien entre Adi-Ugri et Dessie est interrompu; En mars 1935, les communications postales entre
Erythr6e et Addis-Abeba deviennent difficiles, puis
impossibles. La hausse du change gene nos approvisionnements en grain ; en septeinbre, a la cl6ture
de I'ann&c scolaire, dix charges d'Ane, nourriture des
616ves de Gouala pour une semaine, reviennent a cent
thalers.
La mobilisation des divisions italiennes, annono6e
pat les journaux, commence en janvier I935, et suit
une impressionnante et significative progression.
L'accumulation de troupes et de matiriel en Erythrie,
I'importance et le riouvement des transports maritimes, I'envoi de forces en Somalie, font pr6voit une
action 6nergique, A I'emporte-pi&•e. En six mois, 1'ex-

pedition occupera le gigantesque plateau qui contm
mande et domine, en Afrique Orientale, la porte Sud
de la mer Rouge,
Le 3 octobre 1935, sans declaration de guerre, les
Italiens franchissent le Mareb, et avancent, a l'Est,
sur le plateau de Goul-Mekada. Faisant voyage ce
jour-li, je rencontrai les troupes d'attaque venant de
Monox6ito et passant a S6bea pour gravir le plateau
d'Agame. 5 octobre 1935, occupation d'Adigrat ; 6
octobre, occupation d'Adoua ; 8 novembre, occupation de MacallM. En janvier 1936, les Ethiopiens
prennent l'offensive sur le front du Tembien. Les Italiens construisent des ouvrages fortifies entre Ourahot et Zeban-Sefra ; le cordon des redoutes itreint
et enserre la petite mission de Gouala.
D'apr•s le bulletin officiel diffuse aux arm6es, mars
1936, les Italiens disposent de 23 divisions et 13.ooo

moyens de transports automobiles. Malgrd leur inferioriti en armement, aviation, service d'intendance
et services tout court, les Ethiopiens veulent faire la
guerre a l'europ6enne, desappr6cient, repoussent la
lenteur des guerillas, et se massent pour les rencontres d6cisives. En f6vrier et mars 1936, ils sont
battus et disperses A Amba-Aradam, a Amba-Aladje,
au Tembien, au Chir6, au lac Achangui. Les Italiens
entrent a Gondar le 1i avril 1936, a Dessid le 15 avril,
a Addis-Abeba le 5 mai 1936.
Le 3 octobre 1935, premnier jour des hostilites, lea
avions 6rythr6ens jeterent des bombes sur divers
points de 1'Agamb. Adigrat, chef-lieu, reIut deux
bombes, et le minuscule village de Gouala, rdsidence
de la Mission carholique, quatre. J'4crivis au gen6rai
De Bono, qui rdpondit : a 5 novembre i 9 35-XIII.
Je vous informe que j'ai pris mes dispositions pour
que 1'aviation de bombardement ne cause pas de d&-

gAts aux biens et personnes des Missions catholiques
d'Agamb et d'Ethiopie. n
Au d6but des hostilitis, les Italiens des agences
consulaires et commerciales 6vacuent l'Ethiopie. La
Mission catholique d'Abyssinie accepte la garde
des clefs des consulats italiens de Dessid et de Gondar,
sans responsabilitd, ni charge quelconque, et avec
l'assentiment des chefs ethiopiens. Vainement, les
missionnaires, conseill6s par M. Granier, s'entourent
de circonspection, d'un luxe de pracautions. La d&
fiance indigene ne voulut pas donner d'attestation ou
d'autorisation &crite, et ce qui 6tait acte d'humanit6
nous valut d6boires et ennuis.
A Alitiena, le 29 fevrier 1936, troisieme jour de la
retraite fermee (162 retraitants), un detachement de
,quarante Agamdens, A la solde de l'Italie, fusilla et
exkcuta, sans leur laisser un instant pour se preparer
a la mort, trois catholiques, Imanmali, Souba, son
fils, et Hanta Hagos. Je me plaignis au marechal Badoglio. Son chef d'etat-major rdpondit : u Dessie,
25 avril 19 36-XIV... Je siisis l'occasion pour d&clarer
ouvertement et sincerement ma r6probation pour le
douloureux incident qui a d&sol6 la communaut6 catholique d'Alitidna... Gen. M. Gabba. "
M. Bringer, s. trouvant a Mendida, Choa, s'entremit pour la libration de quatre soldats italiens,
prisonniers des Ethiopiens, II etait homme & mesurer
et peser cette affaire 6pineuse, a I'entreprendre, a la
mener 4 bonne fin. Le 12 mai 1936, il remit les prisonniers a l'officier, italien commandant la place h
D1br&-Brehan, et en re9ut 1'attestation : ( DibreBrehan, 12 mai I 9 36-XIV. Le Pire lazariste francais,
Bripger Jean-Baptiste, risidant h Mendida,
r6gion

des Galla. Abitchou, a aujourd'hui remis au soussi-
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gni trois prisonniers italiens (i) qui etaient tombus, le 6 du mois courant, entre les iains du chef
de bandes indigene Lidj Hail&-Mariam, faisant de la
sorte oeuvre humanitaire. L'heureux sucks a 6t6 ren-

du possible par 1'entremise et l'inturt t6moign6 par
la susdite Mission. Le lieutenant-colonel commandant
Orrigo Flaminio. ,
Pendant les hostilitus, les missionnaires et prktres
seculiers indigenes restent ia eur poste et s'acquittent
de leur ordinaire travail. Its pourvoient au service religieux des ascari, originaires de l'Ordinariat oriental
d'Erythrue et faisant partie de l'arm&e italienne.
Au chapelet du soir, dans les paroisses du Tigre,
nous r4citons les trois premieres dizaines pour la paix,
les deux autres pour les Ames des morts. Les Italiens
fr6quentent les sacrements et remplissent nos rares
gglises aux jours de f&te. Sous la tente, des soldats
contractent mariage par procuration, la femme 6tant
restle en Italie. R4sultat d'une lkgislation qui favorise la famille, d'une politique qui considere la d&
mographie comme la a clef de I'histoire ,.
M. Tito Peparaio, lazariste de la province de
Rome, arrive a Alitiena, le 20 mai I936, et rend i la
Mission Catholique d'Abyssinie de signalus et ininterrompus services. II se multiplie et se d6pense notamment dans les chantiers. II -crit le 3 aout 1936 :
c La semaine derniere, j'eus ia joie d'aller dire la
messe a plus de mille ouvriers qui travaillent sur la
route d'Adoua... Dimanche dernier, aprs un triduum
de predication, j'eus la joie de donner la communion
a 15o soldats. j

L'&cole de la Mission catholique de Dessi6 devint
h6pital, et une Croix-Rouge hollandaise y soigna les
bless6s -thiopiens. L'avant-garde italienne arriva a
I. Le quatn prisa•nier,,tris malade, avait 6t conduit aulieitenaat
colonel De Mea, A If tin. de la demieue da Lidj Hal6-Mariamd
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Dessi le 13 avril 1936 dans la soir6e, les troupes indi-

g6nes le 14, les troupes blanches, le 15. Pas un coup
de fusil ne fut tire. La Mission lazariste assure dans
la suite avec une diligence et un succ6s remarquts le
service religieux des Italiens. En aoit 1936, journee
de recollection sacerdotale 1 dix aum6niers militaires
repondent a l'invitation de M. Marsay.
Le ;I janvier 1936, des bandits tentent de mett
le feu a la Mission catholique de Kerker z M. Sournac a le don d'cloigner les dangers, et le mauvais coup
ne rhussit pas. Le 26 mars 1936, la Mission de Kerker recoit 25 bombes. DWgAts insignifiants. Six jours
plus tard, les Italiens entrent a Gondar.
Le i* mai 1936, le negous Hail&-SellassiW quitta le
Choa et I'Ethiopie par la voie ferrýe de Djibouti ; les
jours qui suivirent furent pour les 6trangers, AAddisAbeba, des jours de peril. 2.00o Europ6ens que rassurent et attirent le sang.froid et 'l'intrtpidit6 de M. le
Ministre Bodard se rdfugient a la legation d( France.
Ceux qui restent chez eux doivent songer A se ddfendre. M. Granier place des fusiliers i la maison des
Filles de la Charit6 et ala Procure des Lazaristes.
II ecrit le 7 mai 1936-:

(

De nombreux (brigands) out

detruit en quatre jours la plus grande partie du
centre d'Addis.Abeba. Pillage, incendie, neurtres.
Chea nous, pas de mal, non plus que chez nos Soeurs.
La Mission de la Consolata est ravag&e. On en dit
autant de plusieurs &tablissements protestants. Des
hommes armns nous gardaient. II y en avait encore
plus chez les Filles de la CharitW, ainsi que cher les
PP. Capucins, oil plusieurs attaques ont 4t, tentees
par les brigands. Le danger 6tait grave pour tous les
liJipnc. w L'arrivie des Italiens retablit A AddisAbfba l'ordre et la s&curitt. La residence de Mendida
fut momentandment abandonnee.
-(A s iw)
Paul
Mc
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CHINE
CHUCHOW
M. Hdnault, Lazariste, missionnaire du Vicariat de Hangchow, Chikiang. s'est 6teint doucement le 18 janvier 1938 &
1'H6pital Sainle-Marie de Shanghai.
M. H6nault Auguste, n6 & Paris le 7 septembre 1869. fit ses
6tudes seoondaires a Wernhout. Entre dans la Congregation de
la Mission le 4 septembre 189o, il emit ses vceux le 5 septembre
1892 et arriv6 en Chine le 16 octobre 1896, il fut ordonn6 pretre
le 8 d&cembre de la m6me annie & Chengting-fou, son premier
placement. II ne resta dans ee Vicariat que trois ans k peine et,
pour raison de sante, fut envoy6 au Chekiang oi il arriva le
30 juin 1899. Pendant quelques annees employ &al'enseignement du francais et des sciences dans les c> leges ouverts par
Mgr -Reynaud, M. Henault quitta dbfinitivement le professorat
en 1907 et fut applique aux missions jusqu'k sa dernidre maladie.
Pendant ces 30 annues, il travailla presque exclusivement
dans le meme district de Chuchow. En butinawt comme es abeilles
silon sa propre expression, il s'etait forme une certaine compdtence en bien des choses, et ii s'en servait de son mieux pour
faire le bien.
Tout le long de sa vie, il est rest6 droit et simple, presque
jusqu'h la naivete ; bon coeur, il gardait fiddlement un souvenir
reconnaissant pour le moindre bienfait.
Ayant de beaux groupes de catkchumanes dans sa chere paroisse de Lungyu, son ardent d6sir itait de vivre encore quelques
annues pour mener & bonne fin leur bducation chr6tienne.'DieB
en jugea autrement. Atteint d'un mal qui ne pardonne pas
(un cancer & la base de la langue), M. Henault a pass6 la plus.
grande partie de l'ann6e 1937 dans la souffrance, et ce fut pour
un homme de son caracthre un immense exercice de patience.
Esp6rons qu'aprds cette annee de purgatoire ici-bas, le bon Dien
lui aura accord6 de jouir sans retard de la r6compense ternelle.
Paul LEGRIS.

PIKIN
SACRE DE MGR J EAN-BAPTISTE WANG, LAZAhPISTE,

DeuxiLme Vicaire-Apostolique d- Nankoua - Chine).
Le 24 fWvrier 1938 en la fete de saint Matthias, ap6tre, s'est
d:roul6, dans la-cathedrale du P6tang, a Peking, le sacre solennel de Mgr Jean-Baptiste Wang, deuxi6me vicaire apostol:que de Nauhouo. Dans la matins e ctaire du priptemps nais-
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se deroula dans le parvis: le Grand seminaire de Chala, les
-eprtsentants des diverses communautqs, les 4veques, 1'blu.
le consecrateur. La nef se trouvait bondee d'une piease assistance, toujours avide du beau spectacle d'un sacre 6piscopal.
Le consecrateur 6tait Mgr Melchior Souen, vicaire apostolique d6missionnaire: malgr6 son Age, ramassant see forces,
il avait accept6 le grand r61e dans ce c6r6monial, accablant,
s'il est consolant. Deux pr6lats, confrres de l'61u 'escortaient:
Mgr Paul Montaigne, vicaire apostolique de Pikin; Mgr Joseph Tchow, vicaire apos•iiqcue de Paotingfou. M. Desrumaux,
visiteur des Lazaristes, en son r61e de chapelain, veillait aux ditails du ceremonial, avec la competence d'un praticien, rompu
de longue date aux exigences de la rubrique.
La majestueuse scene du sacre se d6ploya ainsi, sans heur,
sans lenteur, sans ennui, sans rdpit, depuis le premier acte,
qui tient d'abord I'e6u au bas des degrds, pour l'examen de la
foi, et peu a peu 1'6eve, I'orne, le b6nit, le grandit, dans ce flot
press6 d'oraisons, d'exhortations, qu'inspire le ceur de I'Eglise,
avant 1'6clat de I'apotheose finale.
Les fiddles de Nankouo auraient desire poss6der parmi eux
leur pasteur en pareil jour, un de ces jours- qui font date;
mais les temps troubles avaient conseille l'enceinte de la capitale, ol la paix contraste heureusement avec l'insecurite de la
plaine, apres de longs et rudes combats.
Quand. au repas de f6te, Mgr Comisso, secretaire de la DIl•'
gation Apostolique, prit la parole, au nom de Mgr Zanin, de16gue apostolique, retenu t Hankow, ce fut pour rappeler d'abord.
un mot de saint Augustin, un long cri d'effroi et de douleur,
apres les rapines, les incendies, les massacres, lors de l'invasion
des Vandales A travers son eglise d'Afrique; ce fut pour rappeler aussi les gemissements du grand ap6tre saint Paul, g&,
missements, qui laissent intacte sa vaillance et entiere soBs
esperance. La Chine vit, elle aussi, un temps d'amertume
les Missions de Chine ont souffert et souffrent encore. Qui notus
rendra la paix ?
Le nouvel ev6que, Mgr Wang, ira, sans tarder, prendre la.
direction de son Vicariat de Nankouo ; en fait, ii l'exerqait d6jL.
A titre d'administrateur, nomm6 pen apres la demission
venere Mgr Souen, son prld6cesseur. 11 apporte, pour le succ&
de sa charge, la maturit6 de l'Age, comptant 55 ans bient'
sonnds (n6 le 17 juin 1883) ; il apporte le poids de l'exp6rienc
avant exerc6 des fonctions, qui ont donn6 les preuves de w
valeur.
Ancien eleve du Siminaire de Pekin, entr6 dans la Congrega."
tion de la Mission le 17 aoft 1908, Mgr Wang avait acheve s~-l
6tudes theologiques A Chala, fonde en. 1909. Par sa naissance
comme par son placement, il se trouva incorpor6 dans le noslS
veau Vicariat de Paotingfou, etabli en 19io, avec Mgr Fabri&
gues, comme premier vicaire apostolique. Ses fonctions, apr
quelques ann6es de ministere, furent surtout celles de I'ense
gnement, charg6 d'abord, dans le Vicariat de Paotingfoi, de
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direction de I'Ecole des Cat6chistes, et, dans celui de Nankouo,
de celle du Petit S6minaire. Nomm6 en 1936 administrateur,
en 1937 vicaire apostolique, il fut seul A s'6tonner d'un choix
que chacun pr6voyait et predisait. Mgr Wang, par goit, efit
pr6f&r- une activit&plus discrete, ami du silence, pen soucieux
de priskance.
Jetons an regard rapide sur ce Vicariat de Nankouo, qui
acclame son nouveau pasteur. II comprend plus de 35.000 fid6les, parmi une masse de 1.300.000 palens, en 6 sous-prifectures civiles, dans la province du Hope. Mgr Wang trouve,
pour le seconder, 28 prtres, dont 8 sont ses confreres ; il trouve
aussi un beau groupe de religieux laics indigenes (147) et de
religieuses indigenes (106) voues aux ceuvres, celles notamment de 1'enseignement, dans son vicariat et quelques vicariats voisins. Au Grand S6miuaire de Chala, Nankouo compte
4 Belves ; il en pr6pare 54 dans son Petit Seminaire.
Pour rendre moins incomplet ce compte rendu du sacre, it
faudrait redire une longue liste de noms: tous ceux groupes,
en ce jour, autour du nouveau prince de l'Eglise, en couronne
d'honneur. Pour cette enumeration, qui ne saurait omettre les
titres, mieux vaut un tableau. Citons an risque de r6p6ter:
Mgr Souen, vicaire apostolique de Nankouo, demissionnaire.;
Mgr Montaigne,. vicaire apostolique de 'Pkin; Mgr Tchow,
vicaire apostolique-de Paotingfou; Mgr Tchang, vicaire apostolique de Suenhoafou; Mgr Martina, prifet apostolique de
Ytchow ;Mgr Comisso, secr6taire de la Dltgation Apostolique;
M. Desrumaux, visiteur des Lazaristes ; M. Vanhersecke, supdrieur des Lazaristes de Pkin : R. . Rahman, recteur de
1'Universit6 Catholique; R. P. Verhaert, supdrieur des PP.
Scheutistes de P6kin ; R. P. Shant6, vice-sup6rieur des PP. Jtsuites de P6kin ; R. P. Kashmitter, directeur de 1'Agence Fides '
R. P. Rutten, de la Commission Synodale; M. Ferreux, sup6rieur du Grand S6minaire de Chala.
II faudrait citer bien d'autres noms, confreres Lazaristes de
la Maison de P6kin, pretres s6culiers indigenes du Vicariat de
Pkin et d'autres encore. Qu'on nous pardonne l'omission forc6e : I'assistance ecclesiastique se trouvait compacte en raison
des temps, qui out oblig6 une partie du clerge & deserter les r6sidences, en telle et telle r6gion plus troublie. Ces fetes ont rendu
aux coeurs un pen de joie, laiss6 un pen de r6confort, apr6s les
amertumes, les anxi6t6s, les douleurs de ces derniers mois.
Pikin. mars 1938.
Alphonse HUBRECHT.

TCHENGTINGFOU
La Trag6die du 9 octobre z937
Mgr de Vienne, administrateur apostolique d Vicariat de
Tchengtinfou, communique cette relation sommaire : me
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il n'en est que
De par ateurs, le journal de Saur LevaUois , suprieure
de la maison des Saints-Anges & Tchengtingfou et e Rapport de Dom Girardin, prieur de la Trappe de Notre-Dame
de Liesse, plus proches des imonvants massacres, sont dun

palpitant interdt ; its sont done ici insdrds a titre d'informalion, et comme reflEtant l'angoisse des missionnaires et des

Filles de la Charitd.

La ville de Tchengtingfu est situee A 26o kilombtres sud-ouest de Ptking ; entre ces deux villes se
trouvent les villes de Tingchow et Paotingfu, a 200
kilomitres et 146 kilomttres de Peking.
Le 17 octobre, M. Chanet, missionnaire a Tingchow, recevait de Chengtingfu un courrier, portant
kcrits sur la doublure de son habit quelques mots
annonrant la disparition, le 9 octobre, de Mgr Schraven, de MM. Ceska, Charny, Bertrand, Wouters
(lazaristes), d'un pare trappiste, le P. Robial, des
Fr. Geerts et Prinz, et d'un civil tchecoslovaque, qui
travaillait a la Mission au debut des hostilit6s. Le
courrier devant traverser les lignes japonaises pour
se rendre a Tingchow, on n'avait os6 lui confier une
lettre, vu qu'on attribuait la captivit6 des missionnaires aux soldats japonais.
M. Chanet envoya aussit6t, malgri les difficultes
des routes, un autre courrier h Peking, prdvenir Mgr
Montaigne et I'ambassade de France.
Quelques jours plus tard, M. Vonken, missionnaire du vicariat de Tchengtingfu, ayant appris la
disparition de Monseigneur et de ses compagnons,
traversant les r6gions occuples pat les troupes japonaises et les bandes de brigands, ainsi que de vastes
regions inondees, tant6t a bicyclette, tant6t en barque,
parvenait a Tientsin, et de li se rendait a PNking,
annoncant les rtnmes vagues nouvelles.

L'Ambassade de France fit de vains efforts pout
obtenit des renseignements sur cette affaire, de la
part des autorites japonaises : c'tait le silence cornplet. Mgr Montaigne avait tout juste pu renvoyer le
courrier de M. Chanet, avec un mot I'avertissant
qu'on faisait son possible pour sauver les captifs. Du
reste, plus aucune nouvelle jusqu'au 15 novembre. Ce
jout-IA, M. Riera, du Grand srminaire de Chalaj pres
Peking, qui avait pu le 7 se rendre A Paotingfu,
sans avoir autorisation des Japonais de continuer sa
route vers Chengtingfu, apprit, a Paotingfu, que les
victimes avaient 4tW tuees et leurs corps brf6ls. De
suite, ii retourna A Peking annoncer la chose A
l'ambassade.
Ce meme jour, i5 novembre, Mgr de Vienne, ayant
obtenu de I'Etat-major, par I'intermidiaire d'un preO
tre japonais, qu'une enqute ft - ouverte, quittait
Tientsin, accompagn6 d'un commandant japoniis et
du pretre susdit, et passant par P6king, arrivait la
15 & Paotingfu. La, tous les trois visiterent Mgr
Chow,
vicaire apostolique lazariste, qui avait dO
quitter sa residence dotruite par les bombardements,
et se retirer .dans son h6pital situ6 dans le faubourg
sud de la ville. IUs se renditent aussi A la cath&drale
et a Ia residence de Mgr, ot its constahrent avec
6rotion les ruines accumules par I bombes d'avions
ainsi que la destruction de 1'6cole de filles, qui avait
reeu 6 bombes, tandis que I'orphelinat, tenu par les
Filles de la Charit6, et situtt dans le faubourg ouest
de IN ville, avait et endommag6 par ix bombes iga.
lement. Quelques photos furent prises ; des paroles
de condoleances sinceres de la part du commandant,
voire meme des promesses vagues d'indemnites furent faites ; enfin le lendemain, par train militaire, les
voyageurs arrivaient a Tchengtingfu, vers y heures
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du soir. Les officiers japonais, employes A la gare,
mirent a leur disposition la seule auto de l'endroit,
et ils gagnerent la r6sidence 6piscopale. Sur le parcours de la gare a la Mission, cinq ou six kilomktres,
pas une lumiere, pas une porte ou boutique ouverte,
personne : tinebres, silence, solitude absolue, la population etant encore terrorisee, bieh que l'armne japonaise fit entree en ville depuis deja plus d'un mois.
Inutile de dire 1'4motion de Mgr de Vienne et des
pretres presents A la Mission, quand ils se rencontrerent. Depuis le 9 octobre, hormis le mot rapporti
par le courrier revenu de Peking h Tingchow, aucune
reponse aux missives parties pour diverses regions,
aucune communication avec les Vicariats voisins.
Parmi les pretres alors a Tchentingfu, se trouvait M. Chanet. Ayant appris, le 17 octobre, a Tingchow, la disparition de ses confreres, sans pouvoir
obtenir de laissez-passer de l'arm4e japonaise, malgre les difficult6s des routes, il etait parvenu, le 22,
sur sa bicyclette, a Chengting. II y avait trouve les
pretres chinois terrorises, n'osant plus faire d'exercices en commun, n'osant plus m&me laisser sonner
l'angelus. II avait remont6 leur moral, et entrepris
une enqukte sur les 6v6nements. Les confreres vivaient-ils encore ? Oi &taient-ils ?
La difficult4 de Penqukte etait d'autant plus
grande que les timoins de la prise des missionnaires
ayant eti tris effrayes, leurs temoignages ne concordaient pas I de plus, on ne trouvait, dans les premiers
temps, aucun temoin de ce qui s'etait passe apr&s la
prise des missionnaires. Neanmoins, peu a peu, M._
Chanet avait pu 6tablir les faits suivants :
Le 9 octobre, dans la matinee, la ville avait t6
prise par les Japonais, et peu apres, des soldats pendtrant dans l'enclos de la Mission, avaient maltrait 6

-

351 -

et pill6 catholiques ou paiens refugids A la Mission,
ainsi que quelques pretres ; les locaux des Filles de
la Charit6 avaient 6t6 Bpargnes.
Dans la journre, des officiers japonais avaient vi.
site Mgr Schraven et lui avaient promis qu'on respecterait la Mission. Cependant, vers 5 ou 6 heures du soir, dix individus, habill6s en soldats japonais (soldats peut-&re Corens ou Mandchoux, mais
de I'arnne japonaise, au moins une partie) se pr6senterent a la porte principale de la Mission, et y laissant deux d'entre eux, p6nitrerent lans les locaux
des religieuses indigenes.
II faut savoir que la Mission occupe un fort vaste
enclos distribu6 en quatre quartiers bien sdpares :
quartier des religieuses indigenes ; des Filles de la
CharitW ; des coles et ateliers de gargons ; de Mgr
et de ses .pr6tres ; la cathedralee occupant le centre
du, terrain.
Avertis de i'entree des soldats dans les locaux des
religieuses chinoises, MM. Charny, sup6rieur des lazaristes, et Bertrand, voulurent les atteindre ; mais
ils furent appr6hendls par les deux soldats de garde a
la porte, et enferm6s dans la loge du concierge.
Les huit militaires parcoururent alors les batiments
des religieuses, puis ceux du quartier des &coles servant alors aux refugies hommes, volant ici et la ce
qui leur plaisait.
Peu apres sept heures, ils arrivaient au r6fectoire
oý venaient d'entrer Mgr Schraven et ses pretres
ils donn&rent ordre de se lever et de garder le silence,
tenant leurs revolvers braqu6s sur les pr4tres ; puis,
quelques-uns s'emparerent de Mgr et des europdens
(ne d6sirant pas prend-e les chinois), leur bandkrent
les yeux, leur ligoterent les mains, les librent mime
tous ensemble et les entratnerent vers la grand'porte.

Li, its joignirent au groupe MM. Charay et Bertrand, et s'eloignarent avec leurs captifs.

Jusque vers le o1novembre, tous a la Mission ignor6rent la suite des 4v&nements. Mais M. Chanet par-

vint alors A savoir que les captifs, le soir meme du
9 octobre, avaient 0t6 emmeons a deux on trois cents
mktres de la Mission, pr6s de l'endroit oi les Japonais
brilaient lea cadavres de leurs soldats morts durant
la bataiile ; qu'ils avaient &t4 tuds, soit au revolver,
soit a la baionnette, puis briles eux aussi. Et, de fait,
ayant fait examiner l'endroit indiqu6, M. Chanet decouvrit, mnl1s a la boue, dea os calclns, des chape,

lets, des midailles, des parties de vetements, des objets de poche ayant sans aucun doute appartenu aux
misaionnaires. Le tout fut respectueusement recueilli
.et port6 i la R4sidence.
---L'nqukte faite par M. Chaner facilita beaucoup
celle que devait faire le commandant japonais ; aussi
vingt-quatre heures aprbs son arriv6e, cet officier loyal
reconnaissait-il la culpabilit4 de I'armie japonaise, et
cherchait-il I faire quelques r6parations.
11 demanda d'abord A la Mission de r6upir les au,
toritis japonaises et chinoises de la ville, afin de
mettre un peu d'union entre tous. II exposa aussi aux
ofliciers japonais le but social des Missionnaires, et
leur recommanda la bienveillance envers eux et les
catholiques.
II ft ensuite dcid6 qu'ur office fun.bre solennel
serait c~1brk le plus t6t possible, en I'honneur des
victimes. Et en effet, le 22 novembre, Mgr de Vienne
chAIntait ure messe pontificale de Requiem, en pr&Rpeqc d4 toutes les autorites chinoises do la ville, et
d'uoo trentaine d'officiers-japonais, dont trois officiers
tentures
sup6rieyrs, La cathk4rale avait et, par6eee
noires, les notables ohinois et les officiers japonais
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avaient offert, selon les usages chinois, des banderoles
portant des inscriptions 6logieuses pour les victimes,
et de nombreuses couronnes. Une foule knorme, eton-

nee de ces honneurs rendus par l'armpe japonaise a
la Mission," et par suite se sentant revivre, remplissait 1'eglise.
Le general en chef de l'armne japonaise du nord
de la Chine avait. envoy4 un tilegramme de condoI6ances, qui fut lu du haut de la chaire, avant la
messe pontificale.
Apres I'office, les officiers japenais furent recus a
la table des Missionnaires ; puis ils visitarent les

ceuvres de charite de la Mission : orphelinat, hospice
des vieillards, creche, h6pital.... et la vue de ces
aeuvres semble avoir &te pour eux une r6velation.

L'armie japonaise offrit de faire dlever un monument aux victinmes, pros de la cathedrale, et d'indemniser la Mission pour les digits causes par les obus.
Enfin, a Pekin, dans I'6glise Saint-Michel, situee
au quartier des Legations, le 18 decembre1 un office
funebre fut cdl&br4 pour les victimes, en presence des
repr6sentants de la Delegation apostolique, de la
France, de la Hollande, de l'arm&e japonaise, etc...
office auquel assist&rent NN. SS. Montaigne, de
Vieiine, Lebouille, et un nombreux clergi, ainsl que
grand nombre de catholiques itrangers et chinois
Humainement parlant, la tragidie de Tchentingfu
est finie ; nais nous savons que Dieu tire le bien
du mal, et sommes persuadds que ces victimes offrant

leur sang et leurs pri&res pour la Ghine, la ~Mission de Chengtingfu deviendra plus prospere encore qu'au=
paravant.

LE

DRAME

DE

TCHENGTINGFOU

Rapport do Dom GCardin, rappiste,
Prieur d N. D. de Liess
Tchengtingfou, 5 dicembre 1937.
Voici quelques details sommaires sur 1'affaire duest9 octobre
situe a
dernier. Le monastere de Notre-Dame de Liesse juste
c6te
quelque 5 kilometres de la gare de Chengtingfou, loin ade la
de la vote ferrie. La ville de Chenging est assez dans leur
gare et de la vole ferrde. Les sodats japonais,
les
avance progressive vers I'interieur de la Chine, suiventcomvoies ferries qui sont en ces regions les seules voies de
munication faciles et rapides ; pas de belles routes comme en
France, rien que d'abominables chemins de terre ou des semblants de pistes. Les Japonais, des la fin de septembre, sont
done venus le long de la voie ferree qui passe prks du monastire. On savait qu'ils allaient venir, mats on n'a su qu'ils
venaient en fait que lorsque deja ils 6taient bien pres de chez
nous, les nouvelles' manquaient complitement, ren que des
bruits, ordinairement faux et contradictoires.
La question angoissante qui se posait pour nous 6tait celleci : quelle resistance vont rencontrer par ic les envahisseurs ?
Se battra-t-on pros de chez nous, peut-etre sur les lieux mimes
que nous habitons ? Depuis plus de deux mois, les soldats
chinois avaient creus6 un peu partout des lignes de tranchdes ; on disait m6me qu'A quelque 300 mtres du monas- t&re une defense tris solide avait Wt6 organisde sur I'autre
rive du fleuve que traverse en cet endroit la voie ferre.
Deji depuis longtemps, le R. P. Abbe Dom Louis nous
avait ecrit de prevoir un lieu pour 6vacuer en cas de bataille,
et c'6tait la ville qu'il nous designait comme lieu de refuge,
parce que plus Bloignde de la vole ferree.
Plusieurs jours auparavant, nous avions bien vu passer le
long de la voie un interminable defild de fuyards en desordre,
mais d'oi venaient-ils ? N'avaient-ils pas et6 remplaces par
d'autres ? Etait-ce vraiment l'indice d'une defaite ? On ne
pouvait avoir aucune certitude, toujours il s'agissait de releve, jamais de recul ! En ville d'ailleurs, on oranisait une
defense s6rieuse, des tranchees 6taient creusees jusque sous
les murailles, de nombreux soldats sdjournaient, des canons
6taient amends... Les Japonais, passant le long de la voie
ferree, pouvaient-ils laisser derriere eux la ville intacte, pleine.
de combattants... II semblait au contraire bien probable que
leur effort se porterait d'abord la-bas. C'est pourquoi Mgr
Schraven nous ripdtait toujours : a Vous pouvez venir vous r.fugier en ville, mais A mon avis le danger sera le meme, sinon plus grand qu'a Liesse. a Enfin, conseil pris, on dicida
d'envoyer en ville, selon les directives du R. P. Abbe, un
groupe de religieux malades on vieillards, difficilement 6va-
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cuables au dernier moment, et qui auraient mission de prparer A la communaut6 le lieu que Monseigneur voulait bien
lui destiner dans les batiments de la Mission, comme refuge.
Ainsi partirent le 39 septembre, notre vieux P. Alberic, un
novice malade (mort il y a 3 jours), notre P. Emmanuel (Robial), et un jeune frdre convers chinois, charg6 de les aider,
Fr. Laurent. Nous les aurions done rejoints d&s que le danger
serait devenu menacant ; de la ville m&me oh les nouvelles
pourraient peut-6tre 6tre mieux sues, on avait promis de venir
nous avertir.
La Providence en disposa autrement : le 7 octobre, a. o
heures du matin, notre petit domestique chinois qui se rend
chaque jour en ville, brusquement et inopinkment revint au
moastre. c Les portes de la ville sont toutes fermdes et obstrumes avec des sacs de terre, on ne peut plus ni entrer ni
sortir. a II ne restait plus qu'A s'abandonner A la Providence...
et c'e0t et d'autant plus facile si nous avions su qu'en cet
instant m&me, elle venait misericordieusement de preserver
d'une mort certaine les trois Europdens qui eussent 6t6 en ville
avec la communaute, c'est-a-dire, les PP. Laurent, Denys,
Constant, et qui IA-bas deux jours plus tard, sans doute,
eussent eu le meme sort que le bien cher P. Emmanuel (P.
Robial) et ses autres compagnons I Abandon d'autant plus
facile encore, si nous avions su avec quelle sollicitude le bon
Dieu devait ici-mame preserver nos personnes et nos batiments, qui n'eurent absolument aucun dommage A subir.
La guerre en Chine n'est dvidemment pas ce qu'elle fut
jadis en France, ou ce qu'elle est encore en Espagne... Les
soldats chinois ont des fusils, des mitrailleuses... il paralt que
dans le sud ils ont aussi des canons et des akroplanes... Le
courage et l'endurance ne manquent pas... mais peu de chefs
capables, A peu prks pas de services auxiliaires, un rtgime
alimentaire d6ficient, surtout en campagne, une formation
souvent tr6s sommaire, ct par ici du moins, aucun avion et
A peu pros pas de canon ! Comment resister a l'armee japonaise, si disciplinde, si bien encadr&e, si modernis&e, si ben
pourvue de tanks, d'avions, de canons, d'auto-mitrailleuses

etc... etc. et aussi si bien entrainde ? Je ne sais gure ce que
fut le combat ailleurs, ici, le long de la voie ferrie, il se reduisit A une avance rapide, A peine g&nee par quelques mitrailleuses embusqudes de ci, de IA. Les innombrables tranch6es pr6pardes depuis si longtemps d'avance, et hl•as I au
milieu des moissons d6ej mares, avec le concours forcd de
tous les pauvres paysans n'eurent aucune utilit6 I...
LA PROTCTION DE SAdrT JOSEP11

En quelques heures, les Japonais 6taient passes ; un ou deux
jours plus tard, ils etaient deja si loin qu'a peine on entendait encore le bruit du canon.
La'guerre pour nous au monastire se reduisit done a peu
de chose. Avant le 7 octobre, des passages r4petds d'escadrilles
d'avions japonais alant bombarder me vile voisine, beaucoup
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et souvent des avions d'observation venant tout tranquillement
et A leur grd se rendre compte de ce qui se passait du c6ti
chinois. Le 6 octobre, bombardement A peu de distance ; enfip
le 7 et le 8, bombardement tres rapproch6, mais intermittent
et tout en direction de la ville.
Nous avions renforch un peu nos caves, acceilli les r6fugids d'un village voisin (le village Saint-Benoit) compos~ de
chrdtiens venus d'un peu partout s'abriter A I'omhre du monastre ; nous avions cachd nos objets les plus pr6cieux... personne parmi nous n'avait peur. On s'6tait en effet consacr6

solennellement A saint Joseph qui d6jA autrefois avait merveilleusement protdgd Consolation, et cette consecration

tous la

firent avec ferveur... cependant on se demandait oe qui allait
arriver. Allions-nous ktre pris sous le bombardement, envahis

par des soldats chinois en retraite (ce qui elt dtd pne trbs
grosse 4preuve, car les Japonais arrivant et les trouvant chez
nous, nous auraient certainement crus de connivence avec
eux, et ca aurait dtd alors une tuerie de tous les notres !)
Saint Joseph, cependant, se montra gardien vigilant ; pas
up obus ne tomba sur nos terres, pas up soldat en retraite
n'entra chez nous, A peine quelques balles sifflrent-eies pris
de nos batiments, spdcialement le samriedi 9 dans la nuit, au
moment oez avec peut-4tre une trop confiante audace, nous
rdcitions l'office divin, toutes lampes alUumees ! Vite, qn se
refugia dans la cave avec le Maitre du monastere auquel un
autel avait dt6 prepart ; ce fut la seule veritable alerte.
D6s le samedi Io heures du matin, la premiere patrquille
japonaise se pr6sentait A nos portes, at apres une' rapide inspection des lieux et un petit tour au cellier rA le vin fut appr6ci6, se retira. C'etait la fin du danger possible.

Dans l'aprAs-midi se pr&~enta une autre patrsuille, bient6t
suivie de la visite d'un sergent fourrier trFs aimable qui nous
pria de. lui donner un endroit pour loger 200 hommes. On
s'arrangea A l'amiable, tout se passa en ordre. Ils partirent
le lendemain en payant leur consommation de bois de chauffage, envoy6rent au Prieur une adresse de remerciementa, accompagn6e d'un caceau de vin japonais.
Quelques obus passirent au-dessus du monast&ro allant 6clater au loin sur 1'autre rive du fleuve et preparer l'avance ja-

ponaise qui s'executa tres rapidement. Les jours suivants, visites nombreuses de soldats, quelquefois mdfiants et un peu
sauvages A 1'arrivec, mais en gendral convenable" et ieme
parfois gracieux au depart. Oui, grace A saint Joseph, la
guerre a passd a Liesse bien btnigne et sans causer aucun
dommage.
Des le mardi suivant,

14 octobre, notre petit porteur se

risqua jusqu'a Chengtingfou, A la Mission od il est parvenu

malgr- l'abondanee des soldats vainqueurs, devenus partout
les maltrcz et le manifestant aux depens des pauvres Chinois,

sans toujours, certes, assez de retenue. Le soir, il revint bien
tard... Hdlas ! alors qu'ici nous nous filicitions de nous en'
&tre si bien ti4s, quelle triste nouvelle nous arriva qui jeta
sur tous une ombre do tristesse mlde. d'anisse I
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Notre galopin, entrA A la Missi~n, y avait vu pas mal
de soldats, mais il n'avait pu joindre que quelques pr6tres
chinois, to4t terrifies et osant A peine parler de ce qui 6tait
arrive. Monseigneur enlevd avec 8 autres Europeens, et on

ne savait pas oi on les avait emmen6s ! Notre vieux Phre AlbAric, cache chez les Soeurs dont les bitiments, soot compris
dans l'enceinte de la Mission, lui aussi terrifib, n'avait pas
meme oa eerre un billet, de peur qu'il ne soit surpris en
route et quil ne lui en arrivAt nmitheur !
Et cependant I'4pouvantable nouvelle restait 1A, toute fraiche,
et toute vraie aussi malgrd son apparente invraisemblance !
VQied en gros comment les 4v4nements s'etaient succWI en
ville A la Mission, out nos deux Peres (P. Alberic, P. Emmanuel) avec le nov)ce (P. Guillaume) et le bon Fr. Laurent logeaient depuis quelques jours dans de petits bitiments annexes, un peu A 1 dcart et comme en cl6ture. Le Cher Pire Emmnanuel avait mission d'etre quasi superieur de cette communautd en miniature, d4ej d6nomnde Notre-Dame du Refuge,
et de pourvoir aux besoins de sos compagnons en recourant
A Monselgneur, au P. Procureur et aux autres m.issionnaires
qui se montrbrent alors plus que jamais ce qu'ils avaient tO~jours etd pour nous : des amis bienveillants et d6vouds A
f'exces.

Les cours intdrieures de la Mission, grandes comme un v6ritable parc, regorgeaient de r6fugibs venus se mettre sous
la protection des peres europeens, ainsi que cela est de cojtume depuis si longtemps en Chine, lorsqu'il y
4 doeger,
et non sans raison !
Les bAtiments des Smurs de Saint Vincent de Paul etaiant
6galement pleins A d6border de femmes accourues de tous c6tes... il y en avait des milliers. Pauvres gens, les plus A
plaindre en temps de guerre en Chine ! Ceux qui patissent
avant et apr6s, que les vainqueurs et les vaincus pillent et
taillent A merci, et que la peur, jointe A un dpouvaptable d- nuement de tout, transfornent en Wtres haves, d6oharnds, errant sur lee routes, mourant A plaisir, sans autre consolation
trop souvent, hWlas, car les baptisds sont encore le petit
nombrey que do ne plus etre & charge A eux-mnmes et aux
leurs I
Le 7 octobre au soir, et Ie 8 surtout durant la journ6e, bombardement asses intense de la ville et de la Mission od tomhent pas mal d'obus : grAce A Dieu et A peu prts miraculeusement, deux r6fugids seulement furent tuWs, alors que les
bAtiments, sp6eialement ehes les Sceurs, subissaient des domiages assez eonsiddrables, Nos peres et frAres cependant
dans leur petit e'nitage, groupds dans la chambre du P.
Guillaume, alors d6jA grand malade et alite, faisaient leurs
pridres la jeurnee du 8, au milieu du vacarme et des Abranlements eccasioqnds par les eclatements d'obus ; il y en eut
mnAme up qui tombq sur J9 toit d'une chamnbre voisme et le
ddfonua,
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cave, 40o personnes ensemble, on n'osa mime pas sortir pour
aller manger. Nos peres et freres, eux, qui n'dtaient pas
dans une cave, alertis par I'clatement si voisin des obus,
s'alarmirent ; le P. Emmanuel 6crivit un billet a Monseigneur
pour lui dire que leur position n'4tait plus tenable. Fr. Laurent se dkvoua pour porter ce billet, lors d'un moment d'acalmie.
Vers 9 heures du soir, lorsque le bombardement eut A peu
prbs t-ess-, a PBres francais, MM. Charny et Bertrand, vinrent
dire aux refugies de Notre-Dame du Refuge que le lendemain (la nuit habituellement la lutte cessait des deux c6tis,
jiponais et chinois), aprbs leur messe, de bonne heure, ils
viendraient dans les bitiments de la Residence oh plus facilement ils se mettraient A l'abri.
Ainsi fut fait et Fr. Guillaume lui aussi porte en civiere par
4 hommes, abandonna Notre-Dame du Refuge. C"pendant le
bombardement ne reprit pas, et vers 8 heures et x/3 du matin
de ce samedi 9 octobre, Mgr Schraven vint trouver le P. Albdric et lui dit : Les soldats ont evacui la ville, les Japonais
sont entris, c'est fini, plus de danger, vous puvez benir le
bon Dieu I
Ce matin m6me, d&s 1'entree en ville, des officiers avaient
rendu visite a la Mission -t s'6taient montris polls et meme

aimables avec l'Eveque et les Missionnaires. Cependant tout
de suite aussi et durant toute cette journe de samedi, des

pillards isoles ou par groupes se succeddrent p6n6trant dansla r6sidence, emportant ce qui bon leur semblait. Ils venaient
par les portes, par-dessus les murs, par les toits des maisons

voisines. II y en eut aussi qui p~6ntrerent par une porte
murie qu'ils renverserent (A I'endroit oh la Mission est contigue A la grande pagode, alors pleine de soldats.)

Un officier venu en visite, informd du fait, fit remurer la
porte et afficha un avertissement en japonais defendant d'y
toucher ; mais bient6t la porte 6tait de nouveau renversde.

Ces visites avec bris et pillage se multiplibrent toute la

journee durant, maigrd diverses visites d'officers A la Mission.

Notre P. Albaric qui, vieux et infirme, prenait ses repas
dans sa chambre contigua A celle oA se trouvait Fr. Guillaume,fut m6me victime, vers midi, d'une agression sauvage de l&
part de quelques soldats. Monseigneur et les P-res, y compris le P. Emmanuel et le Fr. Laurent ( on ne pensait plus

alors A rdintegrer Notre-Dame du Refuge) 6taient au r6feotoire commun. P. Albaric achevait son repas, seul, dans sas
chambre non loin de 1W. Des soldats aux figures touches, plu-,
t6t mandchous ou coreens que japonais, erraient dans la cour,
intrieure, sur laquelle donnait sa chambre, en qutte d'objets,
a piller (ils avalent meme enfum6 deux ruches et mangeaient
I .miel). Tout a coup, au seuil de la porte brusquament ou-

verte du cher P. Alberki,

paralt un soldat qui sans rien dire

le regarda avec des yeux terribles. Le per e e Ive,
lui offre

ume poire et tAche de I'amadouer. Mais lui, refuant, le sai-
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sit par la ceinture, le secoue avec rage et croyant que le pre
vent resister, tire sa balonnette et le menace. Peu apres, i le
liche et enlevant la cld de la porte court chercher un camarade ; t eux deux de nouveau, par la ceinture its tralnent le
pauvre vieux pre au dehors, le depouillent a moiti6 de ses
vktements, et finalement, le lAchent, pour rentrer dans sa
chambre, o6, mettant tout sens dessus dessous, its lui volent
divers objets. Le pauvre vieux p&re, entre temps, ramassant
ses habits, s'etait enfui non loin de IA, juste au moment oi
les missionnaires, sortant du refectoire, se rendaient a l'eglise
pour achever les grAces. Tous le regardent 6tonnds, il parait
mtme que certains, alors, le crurent devenu fou ! P. Emmanuel s'approchant de lui l'aida A rajuster ses vetements.
Cet acte de sauvagerie joint a l'attitude effrontde de ces soldats pillards n'6taient gu6re pour rassurer, pourtant, its ne
diminubrent pas le courage et la confiance de Monseigneur,
de tous ls Missionnaires,.et aussi de notre cher P. Emmanuel,
jusqu'au bout vaillant et courageux.
C'est vers midi que lui aussi requt dans sa chambre la visite des pillards. Mais its se contentirent, pris du lit du malade, de fureter dans ses valises et les tiroirs de sa table sans
rien emporter, et, malin, le bon pere, racontant cela, ajoutait ': a ls n'ont pas pu avoir ma montre, quoiqu'ils aient
taite mes vetements, je l'avais laissi pendre apres la chatoe
A I'interieur de mes v6tements, eux, ils n'ont cherchl que
dans la poche sup6rieure ! a
Vers 5 ou 6 heures du suir, Monseigneur vint dans la
chambre du P. Alberic et lui demanda aimablement ( il etait
si bon pour nous Mgr Schraven, il se plaisait tant avec ses
Trappistes et chez ses Trappistes oBi il aimait iL venir souvent !) s'il tait remis de son 4motion de midi. Pendant qu'il
dtait en train de parler, le portier de la maison (p&re de Fr.
Martial, un de nos petits convers chinois) vint le trouver et
lui dire que deux soldats I'attendaient la porte et voulaient
lui parler. Monseigneur dit : u AUons-y ! n et il partit aussitot.
LA CAMRKr

ue s'etait-il passe ? Voici ce que l'on en peut actuellement

savoir :

Vers la fin de I'apr6s-midi, une bande d'une dizaine dindividus se prdsenta a la porte principale de la Mission et demanda I'entric. Le portier et un autre homme oui etait avec
lui refusirent d'abord, mais'sur la menace de tirer, ils c<d!rent ct ouvrirent Ia porte. Deux des envahisseurs y fureat
postis en sentinelle. Les autres se firent conduire par notre
jortier a la maison des Josephines (religieuses chinoises du
vicariat) dont I'entrde est toute proche (leur bitiment est
rompris dans l'enceinte de la Mission). Ils 4taient habiles en
-oldats et armas de revolvers de divers calibres ; deux ou
trois avaient des fusils. Chea les Josdphines, ils restErent un
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visitirent chaque

maison et

chaque

chambre. mais ne prirent rien.
Pendant ce temps, quelqu'un qu'il a 6t4 impossible de retrouvet (probablement un refugi6 parti depuis) dut avertir
MM. Bertrand et Charny (missionnaires lazaristes franjais
dont il a dejA 4Wt question) de ce qui se passait, car on les
vit se rendre ches les Josdphines, mais les sentinelles de la
porte leur firent signe d'aller vers eux, et les firent rentrer
dans une des chambres de la porterie, ot ils les eniermntent
avec l'homme compagnon du portier signaid plus haut, et qui
a ensuite tdmoigne lui-m6me de ce fait. Un peu plus tard,
Sbande sortit de la cour des Jos6phines et se dispersa dans
le diverses cours remplies de r6fugies qu'ils pillerent pendant
une heure.
Le portier laiss6 libre en profita pour se rendre & l'intdrieur
avertir M, Bertrand qu'il ne savait pas prisonnier dans sa porterie.., Ne le trouvant pas, et pour cause, ii erra dans la R4sidence, n'osant pas retourner chez lui. Vers 5 ou 6 heures,
deux de ces individus envahisseurs se, seraient rendus dans la
chambre de Monseigneur ( que sans doute par I'internmdiaire
du portier qui les aura rencontr6s, ils auront fait appeler, alors
qu'il 6tait avec le P. Alberic, ainsi que je I'ai dit tout A
Iheure) et lui auraient demande de I'argent.
Sur la riponse de Monseigneur qu'ii n.'e avait pas, ils ouvrirent ses tiroirs, prirent quelques objets, et sans insister se
retirdrent. Un peu avant 7 heures, un chrdtien vit transfbrer
les PP. Bertrand et Charny dans une chambre voisine, A la
pbrterie encore. 11 se rendit alors, a t'intdrieur de la residence
pour avertir Monseigneur et le trouva au r4fectoire ob la conmmunaut6 venalt de se rendre pour le repas du soir. I1 lui fit
son ricit, mais Monseigneur ne crovant A rieft de grave, dit
qu'is seralefit vite relAch6s. II ajouta que les mis&res dtaient
A leur fit et qu'on pouvait s'estimer heureux de s'en Atre tirds A si bon compte, et donna la permission de parler A table
ce soir-la t (Deo ,•atias).
Les r4fectoites dans les Missions des Lazaristes oat A peu
pros la m&me disposition que chez les Trappistes :- table
centrale, un peu sur6leve, adoss&e au mur d'une des extr&mit6s de la salle rectangulaire oi s'assied le Vicaire Apostolique ; de chaque c6te, le long des murs, les tables o0 prennent place les pr&tres, les frrres, les sdminaristes... selon leur
rang. Ordinairement sdpar6s en -deux, A gauche de l'Eveque
les Europ6ens, A droitn les Chinois, au milieu grand espace
vide, avec au fond la chaire du lecteur.
C'est done ala milieu des tables, que brusquement, entrde
par la potte latdrale, aiors que le premier plat venait & peine
d'etre servi, parut la bande tout enti6re.
L'un d'eux qui
parlait cotrammernt ie chinois (dialecte du Jehol, Nord de
P6kin) ordonna A tout le monde de se lever et de :ester immobile. Ceux qUti l'accompagnaient braquent revolvers et fusil dans tbutes les directions. Deux ou trois se dirigent
d'abottl-iers le Pr. Geerts, fr&re lazariste hollandais, 62 ans,
n-ais voyant Monseigneur A sa table particulibre an fond du
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refectoire, I;s vont vers lui. Monseigneur leur demande ce
qu'ils veulent. Sans rdpondre, ils lui bandent les yeux, et lui
Slient les mains derriere le dos. M. Discopitch, tch6coslovaque,
laique venue de Pekin A Chengting pour la reparation des
orgues de la cathedrale, et que le rapide d6veloppement des
hostilites avait bloqu6 en cette derniere ville, ancien officier de
marine, s'l1ance bravement au secours de Monseigneur. 11
est imm6diatement saisi et li. Tous les autres Europeens presents ont ensuite le meme sort, c'est-A-dire : M. Ceska, lazariste, 65 ans, originaire de Croatie, ami tout d6voui lui aussi
de Notre-Dame de Liesse. C'etait lui qui s'occupait des chrtiens de notre village Saint-Benott, donnait la Mission chaque
ann6e A nos ouvriers et regulierement venait remplir son office de confesseur de nos novices et oblats convers notre
P. Emmanuel qui mangeait au r6fectoire de la residence depuis qu'on avait quittd ddfinitivement Notre-Dame du Refuge
M. Wouters, lazariste hollandais, arrive depuis a peine
un an de Hollande, professeur au grand seminaire, alors r&fugi6 en ville : 28 ans - le Fr. Geerts ddja nomm6 - le Fr.
Vladislas Prinz, 28 as, venu d'un vicariat voisin, ayant quitt6
provisoirement ses confreres polonais pour mieux se mettre a
I'6tude du chinois - enfin M. Biscopitch, le facteur d'orgues.
Les bandes de toile qui servent a bander les yeux des victimes ont et4 apportees par les envahisseurs, une corde igalement ; quelques serviettes du rifectoire furent dgalement utilis6es.
Les ravisseurs s'~tant assures en &clairant chaque visage
avec une torche 6lectrique que tous les otages dtaient bien
des Europeens, les conduisirent hors du r.fectoire.
C'est A ce moment que Jut aussi saisi par le collet notre
Fr. Laurent ; on lui demanda s'il avait de I'argent, sous la
menace du revolver on le fit aller A sa chambre, des soldats
Ic suivaient. Arrives A la porte de sa chambre (qui 6tait aussi
celle du P. Emmanuel et du Fr. Guillaume), its lui dirent de
l'ouvrir. (P. Emmanuel, par precaution, I'avait ferme A clef,
Fr. Guillaume, A I'interieur 6tait couche). Je n'ai pas la clef,
r6pondit Ie frere, c'est un des Europeens que vous avez emmends qui Ia.
Ils laisssrent alors le frere que, sans doute, son habit religieux avait fait prendre un instant pour un Europeri. Entre
temps, le porte-parole des envahisseurs, sur le point de sortir du rdfectoire avait dit aux pretres chinois terrifi6s, qu'ils
n'avaient rien a craindre. Pr6s de la porte de sortie, se trouvait le P. Tchao et a c6tW de lui, le P. Tchai. Arrivd devant
cux, il demanda au premier quel etait 1'Europeen qui avait
I argent. Le P. Tchao trop emu ne put r6pondre. Ce que
voyant, le P. Tchai prit la parole pour dire que le P. Procureur (c'est-a.dire M. Bertrand, 3 aus, orginaire d'Auillac dans le Cantal, grand ami lu aussi de Notre-Dame dde
Liesse, plein A deborder de verve et de bonne humeur, alors
enferm6 A la porterie, comme iI a 6te racont6 tout A l'heure,
avec M. Charny, lazariste lui aussi, 55 ans, de Melun) n'dtait
pi;s la. Le Pere alors requt un soufflet, et I'ordre de sortir avec

ies envahisseurs. Dans la cour contigue au r6ectoire. Ies
otages furent ranges sur ne ligne, et le P. Ttha, sur I'ordre
chacun qum avait de Iargent chez lal.
du bandit demandai
Le P. Ceska seul dit en avoir un peu dans sa bibliotheque,
les autres non. On ordonna au P. Tchal d'aller le prendre,
mais ceki-c fit remarquer quil lui serait bien difficile de le
trouver et qu'il valait mieux y conduire le P. Ceska lui-meme.
Sans insister, les captifs furent entour6s et guidds vers te
Sud, c'est--dire la porte principale de la residence. Le P.
Tchai suivit, gardi par deux hommes revolver au poing. It
fit remarquer un instant apres qu'on avait d4pass les
chambres des missionnaires. Non (?) dit un soldat (qui avat
done compris sa parole, du chinois) et comme Monseigneur
demandait oui il se trouvait (les yeux des captifs rest&rent bandes). c Au jardin ,,dit le meme, et on continua.
Arrives au passage qui est sous une tour portant une horloge, non loin du parc qui sdpare la residence des mnissin-.
naires de la porte d'entree de la mission, le suivant du P.
Tchai l'ayant depasse pour &Jairer vers l'avant, celui-ci en
profita pour si'chapper dans la cour Omest et se cacha dans
un massif de fleurs. Un peu plus tard, ii alla a la cuisine, se
diguisa en cuisinier, et se rendit au refectoire. Ses confreres
chinois y 6taient toujours. debout terrifies. Un soldat revint
peu apres et leur dit qu'ils pouvaient s'en alle', qu'on n'en
voulait qu'aux Europ6ens. 11 en etait venu deux autres dix
minutes auparavant. Its avalent demand6 oi se trouvaient let
femmes des Europeehs, et ordonne au P. Tchang de les conduire chez les Soeurs de Charitd. Arrives A la porte des bAtiments des Seurs, compris dans l'enceinte de la mision, iBS
la trouvirent fermie, les Soeurs dormaient d6jA.
Les soldats crient : , Ouvrez ou V'on vous tue ! n Puis,
sans trop insister (pourquoi ? Dieu seul le sait, qui voulut
misericordieusement et par un quasi miracle protdger ses
tiieles servantes !), s'en retouroerent.
Si ces soldats 6taient entrds, mon Dieu, que se serait-il
pass6 ? Une douzaine environ de seurs europ6ennes eussent
Wte emmen6es, et parmi la multitude des refugies, entassees
dans l~ur cour, quelle panique, quelle tuerie aussi peut-tre !...
CSOSOWATIONI

Cependant, un autre soldat avait sommn le P. Tchao de
le mener A la chambre du P. Procureur. La porte 4Jant fesl
mee a clef, le P. Tchao dut briser un carreau et ouvrir la fe-'
n&tre. Le soldat p6n6tra A I'intrieur et la pila.
Pendant ce temps, A la porte principale de la mission les.
sentinelles qui 6taient restees postees, firent sortir de la porterle le P. Charny seul, et l"interrog4rent. Its durent le menacer de mort, car le compagnon du portier (rest6 enfermn
avec
M. Bertrand) I'entendit leur rdpondre : a Quel mal ai-je fait
four que vous me tuiez ? a ce qu'entendant, le P. Bertrand sereconmanda & la Sainte Vierge et recommanda a son com--.
pagnon de prier aussi.

Apres une attente assez longue, lisentendirent toa
hnde quli
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prciser. Nuit noire. C'est tout ce qu'il a pu affirmer. II fut
laiss6 dans la loge, dont on fit sortir le P. Bertrand. It entendit celui-ci parler A. Monseigneur ; et Monseigneur lui repondre, mais ne comprenant pas le franqais, ii ne sait ce
qui fuor dit. Soldats, bandits et leurs captifs, franchissant alers
le seutl de la mission, disparurent dans les ombres de la
nuit L...
Ils laisserent derriere eux A la residence encore un Euroiken !!! le bon vieux P. Albr6tc, 72 ans et impotent... le
ailut pour lui fut qt'il mangeait dans sa chambre et done
ne se trouvait pas au rdfectoire. Les soldats poussnt devant
cux le bon Fr. Laurent jusqu'A la chambre du P. Emmanuel,
ktaient passes devant sa porte, dans sa chambre, i y avait de
la lumikre... pourquoi n'y entrerent-ils pas !... La Providence seule le salt !
Peu apres le depart des soldats ravisseurs, Fr. Laurent brusqucment eRtre dans sa chambre, souffle la lampe, ferme la
iprte a clef, et lui annonce, encore tout frimissant, la terrible
nouvclle : its ont emmenE Monseigneur, le P. Emmanuel et
tous les Europeens. Restez te cache. Puis il repartit pres
du Fr. Guillaume, laissant le bon pare terrifid, qui passa ainsi
la nuit sur une chaise, sans oser bouger I et dans une complete obscurit6 !
Jour de terreur que le dimanche to octobre qui suivit !
Meesse, rapidement, A I'aube, dejeuner tres frugal ; crainte
constante que les soldats ne reviennent le saisir ! Ils revinrent
de fait, demandirent sil restait des Europeens, il fallut cacher le cher pere qul de son, riduit, les entendait passer tremliant d'effro ! tc Vous les avez tous emmen6s, rdpondit un
viux pare chinois, it ne reste plus qu'un vieillard malade. n
lls n'insisterent pas, grace A Dleu. Dans la mission, c'etait
I':pouvante !' Les pretres chinois terrs dans teur coin,
n' saient pas sortir pour aller ,manger.
Dans la journde, on dcida de. mener le P. Albric chez les
Sa urs, o& il serait plus en sfret6 qu'a la-residence. C'est Ia
quit demeura plusieurs jours encore, terr, et toujours craignant d'etre prs.
Pourtant, de fait, les soldats qui venaient encore dans la
mission paraissent, d&s ce moment, s't(e dssint&ressfs de
r.uus. Mais qui, en ces. moments d'afiolement, eut pu etre
rrusur6 i
Pauvre P. Albric... de chez les S&eurs, il dut encore le soir
de ce dimanche, conduit par Fr. Laurent et un chrttien, after

ý'onner une absolution A Fr. Guillaume, restd A la rdsidence,
et subitement au plus mal , t s'assled pr&s de son lit, veut
it veiller, mais voila encore les soldats... il est dix heures
:u soir... Le Fr. Laurent vite I'emmkne encore dans sa cachette, comme on peut, car les jambes du vieux p&re ne
sont plus solides ; on culbute en route, mais enfin on arrive.
Entre temps, les soldats pillent de-d de-li spcialement la
-hambre de M. Ceska qui est toute boulevers~e I
Vers le matin, le P. Albric regagna son domicile chez les
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Sceurs. II n'en devait plus sortir que pour revenir A NotreDame de Liesse... Et IA,il continua de se terrer, tremblant
et angoiss4.
INQ;1ETUDE ET MYSTBRE

Que s'etait-i' pass6 en ville ? Un pillage, plus terrible encore que le bombardement qui avait preed6
la prise de la
ville et qui dura plusieurs jours...
Entre temps, des le 12 octobre, un pare hollandais, M.
Ramakers, supdrieur du Petit seminaire, restd la-bas, A
quelque distance de la ville, put rejoindre la mission, et 1A,
des son arrivde, quelle stupefaction d'apprendre la terrible
nouvelle I Lui aussi, dans la cruelle incertitude qui rdgnait
alors, se terra ; les soldats entraient encore presque A vo.
lont6 dans la mission oh la peur gendrale tenait tous dans
une sorte d'engourdissement passif, entravant toute initiative..
L'ordre se faisait de plus en plus au dehojV... des d6
marches furent faites d&s lors aupres des japonais pour prov~quer une enquete, des recherches... mais en vain !
Le mystere le plus complet continuait cependant de planer
sur le sort des prisonniers. Etaient-ils ddtenus en ville ?
Avaient-ils Ctd emmends au loin ? Qui avait fait le coup ?

Dans quel but ? Etait-ce une punition de quelque faute sup-

posde ? Une vengeance ? Un acte de brigandage... On n'arrivait pas A une hypothese plausible.
Les autoritis tant japonaises que chinoises, disaicnt tout
ignorer de la -chose,. et les jours passaient, passaient...
la
mission restait sou.-S coup de cette horrible et impidvue trag6die qui I'avait d6couronn6e, mutilee, d6vastce... I'honneur
de Il'glise semblait atteint... les Ames faibhes s'.tonnaient
L.
Le calme, cependant se faisait peu A peu au dehors.
M.

Chanet, missionnaire lazariste du vicariat, frangais, depuis de
I.ngues ann6es en Chine, homme de grande exprience etde s;ng-froid A toute dpreuve, avait pu venir jusqu'A
Chengqtingfou, du lieu oh, dans le vicariat, il etait curd. Tout
desuite, ilremonta les courages ; la peur qui
r&gnait encore

a la mision disparut peu a peu, Ia vie de conmmunaute reprit. Et enquete se poursuivit serrie, les demarches se
multiplirent, pressantes, sdveres... mais toujours rien, rien !...
Entre temps notre Fr. Guillaume, port6 en civibre, noiw
6tait revenu A Liesse, et bient6t le cher P.
Albric, encom
tout dmu et angoiss4 inais que la vie du nionastoe remon"
rapidement. Car A Liesse, depuis que la guerre
avait pas*t
rapieent pa
depuis que, aprks deux jours 1 ';ffl
rcit AIa cave, on avait completement repris la vie rdguli&,.
a peine troublde par les &v6nements - malgr1
lea innombrab•l
auto-mitrailleuses ou auto-canons filant sur la vole
ferrde (a
tos mnies de doubles roues, les unes
pour marcher-s
route, les autres pour s'adapter aus rs
au uanche - s

tenant I'avance des troupes japonaise, c'dtait le calme habituel de
vie r.guli.rp, A peine troublbe par quelques
.a
visiteýt
quelquefois un peu bruyantes des soldats japonals, oU
Ic va-et-vient et les conversations des rdfugids et rofugides £N
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dans l'enceinte du monast&re, mais A I'dcart des bAtiments
r:guliers, continuaient de demeurer jusqu'a ce que la paix
au dehors fot plus assurde encore. Eux aussi finirent bienttt
par rtintgrer leur demeure... mais de nos chers disparus, aucune nouvelle ! 1

A Pekin, A Tientsin, on savait la chose... un communiqud
de l'agence Reuter, dAs le 24 octobre, avait brusquement anI'enlevement des missionnaires, en prcisant leurs
nonc
noms. Mais de la-bas A Chengting, ou de Chengting A IAbas, aucune communication possible, il y avait comme une
barribre infranchissable, absence complete, 6tonnante, de courriers et de nouvelles...
On en ,tait toujours r6uit & des hvpotheses... La plus plausible 6tait que les ravisseurs 6taient des bandits mandchous ou
cordens, A la solde des Japonais pour le temps de la guerre, et
qui, saisissant une occasion inattendue de faire fortune rapidement, avaient saisi les otages, ddsert6 en les emmenant avec
eux et n'attendaient plus ou'une occasion propice pour demander une forte rancon... mais meme cette hypothAse restait douteuse, car enfin le coup s'dtait fait plus d'un jour apres la
prise de la ville... pouvait-on si facilement alors disparaitre avec 9 personnes ? Et nous nous lamentions sur le
triste sort des caotifs. doni 3 6taient des malades. en particulier notre cher P. Emmanuel ! Comment aurait-l pu rdsister A une captivitA prolongfe !
Le 2 novembre, apres hien des ddmarches, enfin eut lieu
une enoufte officielle : 3 officiers de l'armee japonaise, a de
ia rendarmerie, un officier. de Mandchou-Iouo, gouverneur
de Chengting, vinrent A la mission enq.Ater.
Le resultat de leur enquete, publi6 un peu plus tard, fut
que c'btaient des soldats chinois en retraite et en debandade
qui avaient fait le coup ! !
Mais sur le moment, rien ne
s'est dit et le silence, silence de mort, continua A reRner sur
le sort de nos chers disparus ! On reflechissait... On cherchait... Les bruits qu'il y en a en Chine A propos de la moindre
affaire ! et toujours plus sdrs les uns que les autres !) se multipliaient tris divers, des pistes s'ouvraient... Mais rien n'apoaraissait I
Le seul espoir 6tait-une enquete approfondie, provoqude et
poursuivie par le Quartier GCndral japonais.
Elle vint, cette enquete... mais auparavant, Dieu daigna lui
ouvrir manifestement les voies... La vWritM apparut toute nue...
it n'y avait plus A chercher... ou peut-&tre A biaiser
I II
r'v avait plus qu'A constater l'evidence.
Parmi les racontars qui couraient, il y avait les dires d'un
honze qui avait confie & un chrdtien que les peres auraient 6t6
brw1-s... O( ?... le racgntar ne le prcisait pas, il aurait
sans doute 6t6 ndglig6 comme les autres, si, providentieilement, un rapDrochement ne s'6tait fait : le soir du 9. tout
iprs de la mission, au pied d'une grande tour en, bois, on
'vait vu la flamme de grands bAchers illuminant tous les
'lentours. Rien d'etonnant... L'armne japonaise brOle s"
morts, c'est une coutume, une loi I
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Le sn novenbre, quatre des employ6s de la mission altinilt
visiter les lieux oa, au pied de la tour, depuis 6 heuaes du
soir et pendant une partie de la nuit du 9 octobre, I'arnee
japonaise incinera ses morts. A moins de dix pas du lieu oi
furent allumbs deux autres bechers, ils trourarent et rapporterent une calotte maculde de boue et de sang, des debris de
franges de ceintures ecelesiastiques, ramasaes au bord d'un
trou d'obus dans lequel se trouvaient une quantit d'oesements
A demi calcines, parmi lesquels Ils trouvrent encore un cha.
pelet, un couteau et des medailles... La calotte htait certainement celle du P. Ceska. C'etait assez, helas, pour renseigner!
Le silence absolu fut ordonn6, on &crivit a l'administration de
la ville pour qu'elle fasse garder les lieux, et aux autorirts
militaires japonaises de la ville voisine, pour demander une
enquate sur place, et suivie i fond.
Malheureusement, I'administration n'osa prendre aucune mesure. Le silence ne fut pas garde (les hoommes de la mission
a-aient d'ailleurs 6td vus par des voisins). Et le 13 au matin,
I'endroit n'4tant pas gardd, des curieux s'y rendire t
se
mirent A fouiller les cendres. Quelques domestiques de la
mission, voyant qu'on allalt tout bouleverser, &nus par le
tres honorable sentiment d'empecheri
la profanation des
restes de leurs missionnaires, redemand*rent lie objets dejA
kecouverts, et ramassant pieusement les osseomets et les
cendres, les apportxrent a M. Chanet... Et e'est sur sa table
qu'il me les
6talat que je tes considbrai un i un, lorsque
convoqud par htii; j'ppris ave Amotion la nouvele si tragique : c Ils ont
Kes
rt
! i It y avait ii : un argaon calin6 et bris6, Moerseinei- soul en portait. Un chapelet que
le Fr. Laurent avait falt pour P. Emananuel. Luimgnme facilement le recormit, d'autant plus facilement quie le frire, ordinairement remplace la medaille centrale A j angles de ses
chapelets ce qu'on appelle le coeur du chapeletj par un gros
grain traverse de fils mdtalliques en trois points ; l~ grain
A-tait calcinn, les fits restaient. I1 * avait encore an 6tui A
lunettes et une paire de ciseaux de poche, tril probabement
du P. Charny. Un dentier et plusieurs dents auriliek, Monseigneur, le frbre Geerts et le frere Prinm ed avaient. Une
chaine en argent avec quatre mRedailes, dont doam avec inscriptions en tangue polonaise, tres proabbleanent au fr*re
Prinz. Trois semelles de souliers, dead calcin6e,
de trois
paires di~drentes, deux certainement faites a Ia mission (la
faqon diff6rant totalement de celle du commerce), in troisibme
au talon de vaoutchouc, probablement & M. Biscopitch, athsi
que piusieurs bantons non adaptes aux habits des missionnaires, et a peu pr6s sembilattes a eux de ses habits retes
dans sa valise. Des boutons de douidlettes (aarque I4 Pris ,)
A Monseigneur ou au P. Ceska. Deux autros dnapeets non
identifies. Deux couten
da poche, dont i'am recanne pour
eolui du P. Emmau ei . De Mombreuses bocnie de oeiture od
do breiles (M. Biscopitd; seul en portait,
es jarretelkes
etc... Morceaux d'etoffe de soutane et d'' laneMe noe endfre-
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A nos mngqs, i4jsi que plusieurs doutiles de eartouches (ue
dizaine do cPgps de feu, d'apr.s un temoin, lurent tis en
cet endrolt A 19 heures du soir)...
La triptQ poiuvele de ces lugubres dcouvertes fut comauniquep A la communaqth de Notre-Dame de Lesse, It 13 novemnbr, aq cours de la retraite annuelle . Tristesse et 6mo.
tion de tops ! cid et Ailleurs, plusieurs ne pouvaiant retenir
lelrs lnres, eI- pensant A cette ,inistre h~catombe accmplie
dans 1'onbre et reste si longtemps voilee de mystere, de
pretres, de religieux... et parmi eux d'un dignitair de
I'Eglise... victimes innocentes, que leur scul dvoupoaent eux
en Chine, et qui s'itaient spentan6ment
aqnes avait amiener
enchainbs au lieu oi le devoir les appelait, alors 4u1 tous as
pensaient qu'h une chose : fuir, fuir... D6s ce jour, nous cemmen~snmes & dire lei messes requises pour notre aber P. Emmanuel, sans oublier les autres morts.
BNivTIus

oFFICIPLL

Et cependant le silence continuait... rien ne se faisait...
lorsque e 17 noveibre arriva & Ghengtingfou ie commandant
Yok.-ama, dli6gup de G. Q. G. jap6nais, et du ministre de
la ftierre lui-m&me pour traiter cette affaire. II se montra
tr6s droit Parlant bien franais (il est ancien 616ve des Marianites) rdidemoet it mena I'equete. Elle ktait facile, ici d#
anoins I Apr$s la narration que M. Chlanet lui fit des fails
et P&none' des preuves, ii ninsista pas... 11 se d&6ara tris
peind de eet incident, qu'l n'arrivait pas A s'expliquer siron
par un 6pouvantpble malentendu caus6 par I'igaorance m&me
des officiers japonais de ce que sont les missions et les missionnaires. L'arm6e japanaise tait en cause (les faits le ddmontraient & l'dvidence, il ne pouvait plus du tout &tre question, comne on avait pu le supposer, et comme helas, la
nouvefl•i
1 tait trop vite rIpandue j squ'en France, de solen
4ats cinis en retraitp, on de rigands, sldats d'un instant et
esertant aveg ie• otages), done l'armde japonaise r6parerait i

Le comimandant pria M. Chanet de ne pas 61argir I'ar aire,
en ces temps surtout ob les relationg entre pays sont difficiles
A traiter, et 4i'arranger I'affaire ete
eux, pour 'e bietl 4e
daps ses vues, pUtant que celt
tqs .. On lui propif d'entrer
serat posible, et ui projet de r6p4ration A gopiettre au
G.. G. e au
autorits (fponitiques, sp&iAlerqent 4
l'Anibassade de France, protectce des missions fut <taj3i.
i° Recherche et pupition des coupables ;'
20 Excuses offcielles *(ttreou visite) A I'Ambhasade de
France et aux rejqrseritant des autres pays intresss ;
39 Excuses

officelles

gu Souverain

Pontife

4° I'idemnit6 pour tor9es pertes subies par la missio ;
SMonument comim6moratif 41•4 A isprte
a
d la mission
a inscriptio
Ic
de ce genre : In memanam .itimarimt, dfi
9 octobris mortuorm... witam suam posuerunt pro oambus suis,
A .leo *iesiedei*recepemMt.
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Avec le commandant Yokoyama, etaient venus Mgr de
Vienne, dveque, vicaire apostolique de Tien-tin, un prtre
chinols, le P. Tayachi, ancien Blve de la Propagande, parlant
lui aussi tr6s bien le francais, enfin un photographe de 1'armee qui prit nombre de vues en confirmation de. ce que revdlait I'enquate. Mgr de Vienne daigna d&s le surlendemain
de son arrive, et malgr le mauvais temps, venir nous honorer de sa visite, tous savent qu'A sa rpoutatien de saintetw,
it ajoute une affection speciale pour les Trappistes qui lui.
doivent beaucoup, et se plaisent A le considdrer comme un
pOre et un ami.
Dans une courte allocution aux religieux assemblhs au chapitre, Monseigneur, encore tout emu de ce qu'il venait -d'apprendre (A Tien-tsin comme A PMkin, on ignorait ercore les
tristes dcouvertes ne laissant plus de doute sur le sort de
ceux que I'on ne croyait que captifs), se plut A evoquer devant
nous les disciples d'Emmaiis et ce qu'6tait la mentalit6 de
-ceux qui avaient mis toute leur confiance en celui dont la
mort rdcente les laissait abattus et desempards. Apr&s la mort,
la resurrection... Ainsi en est-il dans nos vies intimes qui sans
cesse renouvellent le myst&re du Christ, ainsi en est-il aussi
dans la vie de 1'Eglise. La oh on la croyait 6crasee, andantie,
deshonorde... elle connait souvent ensuite des heures de gloire
et de prospdritt. Les rdparations japonaises ttaient dja un
gage de rel4vement.. La Providence n'abandonne jamais ceux
qui se confient en Elle, lors mmne de la rude 4preuve qui
atteint les missions de Chine actuellement, que de traits on
pourrait citer, manifestant 1'intervention de la Toute-Puissance
mis6ricordieuse...
SOLENNELLE

REPARATION

DMs le lundi 22 novembre, une emouvante cerdmonie de
rdparation eut lieu A Chengtingfou, A 1o heures du matin, en
la cathddrale : cet office avait etd demandd par le commandant
Yokovama lui-mnime. Grand'messe solennelle des defunts. A
I'intention de Monseigneur et de ses compagnons. L'officiant
fut Monseigneur de Vienne lui-mmne,, l'abbW Tayachi 6tait
prAtre assistant. Le gondralissime de 1'arme- japonaise en
Chine du Nord envoya un tdlegramme qui fut lu A la cathAdrale au commencement de la cdrdmonie. II portait : n A la
mission catholique de Chengtinefou ; offre mes sentiments de
profonde condoldance. G6en&alissime di I'armce japonaise.
21. II. 1937.
1
Au premier rang de la nombreuse assistance, se trouvait le
colonel Kobavashi, repr.sentant de 'a-mne iaponaise : le colonel Yamaki. commandant des forces de Chengtingfou : le
commandant Yokoyama ; d'autres officiers japonais ; M. Ou.
ordsident du comit 6 de maintien de la paix (on appelle ainsi
le service administratif institu. par 1'arm6e japonaise dans les
villes conquises, qui doit immdiatement pourvoir au bon ordre
du pays ; il est ordinairement constitud de chinois avee con-
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seillers japonais) ; d'autres oficiers et fonctionnaires japonais
et chinois.
Le Redvrend Spica, pasteur de la mission suedoise avalt

tenu en ce lour A donner A la mission le t6moignage de sa
chrtienne sympathie... 1 y avait aussi le superieur des bonzes
de la grande pagode. De nombreux notables, commerqants, anciens rifugies de la mission pendant la guerre, mlds aux
chr6tiens qui remplissaient la nef, venus manifester leur gratitude pour ceux qui, disaient-ils, a avaient donnm leur vie
pour eux. a
Le catafalque, dress6 au milieu de la cathldrale et surmont6
des insignes pontificaux de Mgr Schraven, disparaissait sous
les fleurs apportdes par les chrtiens, et les assistants, et aux
inscriptions en
piliers de la nef, pendaient de nombreses

l'honneur des morts vn.r6s.

Quatre d'entre elles manifes-

taient la sympathie douloureuse de 1'arme japonaise. Celle du
G. Q. G. disait : a Aux ames heroiques qui sont retourntes
i la patrie du del. douloureuses condol6ances. *
Plus tard, pour que ne puisse se renouveler pareil tragique
malentendu, le commandant Yokoyama fit b tous les officiers
presents une longue conf6rence sur l'Eglise catholique et les
missionnaires.
Quelle fut la cause du massacre de Monseigneur et de ses
compagnons ? L'enqute le r6velera peut-tre. Pour le moment, il reste sur ce point un profond myst&re. Le commandant Yokoyama en est lui-mnme reduit a des hypotheses.
Acte de barbarie des trouoes d'avant, composees de Corens
ou de Mantdchous, semblables A ce qu'6taient nos nettoyeurs
de tranchdes ? Terrible meprise qui a fait prendre, peut-tre
sur une rumeur fausse et vite propagee, nos missionnaires
pour des espions ? Ou encore les a fait considerer comme
des adjudants de l'arm6e chinoise avant sa retraite ? N'a-t-on
pas essayv de voir une confirmation de cette dernicre hypothese
dans des tranchkes et meurtrires prepardes par les Chinois
; l'interieur du Petit s6minaire, A quelque distance de la ville !
Le commandant Yokoyama s'y transporta. prtt de nombreuses
photos. Mais puisque les batiments avaient ett abandonnes
ia:r les vpres et les s6minaristes avant 1'arrivee des Japonais,
I'hvpothkse reste invraisemblable...
Pen importe, d'aillcurs, qu'on dcouvre ou non la cause, que
les coupables soient ou non chAtids, les deux faits restent :
i'.n, terrible dans'son brutal rdalisme : le massacre de 9 Euroeens dont Plveque et 7 pretres ou religieux. emmends,
t,:s. brulis... lautre plus consolant : la reparation officielle
de l'armde japonaise, I'honneur de l'Eglise et de notre sainte
r,'!•ion r6affirm publiquement et solennellement.
Te vous prie encore d'excuser ces notes rEdigies ou copides
trr rapidement. Je n'ai voulu que vous mettre au courant,
sans chercher aucunement A faire euvre litteraire. Je vous
avoue mnme ne m'&re quimparfaitement relu, et n'avoir
nas fait de brouillon. ITn phre de Chengtingfou va partir pour
PFkin, il emportera mes lettris, je n'ai pas le temps de faire
mieux...
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EVENEMENTS D'OCTOBRE
A TCHENGTINGFOU

Jcral d$es FiUes 4d la Charitd4e ta Maison
des Saiuts-Anges
Chegsting, 9 octabre 1937.
Depuls plusieurs jours, nous entendions le canon al loin et
nous savions que la ville se preparat i une vigoureuse ddfense.
Les rdfugi6s ne cessaient d'arriver, nous en avons comp6.
i.600, mais au dernier moment ee chiffre a dtC double. Cst
jeudi 7 octobre, vprs 5 heures apr6s-midi que Ie bombardement
a cornmened avec uni force effrayante : nou nous trouvions
entre deux feux, Ies obus sifflaiept au-dessus de nos tWtes et
s'abattaient tout autqur de nouti Vers 7 h, I/i un obus est
totqb sur la verando de I'&cole et en a renversd une bonne
partie, brisant, portes, fentres et carreaux des classes et dortoirs y attenant, renversaot aussi des pans de mur. Alors, ce
fut une panique panni tous ces pauvres gens, il n'y eut alors
accalmie.
que treis personnes 1•g6reipent blessdes. t heures
Pendant la nuit, on entendait le canon an loin.
*

8 octbhre. - A 7 heures, le matin, topu a recTmmenc6 de
iuqu'a 8 hberes du soir ; oia aait dit que nous
plua bei
tions le point de mire, tellenent nous recevions d'obus. Au
comnaencement de notre diner, un obus est toqb6 tout 4 c6ti
du rnfectoire, brisant les caream. de la fetre, pres deo Ia lee
trice ; notre sceur Claire en a 4t6 couverte, sans tre nullement blisshe. Heunresement, nous en avans AtM qittes pour la
peur et mus sommes toutes sauves A la chapeie, <Ioe nous
n'avons guere quittke de la uurnee. C'est
C
gos q W do tr&s
gros obus sont tombes : 1'un sur la patite mann ioageaat l
corridor, derriere la chapelle des Enfants de Marie ata tu
une fenmme, deux enfants et blessd une autre f.enmmp
(e spnt
ies seuies victiies au iilieu de plusiiurs minIrs dw rgugie
que nous avions) ; un autre obus pet toIW *Pr la grande
maison des enfants dont oq yenait de terminar I~6tagp detu
grandes travees ont 6td eatibrement effondrdes. II n'y avait
personne, huruusementt S ds la veilte nomws vis s rai
et
secr• les enfaats effray~es, toutes enseplble; dhns leurs anciens bAtimeent d4jA donnds aux petites. Pawr vous donner.
une ide de la grossew des proectiles regus (doet qs cours
sont ploines de d#bris) nous avons trwuv6 ume prtiae d'une
grsse vis pesant i k. 9oo, d'autres Sao et 6ao gr. et njai-m
3.-69 gr.. le toutOse JSo Ivres et on .e trMwvr eacoWe.
vers 3 heures du mati, 9 bctobre, le panan far
s
unenteit
c'est pourquoi ds 4 h.

1/2, quelques pr&tres sont vepWj
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Ibrer Igor rnere tians nos deux chapelles, car bien que In
catcbdrale alt peu soutlcrt, n'anmoins R eat tmnz6 un pdit
obufi qUi n'ja pas kclatM ; on attend pour le retier ave pr.r
caution. A 8 hetpres, 9n flbji anfonqlat Ia victoire japosaise,
[a reddition de Ia vfle et le retrait des tbupes chinoises vers
le sud. Qguand les Japon&aW entrkrent damI s vilie. tout Ia
peuple fut efiray4 lee hdnmes passaient pardesws los niurs
Quo de manes
devant ra
et venaient se 'riugiea
Uous aurons A r~parer I... presque tous Ies bitigneuts oat
reiu quelque chose. (Nous avons compt4 914 &clatsWdous !).
A 5 heures du soir. los autorites japonaises, apr&s avoir 6th
saluwes et invitees pjr les notables de Ia ville, sint venues i
Ia r66dernce do Moiqseigneur qul, ensuite, los a accompagndes
voir notre mnaiso . LC chef, voyant toutes nos enfants rtunies
et priant A )a chape.lQ, leur a dit en un mauvais, imais comjseheonsible langage ehipois, de navoir plus pour, que Ia
guerre &,ait finie, etc., etc,,. De IA, Iui el sa suite oint falt
un tour dans Ia niwisoh et so soqit rendus & 1h6pitat oft1*
qelqpos soldats chinois bless&s que nous
tenaient A voir lese
y avions, Ca chef japooais a pam bienvejilant avb& euxi letr
prurmettaptjd'nvoyer le d cteur do I'arm.e, to lendemnain, orii
Les poaser
Lundi ii octobre. AprAs le tetribiti bembardewgaeg e8ue
no-us avions eu, 009* peasioms Wre i Is
in
de nos tribulations. Betas 1 elles s~aggrawaiet, au conAraire. S ei der
fier, vers 8 h. I
du sikir, 4 soadats arzn6s viewwnt Irapper
A la porm dontirna sur la cbmai de la cath&eMe, ordennaoa
d'ouvrif sous prmsete de dairibe s'il y AyvMit Aes armes rechbes. MA Sceur Ane-Marie r nd quo Veas m'oupwe pas ie
soir, quitl n'y a quaeeA femifnes de oe o6t, par cownsquent
pas d'arne ; lun d'eux iti braque, par be judw, son reolver
.ur Ia figure, menagant do Id fuer si ole nouvrait pas. ElE-e
s'est reeulM et est venue ma'avertir ; nous now* soommes, alors,
loutes
t
r1fugites
Iai cdampele et y aomm-s resMbs iusq 'A
ii heures; ; les brianda aprks a-oir longtemnp trapp, .itkeet
partis 4ers w kI. ift. C'est un vrai miracle de pnlrectim di
Ia Sainte Viorge quoa nos Lyons Et6 pr~serv~es,
eanme vows
alter le voir :nous allamm dowe nout aomcher, now saw inquitude, car an venak de uois dire qi'on avok vu dew
pr~tres, sortir A Ia tombhe de IA omit, eatre quatre soklats an,.
n-s. Le lenderadin diinanahei g h; i/f passe saos quae l
prctre vienne pour Ia sainte Awsse - if arrive efifin A 6 hem~s
et -lous rarontp, tout tremblant eterve, qpe Ia aiblr= seairi
bL7 hewraes, foraque Manseagmu et ce. Messieurs ven*idnt
d'arriver au rdfeetaire, use d&iziaii
de soklmt* srmins 6taiat
-tri~s brusqumanet et braquAft leer fuall 4ur Moisseignwer et
cbI--n des Pltres. ltoir
nk
eadlre doe 69a . at pronant lke
ser'rttes les dichiufrent e's datuz me moitsd p-r Iamrer loes
stbuber Joe mains dumibe le d. , cioS
Yeux. 'aitre
[Mc.-ant Ver
=
at osUsaii 4Lwun doe 'pr~C
at
fre-s euraspia, puis is A"ant
ýeý&4 Its faiaia ssarý

-

372 -

cher sans que nous puissions savoir oh. C'talt M. Chary,

suoprieur et M. Bertrand, procureur, quils avalent emmenr

les deux premiers. Avant d'emmener leurs victlmea qu soot :
Monseigneur, M. Charny, M. Ceska, M. Bertrand, M. Vao
ters. le Pre Emmanuel, trappiste, un Frdre hollandais et u&
autre polonais ainsi qu'un laic hongrois, venu en juin pour
reparer les orgues et qu n'avait pu repartir a Pekin, faute
de train. Done, avant d'emmener leurs victimes qui avaient
d&j& les veux band6s, ils demandrent au pretre chinois, lequel
de ces Messieurs tenait i'argent ; celui-ci ayant rdpondu qu'il
ne savait pas, ils le frapperent brutalement : alors M. Ceska
dit au PrAtre de nommer M. Bertrand, mais M. Bertrand, eam
mend d'abord ne se trouvait pas Ia ; les brigands se firent
conduire A sa chambre. cassirent les carreaux et entrerent par
la fenatre, ouvrirent les tiroirs et prirent I'argent qu'ils y
trouv6rent (peu, ii me semble), car le Procureur etant absent
et ayant ses clefs sur lui, ils ne purent ouvrir le coffre-fort,
heureusement ! C'est aprks cet exploit que 4 d'entre e •
ktaient venus frapper A n6tre porte. Et "la protection de la
Sainte Vierge est encore plus palpable, car nous avons appris
qu'ils avaient amend avec eux le bon M. Tchang qui vient
chaque matin nous dire la sainte messe, afin de leur monrt
trer le chemin et de se faire ouvrir la porte. Ayant 4 fusils
tournrs vers lui. ce pauvre pr&tre, plus mort que vif et sans
trop savoir ce qu'il faisait, comme il nous I'a dit plus taid,
les avait conduits vers nous et peu apres s'etait enfui ; si nous
I'avions vu, peut-dtre aurions-nous ouvert a cause de lui. LA,
lendemain dimanche, nous avons dtC dans des craintes continuelles, pensant A tout instant qu'on allait venir nousf
prendre.. Ce meme jour, le chef japonais demanda A voir tous
nos rWfugids, voulant les rassembler devant la cathddrale poWu.
leur parler. Les pauvres femmes n'osaient sortir, efles soilusieurs milliers. remplissant tous les espaces vides de notre
grande maison. Nous avons fini par en convaincre quelques,
centaines A v alter. et ce chef les a assuries que dans quelques.
jours I'ordre serait completement rdtabli, qu'elles pourraient,
retourner en paix dans leur maison. A I heure, la canona4e,'
a repris plus fort encore ; nous l'entendions d'autant pli.
que le canon etait plac, a la pagode derridre la r6sidence.
de Monseigneur ; les Japonais tiraient sur .1'armde chinoisp
dont une partie avait repassi le grand fleuve et tirait sWi
nous. le ne pense pas que l'on puisse etre plus pras qq.ý
nous I'Vtions, A chaque coup toutes les maisons tremblaiei4
c'tait assourdissant. Dans quelles alarmes nous sommna
continuellement, notre seul appui et rdconfort est dans
priere. Tous nos refugids, chrktiens et paiens prient av
nous. Le bon Pere Trappiste, UAg et infirme, qui a ehav
aux mains des brigands est arrivi ce matin, lundi i. c
nous, a 4 h. 4/2 demandant 1'hospitalitd. Ce bon Pere dt
venu la semaine prdcidente avec le Pere Emmanuel, malade,
un saminariste malade et un frdre : i avait dtd convenu ent-i&
le Pre abbd et Monseigneur qu'au moment dangereux
la bataille, tous les PAre Trappistes seraient vemnus
la

,/

m
siuence ; heureu
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uen qu'ils n'ont pu venir'; le nombre des

plus grand encore.
captifs aurait 'td
d'avoir de leurs nouvelles.

Impossible

toujours

Mardi .z. - A cause des scanes horribles qui se passent
au dehors, chaque jour et a tout moment, de nouvelles r&fugi6es arrivenf, si bien qu'on ne peut, qu'avec peine, nourrir
tout ce monde ; les cinq ou six cuisines de la maison fonctionnent toute la journde et I'on doit rationner ces pauvres
gens, ainsi que tout notre personnel. C'est pitid de voir es
figures amaigries des femmes, les grands yeux affames des
enfants. Nous faisons autant que possible, un service d'ordre :
des mnessieurs de la ville, refugies a l'cole des garcons viennent aider et donnent A chacun un papier qu'il dolt rendre en
recevant sa tasse de millet ou de sorgho, pendant que nos
Scurs font la distribution deux fois par jour. II ne faudrait
pas que cela durit trop longtemps, autrement it y aura des
morts de faim certainement.

Je ne me trompais pas en disant que nous
13 octobre. ttions le point de mire du combat. M. Ramakers, absent de
la Residence, fe samedi soir et 6chappd ainsi it la captivit6,
cst venu nous voir hier ; il nous a racont6 qu'i avait appris
qu'on accusait les missionnaires d'avoir des soldats chinois et
m.eme de la cavalerie chez eux. Tout est faux ; mais c'est ce
qui a fait que canons et avions nous ont si bien servis. 11
paraitrait mnme que ce que nous avons eu est peu A c6te de
ce que nous devions avow ; et les Japonais ont 6tM 6tonnes,
parait-il, de voir encore tant de gens en vie. Cependant on
6value A 2.ooo au moins, les pauvres gens, hommes ou
femmes, massacres sauvagement,. les premiers jours de I'occupation de la ville. Les notables de la ville ont dja. demand6 au Chef la libdration de nos pauvres captifs'; ils ont
peu d'espoir, car on commence, parait-il, A voir la fausset6 des
accusations portees contre eux. Ce matin, on est venu prevenirles refugits de rentrer chez eux, l'ordre, assure-t-on, rigne
au dehors ; mais la plupart craignent encore. Nous faisons
ce que nous pouvons pour les convaincre qu'il n'y a plus de
danger. Si ces pauvres gens montrent de la ddiance et ne
partent pas, ce ne serait pas bien pour nous ; ies premiers
jours de I'occupation, beaucoup ont 6t6 tuds, dehors, pour
:aoir montrd de la frayeur en les voyant arriver.
Hier, les Messieurs du Comeit de la ville
14 octobre. fait transporter 200oo
sacs de farine (laisss par les soldats
chinois) pour aider A nourrir les refugies. On a fait les
;; mouo- mouo a (petits pains), et on en a distribu6 un A chacun des refugies pauvres ;* car ii y aussi des habitants de la
\v!le qui recoivent leur nourriture de leurs parents ou domes'iques restis chez eux. Mais quelle police ii. a fallu faire :

ont
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fois, on domnait ea mame temps une tase de mllet. Aujourd'hui, chacun recevra un a mouo-meou a le matia et un 'apr6s-midi avec du millet clair, juste de quol ne pas momrir de
faim, car le grain diminue et nos enfants et tout notre personnel ae mangent que deux fois. par jour ; sQuvent nos petites
pleurent en rcdamant A manger; elles ne peuvent pas comprendre pourquoi on agit ainsi. Nous faisons tuer os betes au fur.
et a mesre. A la Residence, tes pretres chinois n'ont presque
rien a manger, sinon le millet des pauvres et en tres petite

quantite ; teptes leurs provisions ont &et pill6es. Ceux qui
disent la sainte messe chez nous et M. Ramnakers viennent
manger A tour'de r6le avec le bon Pere trappiste. Ce matie.
nous avons envoy6 A ces bons prktres, deux cufs de cane
salts et une boite de gAteaux chinois qu'on nous avait donn&e.
Les rues ne sent pas encore trts sores et les pauvres femmes
et les jeunes filles n'osent toujours pas sortit. On nous demande de recevoir de ces grandes jeunes filles de 17 et 18
ans, meme de boanes familles palennes, comme Sainte-Enfance, pour qu'elles ne soient pas exposdes. Quelle triste chose

que la guerre. Toujours sass pouvelles de nos pauvres captifs !... J'ai voulu faire partir une carte postale et on dit
gqul faut attendre deux ou trois jours avant I'overture de
la poste. Impossible donc de donner des nouvelles.
s6 octobre. - Hier matin, M. Raspakers a fait 4de d6marches pour obtenir un laiserpasser : son intention etait

d'alter A Tiagtchow voir M. Chnet, I'avertir, et de IA, aller

A Paoting et A Pdking pour avertir le ministre. On a refus., disant qu'on no donnait de laisser-passer qu'aux Chinois chargds des affaires de la vile. Au debars, les atrocites
et hoaurs ont continud
la nu tet toute la matin6e. Vers
5 heue du soir, on est veau nous annoncer que la guerre tait

nie, les accords sigus : cinq province

doet e Hopeh, for-

moraient un Etat indpendant. On a falt aficher damn les
rues la defese aux soldats d'entrer dans les maisons ; ndanmoian les rdfugis hesitent encore
prtir, surtout les jeunes

files at femmes toujours exposkes. Le ban Pre Alric se
propose de partir, no soupirant qu'k reatrer dans son monastae qui n'a pas beaucoup souaert.
.7 octobre. - Fausse nouvelle, que celle de la pat donne
hiet. Nous avons encore enterdu le canon au tain et de nombreux avions chargds sont encore passes .au-essus de nos

tetes, ce matn ; tons partent vern le sud-ouest. Du reste, on

apprend qu'on s'est batt trs fort hier aprsmidi vers
Yuncbe. Toujours sans aucune nouvelle de nos pauvres captifs ; il commence A faire trks frais le matin et le soir ; ils
ne sont pas trAs couverts cat le samedl qu'on les a emmends,
ii fa.salt pluatt chaud. Le bon Pbre Abdgce
n'u pu obtenir

I' utornsataon de rentrer dans so; monastre.
ig octobre. - Hier, M. Ramakers a obtenu de faire
trer les seminaristes au P6tas g (il paratt que le s6minaireren-a
6td -tres endommagd). On lui a dona deux soldats pour qu'll
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puisse sortir de la ville en siret6. Les avions continuent d'aller
et venir, nombreux ; ils passent au-deEus de nos tetes et vont
vers I'ouest et le sud-oues. Ce n'est pas encore la paix, et
les r6fugides n'osent partir. Nous sommes toujours sans nouvelles ; la poste ne marche pas, bien qu'on en ait annonc6
I'ouverture la semaine derniire.
2o octobre. - On se croirait sous le regne de la terreur tant
les difficultis augmentent chaque jour. Les notables de la
ville. qul sent en comniunication constante avec le Chef japonais, disent qu'ils sont comme dans un enfer, tellement ils
sont traca•r•s. Hiet encore, on a tud une femme dans la
ville. On Avalue A plus de 2.000 les civils -tuis sauvagement
dans la ville et les alentours.
za octobre. - Encore une journke d'kmotion, hier. Dans
I'apres-midl, on vint nous dire qull fallait absolument renvover toutes nos r6fugidesI on leur laissalt jusqu'a&* heures
idu soir pour vider la maison. Les notables de la ville ot
averti caque groupement, ajoutart que les soldats viendraient
cux-mp&nes faire partr celles qui, A cette heure-I, resteraient
encore. Que de femmes et de jeutnes files se sont 'etees a
nos pieds, nous suppliant de les sauver, toutes craignalent
un guet-apens ; nous-m&mes n'dtions guere plus rassur6es,
on nous avait dit plusieurs fois que c'dtalt grace A nos milliers de rfuiees que nous n'avions pas 6td pilles. A ce moment. M. Chanet est arriv6 i Tingchow et nous a rassurdes
sur 1intention de cet ordrp qu n'avait pour but que de fair
reprendre i la ville sa vie normale. Ce matin c'est le calme
et it paratt 9 u'il en est de mlme au dehors. Dieu soit bdn !
mais Monseigneur et les autres missionnaires on freres, oi
Sont-ils ?... Dana quelles angoisses nous somnes L.., Ds que
M. Chanet l'a appris, II a essayd d'aller A P kin, on lui a
refuse un passeport ; il a envoy6 un postier chr6tien et .fklMe
pour avertir Monseigneur Montaigne, 1 fait tout ce quil pent,
voila deja quinze jours.

25 octobre. - Hier, 24, M. Chanet a fait rouvrir la cathd-ale, fertnde depuls le g. II y a eu messe basse A 7 heures ;
et 1 aprs-midi, salut du Saint-Sacrement ; an a de nouveau
sonn6 les cloches, muettes depuls le 8. 11 nous reste maintenant pris de 2oo cat6chumnnes dont la moid•i sont des jeunes
files de la vile, la plupart de bonnes families pafennes, elles
occupent le bAtiment de 1'ecole et dtudlent avec ardeur le cathisme ; les autres jenes filles des campagnes sont au petit cat&chumt nat et les femaes au grand cat6chuminat.
p6rons que toutes pers6vdrerent dans les bonnes dispositions
qu'eles ont actuellenent et deviendront de ferventes chrdtiennes. Nous continuons de prier avec ferveur, ainsi que nos
enfants qui se succudent toute la journde
la chapele, pendant que les soldats japonais cherchent nos pauvres captifs,
apres I'enquAte qu'ils sont venus faire le 2 novembre aupr6s
de M. Chanet.
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AMERIQUE
LIMA
Lettre de Sour Espi~ de 1'h6it&l
I(my a Ia T. H. M. Chaplainu

miitaire Sait-Bart -

Lima, 24 ddcembre x937
... Les 25-26-27 et 28 novembre nous avons eu & Lima, Ma
Tr&s Honor6e MEre, de tres belles fetes en l'honneur du deuxieme centenaire de la canonisation de Saint Vincent (i). Mgr
l'Archeveque a voulu leur donner le plus de splendeur possible.
Le triduum a eu lieu dans I'.glise Sainte-Thdr6se. Parmi les
nombreux assistants, on remarquait surtout les Dames de la
Charite et les Messieurs des Conferences de Saint Vincent de
Paul. Les sermons dont les sujets furent choisis par I'Archeveque lui-meme : Saint Vincent et l'ouvrier ; Saint Vincent et
le Pauvre ; Saint Vincent et l'assistance sociale, ont et6 un
hymne tout a la gloire de notre Bienheureux Pare.
Le dimanche 28 fut la grande solennit6 & la cathidrale.
Monseigneur pontifiait, non en orements violets comme
l'aurait peut-6tre exigi la Liturgie, mais en ornements blancs,
parce que la messe quil c6ldbrait etait une messe d'actions de graces pour tous les bienfaits dont Saint Vincent
avait combl4 le P6rou, par Pintermidiaire de ses enfants. Le
pandgyrique a la cathedrale a tdt prononcd par Mgr Berroa,
pretre tout devou6 A notre famille ; ii a parl avec tout son
cceur de notre Bienheureux P&re, qui est aussi son pre,
car depuis de longues annaes il est affilid A la Congr6gation
de la Mission.
La cathedrale etait remplie de monde : on remarquait en
particulier, le Charg6 d'Affaires du Saint-Siege. ( le Nonce

dtant absent du P4rou), M. le Ministre du Culte, M le Ministre des Affaires Etrangbres, M. le Ministre de France.
Le soir, une Assemblee gendrale rdunissait dans une grandesalle du College des Peres Jesuites, sous la prdsidence de 1'Ar-

chev6que, Dames de la Charitd Messieurs des Conferences de,
Saint Vincent de Paul, bon nombre de Filles de la Chariti ;
missionnaires lazaristes ; pretres s&culiers ; religieux de ,ousordres, etc. On fit lecture de plusieurs comptes-rendus des.
ceuvres Vincentiennes au Perou ; M. Arenas Loayza,

eminent

professeur & I'Universitk Catholique de Lima, nous parla pen.i.De ces ftes a et6 imprim6 un compte rendu de 64 pages (za x 17 cm.):
Relacwn de las imponentes cremoias rdigiosas y acadeimcs coWmnmoratias del segtmdo catemwio de la camoniwacio de san Vicente de PaI~
cuebradas en Lima, capital de la Repblic del Per.
Lima, Editorial Lumen S. A. Pescaderia 133-13:
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dtant plus de trois-quarts d'heure de Saint Vincent de Paul et
dc ses oeuvres ; il le fit avec une onction qui charma tout le
munde.
Mgr IArcheveque exprima le desir de voir les oeuvres de
Saint Vincent se multiplier au PWrou et devenir de plus en
plus prosperes grAce A une grande union qui doit exister
entre les membres des diffirentes Soci6tes qui portent le nom
de Saint Vincent. Son Excellence eut un mot de tris paternelle bienveillance pour a les Louise de Marillac ), a Rayons
de soleil de la vieillesse abandonne
e ,), et il ajouta qu'il serait tres -heureux le jour o6 on lui dira que les jeunes des
Conferences sont a les. petits-fils des pauvres vieux grands-

peres. ,

Enfin Monseigneur termina par un dernier souhait, celui de
voir les Dames de la Charit6 s'occuper des vocations sacerdotales : a je veux voir, dit-il, Saint Vincent et Saint Turrbius,
se donner dans notre cher Seminaire, un baiser fraternel. n
L'Assembee qui avait commence A 5 heures, se termina sur
les 7 heures 1/2. Tout le monde se retira, et charmn de cequ'on avait entendu dire de Saint Vincent, et ddcidd A continuer avec une nouvelle ferveur ces ceuvres de Charite

dont il est I'inspirateur, et qu'avait dija pratiqudes, du vivant mime de Saint Vincent, la chere Sainte nationale,
Sainte Rose de Lima.

J'ai l'honneur d'6tre, Ma Tres Honor
humble et obdissante fille.

M&re, votre tres
Soeur ESPI

ACTES DU SAINT-SIEGE
PIUS EPSCOPUS SERVUS SERVORUM

DEI

Venerabili lratri
Joanni-Baptistae Wang, Congregations
Missionis Presbvtero, electo Vicario Aoostolico de Ankwo in
Sir.s et Episcopo Titulari Lamiano, salutem et Apostolicam
benedictionem. Commissum humilitati Nostrae ab aeterno Pastorum Principe supremi apostolatus officium, quo universo
christiano orbi praesidemus, onus Nobis iniponit diligentissime
ur.andi, ut Ecclesiis omnibus, iis potissimum, quae in partibu; infidelium exstantes ac nondum in dioeceses constitutae,
ixjtioribus quodammodo vigilantis indigeant Pastoris curls,
tales praeficiantur Antistites, qui sibi creditum dominicum
gregem salubriter pascere, regere et gubernare sciant ac valeant. Quo vero utilius ac salubrius Antistites isti munus possint obire suirn, haud dubte valde prodest, si episcopali ip;i
"sint charactere et dignitate exornati ; quibus propterea solct
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\potuolican Sedes aliquem ex illarum Ecclesiarum conferre titulis, quae virtutum splendore et religionis prosperitate olim floruerunt,etsi modo temporum vicissitudine et injuria pristinam
mniiserint fulgentem gloriam. Quum itaque Vicariatus Apostolicus de Ankwo in Sinis, per renunciationem venerabilis
Fratris Melchioris Souen, Episcopi titularis Esbonitani, a Nobis
rabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalum S. Congregationi de Propaganda Fide praepositorum consilio, Te,
pastoralibus ad id munus obeundum, uti Nobis relatum est.
.*nbhus requisitis dotibus instructum, ad Vicariatum ipsum
suprema Nostra auctoritate eligimus elque Vicarium Apostow
linum praeficimus et constituimus cunI omnibus potestatibus
et 'cuultatibus,
nec non oneribus at obligationibus pastorali
huic.tfficio adnexis. Te insuper de ipsorun Cardinalium consilio, charactere et -dignitate episcopali insignire volentes, ad
titularem Ecclesiam Episcopalem Lamianam, metropolitanae
Lcrlesiae Larissensi in Thessalia
Prima suffraganeam, per
venerabilis Fratris Joseph Joannis Amati Moussaron Episcopi
ad Cathedralem Ecclesiam Cadurcensem translationem modo
vacantem, Te eadem Nostra apostolica auctoritate eligimus
ejusqu( Tibi titulum conferimus cum omnibus pariter juribus
et privilegiis, oneribus et obligationibus sublimi huic dignitati
inhaetentibus. Volumus autem ut, ceteris quoque impletis de
jure servandis, antequam episcopalem consecrationem recipias
et Vicariatus Tibi' crediti canonicam capias possessionem, in
manibu. alicujus. qui malueris, catholici Antistitis, gratiam et

conmunionem cum Apostolica Sede habentis, fidei catholicae

prouissionem et praescriptajuramenta juxta statutas formulas
emittre harumque exemplana, Tui dictique Antistitis subscriptione ac sigillo munita, ad Sacram Congregationem de Propaganda Fide quantocius transmittere omnino tenearis. In tuam
insuper majorem commoditatem prospicientes, Tibi indulger
mus ut extra Urbem libere et licite Episcopus consecrari queas
a quolibet catholico Antistite, gratiam et communionem Sedis

Apostolicae habente, assistentibus ei, si in dissita regione ista

consecrauionem recepturus sis, duobus Presbytris in ecclesiastica dignitate vel officio constitutis, dummodo vero deficiant duo ali catholici Episcopi, eamdem gratiam et commu-

nionem cum Apostolica Sede et ipsi habentes, qui Episcopo
conse-ranti assistere possint. Cui propterea consecrationem ipsam Tibi impertiendi munus ac mandatum per easdem prae
sentes Litteras committimus. Stricte vero praecipimus ut, nis
prius quae, supra diximus fidei professionem ac juramenta
emlsa eris, nee Tu consecrationem apsam recipere audeas, nee
earn Tibi impertiatr Antistes a Te electus, sub poenis, si huic
Nostro praecepto contraveneritis, jure statutis.

Firnam autemn spem fiduciamque concipimus fore, ut, dex.
tera Domini Tibi assistente propitia, Vicariatus Apostolicus de
Ankwo in Sinis per tuam pastoralew industriam et studium

fructuosuni regatur utiliter et majora in dies in spiritualibus
ac temporalibus incrementa suscipiat ; quo magis magisque
Christi regnum in regione illa dilatetur.
Datum ex Arce (andulphi, anno Domini millesimo nongea-
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tet.imo trigesimo septimo, die prima muensi Julii, Pontificatus
Nostri anno sexto decimo. H. L.
, cancellartis S.R,E.
Fr. Thomas Pius O. P. Card. Boo;w.o
Can Alfridus I.BERATI, Cnc. .ipost. Adjutor a studiis.
Prot. Aplieus. - Franciscus Hannibal
Carolus REsriHl,
PFot. API.
FE•auRRE,
Expedita die vigesima secunda Octobris Anno sextodecimo.
Alfridus Marini PLuumBAr
Reg. in Cane. Ap. : Vol. LVIII, No 7. Aloisius Taussram.
Angelus PEMcou, Script. Apficus.

PIUS EPISCOPUS SERVUS

SIRVORUM DEI

Dilecto Filio Joseph Descuffi, Congregationis Missionis
Presbytero, electo Archiepiscopo Smyrnensi, salutem et apos.
ltlicam benedictionem.
Commissum huimiliati Nostrae ab aeterno Pastorum Principe supremi apostolatus officium, quo universo christiano orbi
praesidemus, onus Nobis imponit diligentissime curandi ut
Ecclesiis omnibus tales praeficiantur Antistites, qul sibi credituni dominicum gregem salubriter pascere, regere et gubernare sciant et valeant. Cum itaque metropolitaa Ecdesia
Smyrneasis per venerabilis Fratri Eduardi Tonna Archiepiscopi
renunciationem a Nobis confirmatam, ejusque ad titularem Ecclesiam Archiepiscopalem Garellensem translationem suo sit in
praesenti Pastore destituta, Nos, de Venerabilium Fratrum
Nostrorum S. R. E. Cardinalium S. Congregationi de Propaganda Fide praepositorum consilio, Te, omnibus ad pastorale
munus ut Nobis relatum est, requisitis dotibus praeditum ad

Metropolitanam Ecclesiam illam apostolica auctoitate eligimus
eique Archiepiscopum praeficimnus et Pastoren, necnon ejusdem
Ecclesiae curam, reginem et administrationem tum ia sparitualibus, tum in temporalibus Tibi plenarie committimus cum
omnibus juribus et privilegiis, oneribus et obligationibus pastorali huic officio inhoerentibus. Volumus vero et mandamus
ut, antequam episcopalem consecrationem recipias et Archidioscesis Tibi creditae canoaicam capias possessionem, in manibus
alicujus quem malueris catholici Ant'stitis gratiam et communicnem Sedis Apostolicae habentis, fidei catholicae professionem et praescripta juramenta juxta statutas formulas emittere, harumque exemplaria, Tui dictique Antistitia subscriptione
ac sigillo munita, ad S. Congregationem de Propaganda Fide
quantocius transmittere omnino tenearis. In tuam insuper majurem commoditatem prospicientes, Tibi indulgemus ut extra
Urbem libere et licite Episcopus consecrari queas a quolibet
catholico Antistite assistentibus ei duobus aliis catholicis Episcopi, dumnmodo gratiam ipsi habeant et communionem cum
Apostolica Sede. Venerabili atque Fratri Antistiti quea ad hoc
Tu elegeris episcopalem consecrationem Tibi impertiendi munus ac mandatum per easdem praesentes Litteras committirus. Stricti vero praecipimus ut, nisi prius quae supra diai.
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mus fidei professionem et juramenta emiseris, nee Tu consecrationem ipsam recipere audeas, nec eam Tibi impertiatur
Antistes a Te electus, sub poenis, si huic praecepto contraveneris, jure statutis. Venerabili autem Fratri Episcopo Ecclesiae
Candiensi, quae tuae metropolitanae Ecclesiae est suffraganea,
hisce ipsis Nostris Litteris in Domino mandamus ut Tibi, suo
electo Metroxolitae, debitam juxta sacros canones obedk.ntiam
praestet Tibique reverentiam exhibeat, ita ut mutua inter vos
gratia uberes in animarum bonum sortiatur effectus. Item dilectis Filiis Clero et Populo tunw
Archidioecesis in Domino
mandamus ut Te, suum electum Archiepiscopum tanquam pa.
trem et pastorem animarum suarum devote recipientes ac dehito prosequentes honore, salubribus tuis monitis et mandatis obedentiam praestent Tibique reverentiam exhibeant, ita
ut Tu eos devotionis filios atque ipsi Te patrem benevolum
invenisse gaudeatis. Volumus denique ut, cura et officio Ordi
narii qui modo Smyrensem Archidioecesim regit, hae Litterae Nostrae perlegantur in metropolitana ecclesia ab ambone
primo post eas acceptas adveniente die festo de praecepto recolendo. Firma autem spem fiduciamque concipimus fore ut,
dextera Domini Tibi assistente propitia. Ecclesia Smyrnensis
per Tuam pastoralem industriam et studium fructuosum regatur utiliter ac majora in dies in spiritualibus ac temporalibus
suscipiat incrementa.
Datum Romae apud Sanctum Petrum. anno Domini mille.
simo nongentesimo trigesimo septimo, die tertia mensis De-

cembris, Pontificatus Nostri anno sextodecimo. -

A.L.

Fr. Thomas Pius, O. P., Card. BocGAm, Cancellarius S.R.E.
Can. Alfridus LnERATI, Canc. Apost. Adiutor a studiis.
Joseph WILPERT, doc. Prot. ap. Vincentius BIAcm-CACLIESI,
rot. ap.
Expedita die decimaprima Januarii, Anno c sextodecimo a.
Alfridus MARINI, Plumbator.
Reg. in Cane. Ap. : Vol. LVIII. No 3o - Aloisius TRUSSARDI.
A. MARNI, Scriptor Apicus.

LES FILLES DE LA CHARIT= SACRISTINES :

facuis de prifier les Liges scris, etc.
Sacra Congregatio Rituum
Prot. No C 130/938.
Beatissime Pater,
Sup. Gen. Congr. Missionis et Instit. Filiarun a Caritate

ad pedes Sanctitatis Vestrae procumbeqs, facultatem implorat
qua Sorores dicti Instituti Sacrario pro tempore addictae vasa
sacra tangere sacrasque supellectiles purificarc possint.

Congregatio Missionis
Sacra Rituum Congregatio, vigore faculatum sibi speaialt-r a
Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa XI tributaum precss
remisit prudent; arbitrio Revmi Ordinarii seu Sup. Generalis

-381qui nomine et auctoritate S. Sedis, ad proximum quinquennium
indulget, at in Sacellis Ins. Filiarum a Caritate Sorores sacrario pro tempore addidtae possing ad proprium officium explendum, vasa tangere sacrasque supellectiles purificare. Contrariis
non obstanlibus quibuscumque.
Die I martii 1938.
Henricus Dante Subs.
A. Carinci, S. R. C. Secretarius.

SAINT-LAZARE A TRAVERS LES AGES
Tel est le titre d'un assez grand plan que vers 1894-1895.
6tant encore 6tudiant j'ai eu l'occasion de composer et de copier
sur toile a calquer, pour l'offrir au bon Pere Fiat. L'idee m'en
avait 0t6 suggir6e par le bel ouvrage de Hoffbauer, Paris A
travers les Ages. A calquer dans les plans des diff6rentes kpoques ce qui regarde Saint Lazare, on arrive a un ensemble
qui mutuellement se complete, s'claire, se corrige et qui donne
une image pas trop inexacte de 1'antique l6proserie existant
des avant 1122 sur l'emplacement presume de la primitive
iglise et abbaye de Saint-Laurent, et devenant en 1632 MaisonMWre de la Congregation de la Mission, puis en 1794, prison
r6volutionnaire, et bient6t (dcembre 1794) prison de femmes.
Cette image se pr6cise et s'anime quand elle est rapproch6e
des vieux textes imprimes, on encore manuscrits elle fait
mieux comprendre certains details de la vie de saint Vincent de
Paul et de l'histoire de nos plres, qui les premiers de cette maison de Saint-Lazare regurent le surnom vivace et expressif
de Lazaristes.
Le T. H. Pere iat qui avait particulierement le culte de
tout ce qui touche a l'histoire de la Congregation, voulut faire
mettre mon plan au parloir de notre actuelle Maison-Mere,
oi il resta longtemps expose. A mon retour d'Orient, il avait
disparu; je finis par le decouvrir dans un dep6t prOs de la bibliotheque, d6pouill6 .de son cadre et roul6 lamentablement
dans un coin, revant peut-etre sur les gloires on les tristesses
des siccles 6coulks qui ne reviendront plus. De ce plan, M. Xavier Sackebant, alors directeur des 6tudiants, fit prendre une
excellente copie par le clerc etudiant Lefaki, copie qu'on garde
pricieusement auxarchives, aveccelled'unautre plan que j'avais
fait vers 1895 pour la Mere g6nurale Lamartinie : Les MaisonsMeres des Files de la Charith d travers les 4ges. M. le Secretaire
genural vient de faire clicher cette double copie, et c'est, le
commentaire de ces reproductions que l'on trouvera ici. Je n'ai
pas la pr6tention de reprendre I'histoire de Saint-Lazare. Elle
a kte ecrite en un fort beau volume par M"* Chapon. M. Coste
l'a r6sum6e sommairement dans M. Vincent; moi-mnme j'en
avais trace les grandes lignes dans les Petites Annales de SaintVicmnt-de-Paul, en 1903 ; 'article a 6et reproduit depuis, en
1905, dans nos Annales, avec plusieurs des clich6s qu'on tropve
en 1938 un pen plus r64dts,

Plan i. - En tete, dans I'ordre chronologique, vient la re
presentation de Saint-Lazare en 1380, d'apr&s le plan de 1aris
dress6 par Henri L'grand : bitiments et enclos avec sa butte
et son calvaire, sa l6ture et ses arbres bien align6s y figurent
avec une precision presque excessive pour cette 6poque recul&e.
On admet communement que la leproserie de Saint-Lazare,
dont l'existence est d6ji constat6e en ii2z% occupe, au moins
en partie, I'emplacement de l'antique abbaye de Saint-Laurent,
oh fut une des premieres basiliques construites aux environs de
Paris. Gr6goire de Tours(t 594) en parle a diverses reprises
dans son
istoire ties Fran~s. L'abbaye fut d6truite lors des
dernieres invasions normandes,a la tin du Ixe siecle. L'6glise
de Saint-Laurent fut iebAtie au xie ou xnle siecle, puis en 1429

h l'emplacement actuel, c'est-k-dire un peu plus a 1'Est et en
dehors de la e1proseri ; mais c'est I'6glise de Saint-Ladre qui
remplace 1'6glise primitive et b6ndficie des traditions de I'abbaye
disparue. La en effet le venerable clerg6 de Notre-Dame, dans
sa procession du Luidi des Rogations,. s'arrete en station,
et non pas g la nouvelle 6glise de Saint-Laurent. Le vieux Coutumier de Saint-Lazare (manuscrit 6crit vers 1755) a soin
d'avertir ce jour-lA le carillonneur de monter an clocher bien
avant io heures et d'aviser la Communauti par 30 coups de la
grosse cloche, quand approche la procession, descendant de
Montmartre et que la banniere parait dans la rue du Paradis.
SII arrive quelquefois, mais rarement, est-il ajout6, que la.
procession de Notre-Dame... vient ici en droiture sans aller
SMontmartre et chante ici la grand'messe. * ILe nmlre coutumier nous apprend aussi que e surlendemain, c'est-a-dire la
SVigile de 1'Ascension, la paroisse de Saint-Sauveur' vient 6ga-

x. On salt que Louise de Marillac futparoissienr
dant plusieurs ann6es, de 1619 A1626.

de Saint-Sauveur pen-
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lement en station a Saint-Lazare. Lorsque la procession parait en deca de la Porte Saint-Denis, le sacristain o fait sonner
une vol~e de six cloches, un peu apres une seconde volee-et
lorsqu'elle entre dans l'6glise une troisieme volce que I'on
continue jusqu'i la fin du Regina Coeli. Et apris la grand'messe
(pendant laquelle plusieurs pr6tres habitues ont coutume de
dire la leur), lorsqu'on commence les Litanies, on sonne une
quatri6me vol6e jusqu'- ce que la procession soit entierement
sortie.
Louis VII, partant pour la croisade et se rendant a SaintDenis pour y prendre l'oriflamme, 's'arreta longuement i la
Maladrerie de Saint-Ladre, le mercredi ii juin 1147, et parcourut les cabanes des l1preux. (Cf. Mue Chapon,page 44, pour
les visites de Philippe-Auguste en i 8q et 1191). A leur avenement, avant l'entree solennelle dans la capitale, par la Porte
Saint-Denis, rois et reines faisaient 6galement halte a SaintLazare. au Logis du Roil pour y recevoir le serment de fidaliti
de toutes les corporations de Paris.
Et apr6s quelques annes de regne, le cortege royal se reformait pour une nouvelle visite a Saint-Lazare, mais en seas
inverse. A la mort des rois, en effet, leur cercueil etait expos6
solennellement dans le couvent privilegie. Apres la grand'messe
a Notre-Dame prenaient processionnellement le cbemin de
Saint-Denis 6veques. archeveques, abb6s; mitres en tbte et
crosses en main, s disant leurs prieres et oraisons des morts pour
I'ane du roi. Le funebre cortege faisait arret.h mi-route dans
I'6glise de Saint-Ladre; on y donnait 1'absoute, on y chantait
le psaume De profundis, vigiles bautement etl avec"grande foison de luminaire entour la biere, h grande compagnie de
nobles gens. x A l'issue de la c6rnmonie, les plus grands prl1ats
I.Oh etait an juste ce Logs du Roi ? Quelques auteurs ont voulu le placer dans lenclos. Sur ce sujet il pent etre utile de rapporter-ici !e texte de
1612 de dam J. du Breuil, Tkiitre des Antiquits de Paris,.page870 : Rois et
Reines, dit-il, se reposent i Saint-Lazare l'espace de tiois jours avant leur
eitree A Paris. * Et ce en leur corps d'h6tel fort-ancien et A peLsent ddmoli;
c'est le long de la chauss6e de Saint-Denis, derriire la grande croix plantCe
au milieu du carrefour du Prieurbe, faubourg- Saint-Lazare, devant la
principale ported'iceluy. Ledit hotel appel-le Logis du Roi. Au milieu
duquel logis il y a une grande porte levee de 15 pieds on environ de la
chau-sýe, vis-A-vis d'une grande rue qui vient directement des fauboures
Saint-Martin is faubourg. Saint-Lazare [c'est 1'actuelle rue Saint Laurent].
Au pied de laquelle chaussee (lorsque Pentrie se fait du rci on de la reine)
se trouve un escalierde 15 pieds de large ou environ montant jusqu'a ladite
porte. Devant laquelle ii y a un portique de 7 A8 pieds de dianektre. La oii
se sied Sa Majeste, sons un daisy prepare, avec les princes du sang ; et le
cbancelier de France, derriere icelle Majest6, pour l'assister aux reponses
qu'cile fait aux habitants de Paris... Et lorsque chacun a fait sa harangue,
le Ch'itelet, la Cour des Aydes, la chambre des Comptes, et la Cour du Parlelient, Leurs Majestis descendent par la montee dudit corps de Logis du
Roi qui a son issue et entree au dedans du Cloitre du Pricuri, assez proche
de l'iglise
du lieu. Et ctant en-la cour du Prieurn, le roi monte sur son
cheval blanc et de parade, et ia reine sur son chariot triomphant, et sont
leutrs Majestis conduites par leur noblesse enla grande eglise de Paris. >
(Citation d'apres Mle Chapon).

- 3841du royaume aspergeaient d'eau bhnite le cercueil qui 6tit remis officiellement par les Hanouards aux religieux de SaintDenis pour 6tre port6 par eux aux caveaux de la royale abbaye.
Le vieux chroniqueur Guillaume de Nangis nous rapporte
qu'a la mort de saint Louis, son fils o le roi Philippe pnst son
pere et le troussa sur ses espaules et se mist en la vote tout i
pie & aler a Sainct-Denys. a Le cortege s'arreta devant SaintLadre. En souvenir de cette journ6e on &difiadevant le couvent
une tour gothique, ornee de fleurs de lys, et perc•e de niches
sur les quatre c6tes; dans ces niches avaient 6tA placies les
statues, grandeur naturelle, de saint Louis et de ses trois fils,
Philippe III, le comte de Nevers et le comte de Clermont.
SQuant aux croix qu'on trouve d'espace en espace sur le meme
chemin, 6crit Sauval, ce sont ouvrages de la pi6ti de Philippe
le Hardi envers saint Louis, lorsqu'il fit la pompe funebre... I
Chacune des haltes que fit le cortege fat ainsi marquee'.
De la ladrerie du Moyen Age il ne reste aujourd'hui, comme
seul vestige, qu'une crypte on cave du xue ou xilIe siecle,

decouverte en 1884, en creusant pour 6tablir un fourneau pour
la salle des bains, vers le coin nord-ouest de la deuxitme cour
de 4'6tablissement actuel, partie sous le bAtiment, partie sous
la cour.

*Plans2 et 3.- Sur les deux plans de 1552 et 1575 onconstate
devant Saint-Lazare les fameuses croix dont il a et6 parl6 tout
i I'heure, et vers la ville, pros de I'actuelle rue des PetitesEcuries, on voit A deconvert le grand 6gout (xve sikcle) qui part
des foss6s du Temple et aboutit i la Seine prs de la place de
i. La chronique nous racoute encore en 1364, la station que fit le cercueil
de Jehan le Bon. AllUret i pied ses trois fils, Charles, Louis et Philippe et
aussi le roi de Chypr' * jusque ASaint-Ladre en dehors de Paris, et a, monthrent A cheval * jusqu'A I'entr&e de Saint-Denis.
En z422e'est I'enterrement de Charles VI. * Aprbs ia messe dite et le
servicc fait, on prit c Uorps
ct Ic porta jusqu'a Saint-Ladrc. *
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1'Alma. II a Wt6 r6gularis6 au xvu siecle, remplac6 de 1737 &
1740 par un canal de 6 pieds de large et pave en dalles, et couvert enfin A la fin du xvme siecle.
P
Pf
4. - Le plan de 6og9. qui comme presque tous les plans
de cette 6poque est tourn6 vers l'orient, apporte certains details nouveaux :A I'ouest, derriere les b&timents de Saint-Lazare,
un mur d'enceinte fortifi6 de tours; devant I'Aglise une de ces
«^t--~- J·r^-

barri6res qu'on nommait lausses-portes et qui devaient indiquer
sans doute les limites de I'octroi; en face on voit les jardins
et l'emplacement de la future Maison-Mre des Filles de la
Charit6
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Plan 5. - Le beau plan de Merian, x615, et celui L.. dlelchior
Tavernier, 163o, qui semble le copier, confirment les mmnes
details et accentuent I'aspect caract6ristique de l'eglisj de
Saint-Laurent.
Plan 6. - Bien interessante est la vue que nous donne le
plan de Jean Boisseau, dit plan des Colonelles, 1649-1654.

C'
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Saint-Lazare est toujours hors de Paris : Saint-Lazare-lez-Paris,
conm e. 6crit quelquefois saint Vincent. Les murailles du c6t6
de la ville iorment l'enceinte de Louis XIII; ce sont apjollrd'hui les grands boulevards. L'actuelle Porte Saint-Denis, ayec
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son passage du Rhin, etc., n'existe pas encore, elle ne date
que de 1672. Celle que 1'on voit ici est a la hauteur de la.rue
Blondel..
Ce n'est qu'a la veille de la Revolution que Saint-Lazare
et son enclos seront enfermis dans la ville de Paris, par 1'6tablissementde I'enceinte dite des Fermiers-Ginkraux, 17841791, actuelleiuent les boulevards extErieurs.
Sur le plan; Boisseau le*couvent des R1collets est marqu6 :
ii avait 6t6 fonde en't0o3 et la chapelle d&dice en 1614. 11 fut
supprimB en 1790, puis transform6 en hospice des IncurablesHommes (rSoz), cnsiiite en H16pital Militaire (x860). Sous ce
double titre il 6tait desservi, avant 1903, par les Filles de la
Charit6.
.
. e• A* ... .

Plan 7. -

Un autre plin de Jean Boisseau, 1654, marque

sur la gauche la cbapelle de Saint-Charles, et devant l'egiise de
Saint-Lazare encore la barriere ou fausse-porte. Mais son grand
merite est d'indiquer la Maison des Enfants-Trouv6s, qui logO-

..

a.
rent en effet, a cette 6poque, faubourg Saint-Lazare, aux
Treize-Maisons que saint Vincent avait c6d6es aux Dames de
la Charit6, par bail du 22 aotDt 1645. Le 27 avril precedent il

avait dcclar6 devant -notaire : avoir employ6 64.00oo0 livres en
la construction de 13 maisons attenantes l'une l'autre sur une
place appelDe Champ Saint-Laurent, faubourg Saint-Denis,
an-dessus de Saint-Lazare, joignant d'un c6t6 au sieur Le Gras,
d'autre cote aux terres de Saint-Lazare, pour lesquelles 13 maisons demeurer et -appartetir aux pretres de la Mission de Sedan, auxquela M. Vincent promet faire valoir pour toujours
annuellement 2.200 livres. Pendant les troubles de la Fronde,
le i3 mai 1652; ii y eut combat devant lanmaison, des soldsts
tomberent morts devant la-porte ; les nourrices 6pouvant6es
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se sauvdrent chacune avec son nourrisson. Saint Vincent dut
demander secours de M. de Lamoignon. (Cf Coste, Monsieur Vincent, II 478 etc. Ecrits IV. 382 et XIII, 305).
Plan 8. - Mais un des plans les plus interessants pour nous
est le plan Gomboust, 1649, reproduit aussi par M. Coste dans
Monsieur Vincent (I, 19o). On y voit dans !a ferme le pigeonnier, la lapinidre, le moulin a vent. En face de la maison, au
coin nord de la, rue de Saint-Lazare et de Saint-Laurent figure, pour la premiere fois, la foltaine Saint-Lazare, aliment6e
par I'aqueduc du Pr6-Saint-Gervais. Pourtant elle 6tait tres
ancienne, peut-6tre la plus ancienne de la capitale; elle existait des avant 1265. Gomboust nous montre aussi a droite de
l'eglise, le nouveau bitiment que saint Vincent vient de faire'
construire pour les Ordinands. Le 6 juillet 1645, il avait dcrit
L-M. Dehorgny. Rome : a II faudra faire venir (les Ordinands)
ici, oi nous allons commencer, un batiment . la place de la
petite infirmerie. C'est M m e la duchesse d'Aiguillon qui a donnw
io.ooo livres pour cela 1 . Et nous faisons enfermer nos terres
de murailles. , (II, 535). Ce dernier d6tail est confirm6 aissi
par notre plan. D6sormais urne grande activit6 ragne & SaintLazare. Le grand enclos est cl6tur6 et ensemenc6. Le 13 avril
1653, M. Vincent devra 6crire a la duchesse d'Aiguillon (IV, 572),
pour lui demander avis sur la conduite & tenir afin d'empecher
de mettre en pacage dans 1'enclos de Saint-Lazare des bestiaux
(boeufs et moutons) achet6s par la ville, ce qui serait a un notable dommage pour nous ; le clos est tout seme de bl6, d'avoine
et de foin, et toutes les murailles plantses d'espaliers, de bonschr6tiens dhiver la plupart, ensemble de pechers. Voilk li
5* annie de ces arbres'et qu'ils sont charg6s de fleurs. L'on fait
6tat que nous en recueillerons beaucoup cette annie. Selon
cela, vous voyez, Madame, quel dommage cette affaire nous
apportera; car outre le dommage qu'on recevra de la perte
d'environ zoo arpents de bli et d'avoine, les bceufs brouteront
les arbres, les rongeront et ruineront,en sorte qu'il ne restera
que des chicots, qui ne pousseront de 3 ou 4 ans; et pour les
pechers ils seront entierement perdus. a
A l'occasion de lafulmination de la Bulle confirmant Punion
du Prieurd de Saint-Lazare a la Congregation de la Mission. Nicolas Porcher, vice-g6rant en l'officialit6 de Paris, fit, le 27 juin
1b59, un procks-verbal de visite au Prieur= de Saint-Lazare
dont voici un extrait: KAvons trouvd une 6glise d'environ
16 toises de long et 12 de large, couverte de tuiles, un petit
clocher et 4 petites cloches. Ledit Prieur6 habit6 d'environ
30 pritres de ladite Congrfgation. Un petit cloitre de 14 toises
de long et autant de large avec des arcades... Ledit cloitre est
appuy6 et entour= de trais petits corps de logis, lesquels aboutissent & l'1glise et en font le carr6. Sont tous trois vieux et
X.Le bitinent eut environ 23 mitres de long sur 9 de large ct 4 ktages de
haut.
Su le plan Lefdvre r 796) il est marquw commue a batiment cn v6tustk ·.
Min Chapon dit qu'il a et6 dmoli vers 18o4:
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narmnoins assez bien converts, mais les murailles... de plAtre
menacent ruine, except le pignon de dessus la cuisine qui a

Wte rebLti tout A neuf de pierres de taille, lesquels trois corps
de logis sont a deux 6tages seulement.
S... Un petit batiment entre les deux grandes portes de la
premiere basse-cour, contenant environ 13 toises de longueur
sur 3 de largeur, de pareille hauteur, a 2 6tages et un grenier
an-dessus. Un petit r6servoir d'une toise et demie, en carre
et hauteur dans la muraille qui s6pare les deux cours. Une petite maison servant d'infirmerie, de 6 toises de longueur sur 4
de large, a 2 6tages. Une basse-cour fermre de murailles de
platre et d'un petit logement, et 6tables, 6curies et boucheries,
contenant environ 6o toises de long et 2 de large, et 8 on to
toises de hauteur, toutes vieilles murailles de plAtre, except6
environ le tiers qui ont 6te rebaties a neuf depuis 8 on to ans.
Au milieu de la cour... un puits que 'on refait pr6sentement
a neuf Un colombier rebati de ineuf et convert de tuiles. Deux
petites caves, une dans le jardin et I'autre dansla vieille cour
quasi ruinee. Une grange de x8 toises de long sur 8 de large,
aux murailles fort vieilles, n6anmoins bien entretenue de couverture de tuiles. Un moulin A vent derriere la m4me grange,
qui a t6 zefait depuis peu. Un jardin contenant un arpent
et demi on environ, moitik en parterre et moiti6 plante d'ormeaux, vieux arbres qui se meurent pour la plupart. Un petit
cabinet d'environ I toise I /2 en carre, couvert d'ardoises, situi
entre les deux jardins d'enbas et d'en haut. Plus un grand corps
de logis bAti A neuf par les pr6tres de ladite Congregation...
pour loger les Ordinands, contenant environ Io toises (sic) de
long et 12 pieds (sic) de large, et environ 8 toises de haut, convert de tuiles et 4 6tages au dedans, avec une grande cave audessous. Environ 4 on 5 arpents de terre en p6piniare et potager, que 1'on enferme pr6sentement de murailles neuves a
chaux et sable de io a 12 pieds de haut. Et au milieu de clos
sur la rue Saint-Denis, ii y a la maison des 16preux avec leur
jardin et cbapelle an bout, contenant environ 8 toises de long
sur 3 de large, refaites vitr6es et couvertes de tuiles tout A neuf
avec un puits dans le mur dudit jardin. * Certes cette description, la plus importante pour cette 6poque, m6ritait sa place
ici. (Arch. nat. M. 212, liasse 7). Cette citation est donnee
e
d'apres Mi Chapon ainsi que quelques autres quo je me trouve
dans 1'impossibilit6 de vrifier sur l'original.
Plan 9. - Sur le plan de Nicolas de Fer, 1697, on constate
le nouveau corps de logis bAti par M. Almras dans le prolongement de 1'6gliset. En face de Saint-Lazare on voit les premieres
constructions de la Maison-Mire des Saeurs de la Charit&et bc6t6, s6pare par la rue, la Foire de Saint-Laurent.
Plan Io. - Le plan de Bernard Jaillot, 1713, est particnlieresuggestif et nous montre les importantes constructions qui entre
i. Un plan de Jouvin de Rochijortde l676, avait dija signail cette coustruction.
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temps ont surgi du sol. M. Edme Jolly, troisieme sup&rieur
gen~ral, nous disent les guides de Paris du xvnle sikcle, est celni
qui a ilevC, de 1681 k 1684, la plupart des vastes et solides bitiments qui se voient dans cette maison et qui existent encore :
la facade sur la rue, la grande aile a droite, faisant face a l'6glise
et se prolongeant dans la seconde cour. I'aile du milieu qui va
rejoindre le batiment Alm6ras'. La ferme s'est considerablement developpee. A mi-chemin en face.de I'enclos, les qtuaorze
maisons.
C'est treize maisons qu'il faudrait dire. On en a vu l'historique
plus haut. Bernard Jaillot s'est-il
.,
tromp6 en 6crivant quatorze ?
-,,,
4,
i ,.
Etait-ce l'appellation du public ? Y
. ..as *k*
aurait-il eu agiandissemment comr J_ t ...
me M. Coste l'avait suppose un
-

intant
san-
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volution, an iv et an vi i les diffrents bAtiments dits les treize maisons » provenant des Lazaristes,
furentrvendus a 5 acqu6reurs diff&rents (Cf. Archives- de la Seine.
Domaines, carton 33, dossier 5.078,
etc.). L'emplacement de ces treiz.e
maisons se trouve entre la rue actuelle des Deux-Gares et le commencement de la rue de Dunkerque.
Au bout de l'enclos la facade de
Saint-Charles et ses d6pendances.
C'est en 1645 qu'on commenca le
Petit Seminaire de Saint-Charles.
dont la construction, en 1644, aurait cofiti i.ooo livres (Archives Nationales, S. 6591-2). On y retira les humanistes des
Bons-Enfants. oh les pretres devaient prendre leur place. Le
9 avril 1647, saint Vincent ecrit (II,
167) : a Nous avons
6o pretres au College des Bons-Enfants, 40 petits s6minaristes au Sdminaire Saint-Charles. * Jacques de La Fosse, n6 a
Paris en 1621, entr6 au Noviciat le 8 octobre 164o et ordonn6
pretre en septembre 1648, fut aussitot charg6 d'enscigner les
humanit6s i Saint-Charles. Sous sa direction les 6tudes y devinrent florissantes, au dire de Collet (Vie de saint Vincent, I,
326). On y joignait aux exercices de pi6td, les exercices des
colleger les plus rdguliers et le c6lbre de La Fosse y fit souvent
reprLs-nter des tragddies chrntiennes dont le feu et I'6levation
1. Au'jourd'hui encore sur Paile A droite dans la 2z cour, au-dessus du r&fectoire, on pent lire la date de 1682, tandis que le bAtiineut d'entre sur la
rue, porte, A 'interieur de la premire cour, un cadran solaire avec la date
de 168 3 et ce grave avertissement : Haec mea, forte tua - - Voici mon heure,
peut-tze aussi la tienne. Sur le bAtinmet du milieu, entre la premiere et
la dcuxibme cour, est marquee la date de 1681.
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lui m6rit&rent toujours les applaudissements de tout ce que
*Paris avait de connaisseurs. '1
Le 21 dkcembre 1651 saint Vincent Acrit : M. Alm6ras est
sup6rieur dur Seminaire Saint-Charles; c'est ainsi que nous
appelons maintenant le Petit Saint-Lazare. * Le to nana suivant il ajoute : . Le S6minaire de Saint-Charles va bien... sous
M. Alm6ras. v Haas! le-3 juillet 1652, ii informe ses correspondants que : * I y a 3 ou 4 nuits nous avions une arm6e entidre autour de notre clos. Mais parce qu'elle 6tait poursuivie
par celle du roi, elle fila des le matin en grande hate, et I'arriregarde fut attaquke derriere le S&minaire de Saint-Charles, qui
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courut grand risque d'etre pill6 (par] 8 soldats entrds a ce dessein. En fait, le Petit S6minaire fut pille6 et 6tant en peril
de l'6tre encore, nous avons abandonn6 le lieu et renvoy6 les
6coliers n, dit une lettre du 22 septembre 1652. Heureusement
le 6 juillet 1653 saint Vincent pouvait annoncer que : a Le Sminaire de Saint-Charles est r6tabli -, et le 6 f6vrier suivant:
( le s6minaire Saint-Charles se r6tablit peu a peu sous M. Goblet... II n'y a que 3 regents et i5 A 16 6coliers.desquels 5 o4 6
viennent c6ans aux lecons de philosophie du Frere Watebled
qui la montre avec benediction a 8 oa 10 de nos clercs. * (V, 69).
Mais tous les 6l6ves n'6tudiaient pas encore la philosophie.
En effet, le cl6bbre m6decin Eusebe Renaudot - qui a ete, au
moins plus tard, m6decin a Saint-Lazare - note dans son journal: « Le 2 ao8t 1655, mon fils Eus6be Renaudot entra au
college de Saint-Charles, d6pendant de la Mission, ou il est a
t. J. de La Foise fat plac6 A Marseille, en 1656 ; a Troyes, en i658 et mourut a Sedan le 3o avril 167 4 .

present pensionnaire, pour le prix de 320 livres par an. l 6tait
ag6 de 7 ans. io jours. 11 a 6t6 au bout d'un mois empereur de sa
classe et promet beaucoup en ces commencements. » Pourtant
dej.lIe 2 mai 1656, le jeune Eusebe entra pensionnaire aux Jhsuites. (Abb6 Trochon, Journa dEusbt Renaudot, Soc. Hist.
de Baris et Isle de France 1878, page 239 a 269).
Cependant le 23 fivrier 1657, saint Vincent peut ecrire a
M. Martin: C6ans nous avons 6o Ordinands, et dans le siminaire interne environ 40 seminristes. Dans le college des
Bons-Enfants ii y a plus d'eccl6siastiqnes qu'il n'en peut loger ; il y en a bien 65 du dehors... Le seminaire de Saint-Charles

F

est aussi beaucoup peupl6. * Cette prosp6rit6 ne se maintint
point, semble-t-il. En 1682, dit Mile Chapon, le dernier sup6rieur, M.-Dupuich, quittait la maison. Un seul Frare y demeurait, sonnant les eercices, comme par le passe, pour une Communaut6 imaginaire. Je ne vois pas ob 1'historien de la prson
de Saint-Lazare a pris ce renseignement, car aprbs M. Dpuich
il y eut encore d'autres superieurs a Saint-Charles: Fran9gis
H6bert, en 1685 ; Michel Le Jumeau, en x686; Thomas Berthe,
en 1687, et de nouveau Michel Le Jumeau, en 1689.
Dans la suite le j6minaire SainuCharles fat utilis6 pour le
fameux s6minaire de Rmnovation, qui y commenja pour la
premitre fois, le jour de l'Assomption 1712 et s'y-fit pendant
plusieurs annoes. (Cf Circulaires, i, passim.). Plus tard, on lit
dans le Dictionnaire Historique de Paris, par Hurtaut et Magny
(1779) qu'on envoie ordinairement k Saint-Charles les Lazaristes convalescents et qu'on y a vu aussi quelquefois des prtlats qui venaient s'y mettre en retraite. Aujourd'hui le no 2o3
du fanbourg Saint-Denis en marque 1'emplacement.

Plan Ii. -

Le plan de Lacaille,' 714, oriente au nord, en

nous montrant les lagades sud des divers b&timents, complte
le plan de 1713 qui en fait voir le c6t6 occidental. La MaisonMdre des Seurs apparait considirablement augmenthe et mmee
entierement achev6e, & part la chapelle. Dans la rue du Fanbourg-Saint-Lazare la barrinre est report6e plus haut, presque
jusqu'k Saint-Charles. La Foire de Saint-Laurent est assez bien
dessin6e. On sait que cette foire appartenait aux anciens religieux de Saint-Ladre et que sa possession en fut confirmne ý
la Congregation par lettres patentes d'octobre 166i (S. 6698,
pieces 52-53). Autrefois ele se tenait a dicouvert dans le fauuourg Saint-Laurent, mais a cette 6poque les Lazaristes la
transf6rrent dans un espace leur appartenant (5 H 6 arpents),
1'entourrent de murs, firent bgtir des loges et planter des
arbres dans les rues pav6es. Elle durait alors quinze jours.
Depuis, ila Congregation obtint des lettres patentes, du 12 janvier 1777, lui permettant de l'alikner au profit d'un sieur G6vaudan, qui, apres une vogue 6ph6mere, la vit v4g6ter jusqu'en
1790. *' Sur partie de son emplacement on fonda, en 1835, le

marchM Saint-Laurent qui disparut en 1853 pour le percement
du boulevard de Strasbourg. Dans la cour de la gare de I'Est se
trouvait encore, en 1902, une inscription rappelant que la etait
1'emplacemeqt de la foire de Saint-Laurent, de 1662 a la fin du
xvIl* sicle.
Plan12.-Une place k part est due au plan de Delagrive,1728.
C'est un des meilleurs gkographes de I'6poque. dont les travaux
aujourd'hui encore font autorit6 ; il a Wt6 Lazariste et partant
a une autorit6 toute speciale pour ce quartier. 11 nous trace un
excellent plan par terre de la Maison, avec le d6tail de I'int6rieur
de I'dglise de Saint-Lazare, marque la double rang6e de maisons
de rapport que M. Bonnet fit dlever (1719 et 1720) en solides
pierres de taille, depuis la rue du Paradis jusqu'au passage de
1'eglise. On peut les.voir encore aujourd'hui, rue du FanbourgSaint-Denis, no*99

ro5. Delagrive

nous donne aussi un roquis

exact de la Foire de Saint-Laurent et de la maison et propriet6
des Filles de la Charit6, avec le trace de la chapelle an iilieu
de la cour. Nous lui devons 6galement le plan de I'hospice du
Nom-de-Jesus, rue du Faubourg-Saint-Martin. C'est li que fut
inaugure, en x802, la maison de sant6 du Dr Dubois, qui fut
transf6ree ensuite (icr fiv. 1816) dans la ci-devant Maison-

MCre des Filles de la Charit6, en face Saint-Lazare, tandis que
l'ex-hospice du Nom-de-J6sus servit de siege A la CommunautA
des Fryres des Icoles chr6tiennes jusqu'i leur transfert & la
rue Oudinot. L'emplacement de l'hospice, en face de 1'impasse
Boutron, 6tai c6te de la rue de NLncy et se trouve aujourd'hui
absorb6 par la gare de l'Est agrandie.
i. Le Dictiomnawe Historiuede Paris, par A. BIraud et P. Duiey, x825,
signale dans 'ancienenclos de la Foire Saint-Laurent, la fonderie de SaintLaurent, construite pour la fonte des bas-reliefs de la colane Venadwse.
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Plan 13. plan

A

Apr]s le plan de Delagrive, c'est le magaifique

vol d'oisean, appel6 plan 'urgot. 1734-1739. qui vient

continuer I'illustration et rendre plus intelligibles les tracei
des plans antbrieurs'. A present le grand enclos est plantu d'arbres, ausi bien qu'une partie des jardins.
En t6, ahpartir de juin, oh commemaient les grandes
recreations pour les 6tudiants et lea s minaristes, et pendant les vacances des 4tudiants, commengant an Ix septembre
et finissant a leur retraite an 9 octobre, les clercs pouvaient
aller se promener et jouer an clos de 8 heures A xo h. /2 et
de 15 heures a 18 heures. Mais le jour des seminaristes, les 6tudiants ne devaient pas aller au billard le matin, selon le coutumier de Saint-Lazare.
Plan 14. -

Le plan Jaillot, 1763, meritait une place ici, a

cause de ses details nombreux et pr6cis. On le constate dans le
x. Les 21 planches originales de ce plan grandiose eistent encore et on

pent s'en procu des copils kla Chablgraiphie du Louvre, n 37x11
Chaque plancle do plan meae 51 cent. de haut sur St de large.

3731.
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dessin de l'intkrieur de 1'eglise et dans le,trac de raile a droite
dans la deuxieme cour, laquelle ne fut en effet prolongde., l'ygal
de celle d'en face, qu'en 1779.
Plan 15. - D'apres une lithographie (xixe s.) copide sur ung
ancienne gravure de date et d'auteur inconnus, voici une vue
particulivre de l'glise de Saint-Laare. Elle remontait en partie au xle siecle et avait environ 16 toises de long sur 12 de
large, comme il a 6t6 dit plus haut. C'6tait un peu petit pour
l'importante Communaut6 et les r6unions d'eccl6siastiques.
Le 3 nmai x675. M. Jolly rebut I'autorisation de I'archeveque
de Paris d'agrandir le choeur , le poussant dans la nef environ
2 toisess, et a la place de deux petits autels supprim6s dans le
chceur, de faire s construire deux chapelles... du c6t6 du cloitre (c6t6 nord) pour placer lesdits autels, et en outre de faire
une troisi6me chapelle de l'autre c6t6, attendu que 6 autels
seulement qu'il y a dans ladite 6glise ne suffisent pas pour la
quantit6 "depretres qui y cklkbrent la sainte messe journellement. * (Arch. Nat. S. 6698). Aux Archives Nationales (Seine
N III, 306) existent differents plans, projets qui semblent dn
xvIme siecle, pour ;a transformation de la vieille 6glise. On a'dit
qu'elle a 4th chang6e en grenier a foin pendant la R6volution.
Cependant le.6 vendemiaire an V (27 septembre 1796) l'architecte Lefovre pr6senta 6 plans de la masson Lazare (sic) avecdes
modifications proposies (Arch. Nat Seine N II, 221) :Coupeet
ol des btiments. Projets d'un ouvroir & 6tablir. Plan
vation
de I'ancienne 6glise dans laquelle 6tait 6tabli un mandge. Aux
Estampes de la Bibliotheque Nationale (Va, 289) se trouve une

E~l'redi~
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vue de cet a atelier de filature de la maison de force A SaintLazare... biti par Lefebvre architecte, x799. *
Au r6tablissement du culte, un arret6 du Premier Consul,
en date du 17 floral an X(

7

mai 1802). nomma o le citoyen De-

laleu s comme desservant a la succursale de Saint-Lazare, et
la vieille 6glise dont I'architecte, en ses rapports de l'an XI,
demandait d'urgence la d6molition, ne disparut qu'en 1823.
Sur son emplacement on a l1ev6 une construction dans l'alignement du bitiment Almeras'.
On sait qu'avant sa b6atification (1729) le corps de M. Vincent etait dans une tombe plate au milieu du choeur proche
l'aigle. avec cette inscription: Hic jacet venerabilis vir Vincentius a Paulo, etc. Mais la plupart des historiens paraissent ignorer une particularitd pourtant assez importante de cette pierre
tombale. II semble qu'on ait utilis6 une ancienne dalle ayant
deja servi, a en juger d'apres la description du procs de non
culte. L'6pitaphe, y est-il dit, 6tait gravee dans une volute
ayant forme de caeur a moitie effac6, soutenu par deux anges,
et dans sa partie sup6rieure port6e par deux. autres anges.
Sous le cceur se voyait un petit tombeau sur lequel un ange
6tait assis. Et en haut du coeur se trouvait une tenture relevie
encore par deux anges. A la verit6 toate cette ornementation
se pouvait a peine voir a cause de sa v6tusti.
Nous voici arrives a la fin du xville siecle, a la veille de la
suppression de la Congregation en France, a la veille de I'expropriation et de l'expulsion definitive de cette maison de
Saint-Lazare que les missionnaires avaient rebatie plus grande
autour des restes du saint fondateur, centre toujours vivant
de tant d'oeuvres, d'ohi les apotres continuaient A partir porles pays de l'Europe et de Barbarie. Madagascar et ile Bourbon,
Chine et proche Orient. Le registre terrierde 1780 (Arch. Nat.
S. 6591-2) nous donne un excellent etat de ce que comprenait
Saint-Lazare a cette 6poque :
e seigneurial de Saint-Lazare..
St La maison ou manoir
compose de I'6glise, cimetiere, batiments et logements pour la
communaut6 ; colombier A pied, grange, ecurie, moulin tournant, travaillant, faisant de b16 farine, reservoir d'eau et concesr. Pour d'autres details dc.mon article sur i'iglise de I'anien Saiut-LOae
dans
Pettes Amalies, Itv. 1903, Annas dea Mission, 1905, page 441, et
Mlr Jane Chapon, SaiLn-Leare, tpssi .
2. K Qu•e quidm inscriptio sculta repertr in toluca cordis scmideJ i
formam abeaste, duobus eagelis hkiao et a duobus alis augelis a sueriora
rumuli
forma PSevi
parte lata, et subter diCum cor adhur animadvevTit
desuper insculpi, super que sedebt atr angus. Eta parts superiori dict
cordis inweidur adhuc teutorise a duobsialiis augeis revautum ; quae quaden ornamaets mx cospicip• osunttrpter ipsorw matiquitaten. * Maynard
parle bien de ce dessin (et c'est peut-tre le seul biographe de saint Vincent
e
efiac et peine
stait
a moitie
qui en parle), mais il oublie d'ajouter qu'il
visible. Certes I'image d'un caur faisait bie sur la tombe de M. Vincent,
mais comment expliquer que seole l'ornementation etait oblitCre et non
si dies ctaient de la nw•me d(tt ?
I'iustrptiou,

sion qui est conduite dans ladite maison par la ville de Paris,
venant ladite eau du Pr6-Saint-Gervais ; plusieurs cours, bassecour. logement & l'usage des pensionnaires, plusieurs parterres
et jardins potagers, aisances et dependances avec un grand enclosen terreslabourables et luzerne, et planth en arbres fruitiers,

alles et charmilles, le tout contenant 96 arpents, un batiment

appel4 les Cinq-Pavillons, sis au coin des rues du FaubourgSaint-Denis et de Paradis, lou6 an sieur Vibout6... » etc...
pr6sent
20 a L'ancien s6minaire Saint-Charles, compose6
d'un vieil bAtiment, cour, jardin et enclos, environ 4 arpents.
Les maisons et batiments compris as dits deux articles sont
Qlos de toutes parts. a
30 L'arriere cos dudit S6minaire ferm6 de murs et haies
vives... contenant 45 arpents, 6o perches en terres labourables
et luzerne... *
4° * Diverses autres maisons du faubourg Saint-Denis... x

Plan 16. -

Cet extrait du terrier de 1780 peut servir de 16-

gende explicative du magnifique plan Vetriquet, 1791, pour ce
qui regarde Saint-Lazare. En outre on y voit, en face de l'entree,
le plan de la Foire de Saint-Laurent et l'ensemble des constructions et jardins de la inaison-mere des Filles de la Charith. Par
derriere, c'est-&-dire a I'ouest, le plan de la caserne des GardesFranCaises. Aux Archives nationales (Seine Ni , 193) sont conserves dena grands plans tres int6ressants pour cette partie. On y
lit entre autres : a Terrain de 5 arpents 374 toises, acquis par le
sieurGoupv des Pretresde Saint-Lazare par conventions dumois
d'avril 1771, r6dig6es en bail & cens et rente le 30 aoit 1772 et
construire la
sur lequel le sieur Goupy avait d6ji commenc6e
caserneo d.
Sur ce plan Verniquet, le.plus exact, qui fait encore autorit6
aujourd'hui, j'ai marque deja les transformations modernes
avec les principales arteres actuelles. Dans la prison, entouree
,d'un mur l6ev6, on a construit un corps de bAtiment (1823-1828)
sur l'emplacement de 1'ancienne 6glise gothique. Une chapelle
noavelle a 6t6 batie au bout de la 2 e cour et plus a l'ouest
d'antres constructions ont Wtdfaites en 1838 pour 1'infirmerie.
An dehors de l'enceinte, la Cour-de-la-Ferme-de-Saint-Lazare,
longue de i62 metres, rappelle les anciens bitiments de ce c6t.
Dans I'enclos, sur la fameuse butte, de 1824 i 1844, a 6t6 61eve la belle 6glisedeSaint-Vincent-de-Paul dominanttoutle quartier ; l'h6pital Lariboisiere a 6t6 biti de 1848 b 1853 ; la gare
l. Le plan Jaillot qui fait figurer deja cette caserne du faubourg Poissonniee en 1763, marque aussi trois autres casernes rue du Faubourg-SaintDenis, l'une au c6te nord de la Foire Saint-Laurent et les deux autres un
peu plus haut, de chaque cote de la rue. Verniquet (1791) n'en fait pas mention.
a. La paroisse Saint-V'iwent-de-Paul (dont les deux tiers du territuire
sent coustitues par t'ancien Saint-Lazare et son enclos) a 6t6 cre en 1o04,
peu aprs le rctablissement du culte catholique. La nouvelie glisefut d'abord
une modeste chapelle qui occupait en location un rez-de-chausse, 6, rue
Montholon. Ele eoatenait moins de zoo chaises. Elle fut b6nite et ouverte
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du Noxd, reconstruite en 1864, tandis que la gare de 'Est .qai
date de 185o, vient d'etre considerablement agrandie, abhorbaat
entre autres l'emplacement de la Foire Saint-Laurent
et de
I'hospice du Nom-de-Jesus, etc... A travers I'immense
encklo
on voit le boulevard Magenta, ouvert seulemcnt i la
suite d'ue
decret du 19 novembre 1855; la rue Chabrol, cr66e djki ea
vertu
d'une ordonnance royale du 29 mai 1822 autorisant le comte
Charpentier a ouvrir sur ses proprit4s une rue de 12 m. de large
aliant en ligne droite du faubourg Poissonniere au faubourg
Saint-Denis en face de l'ancienne foire Saint-Laurent: la rue
et la place Lafayette concidees la m4me.an6e 1822, par ordonnance du 27 novembre, sous le nom de rue et place Charles X.
Mais toutes les autres rues tracees en toute~.directions,& travers
l'ancien encles, datent de 1'ordonnance royale du 31 janvier
qui .autorise : w Les sieurs Aadre et Cottier a ouvrir wr1827
les
terrains & eux appartenant les rues a du Nord, de Dunkerqie,
Denain, Petits-H6tels, Saint-Quentin. Rocroy, Abbevillle. Valenciennes, Belzunceet Saint-Vincent-de-Paul.La rue de Hateville cependant remontait d6j), en grande partie, i 1783. taudis
que le trongon le plus ancien de cclle de Maubeuge est seulenent
de 1846, et la rue de Compidgne de x859.
En bas, dans un cartouche, se voit la cbambre ou saint Vincent de Paul serait mort, le 27 septembre 1660, transforn6e
en chapelle par les bonnes religieuses4de Marie-Joseph qui, depuis

le er janvier 1850, desservent la prison avec le 'plus grand
d6vouement. Le fait de la mort de saint Vincent en cette cellule
est certainement controuvi. Ce corps de logis a te construit apiTs
i66o, et la pr6tendue tradition n'a aucun fondement s6rieux.
Le P. Fiat n'y croyait guAre, pas pls que le P. Etienne qui cependant avait v6cu loqgtemps avec les anciens confreres ayant
habit6 Saint-Lazare avant la R6volution.
Plan 17. - Avec le plan de Le Maire an XII (1804) c'et l'aube d'une dre nouvelle qui commence. Le sac de Saint-Lazare,
2-13 jillet 1789, a tout ravagWA. 1792 a chasa6 dfnitiveiment
de leur demeure les derniers missionnaires; de leur maison

au culte le 2z juin t8o4, avec M. Moyrou conme premier ear6. Son successeur, M. Grignon,appela iA aide les Soaur de Saint-Vincent de Paul en x18o.
Leur maison, rue de Rocroy, 6 bis, se tronve Apea pr&s su PFaplacement
de la partie de la Butte marqu6e comme Calvaire an plan de t380. A noter
encore, au 77 de ]a rue du Faubourg-Poissowsilre, P-mplacement d'une chapelle de Sainte-Anne, construite en z656 et d6meie ea 1795.
I. Cf. MHO art. des Peites Aunates, octotwe 1go3.
2. Dans Penqu6te offcielle, faite aprs le sac, etre tant d'autres d6tails
interessants, je releve an hasard les suivants : Parna les 16 alih6es eolevis,
se trouve AUard, pritre Lazariste * atteint de folie extraordinaire -. Dams la
bergerie dftruite, environ 60 moutons sont drobes ; Ala Couture, perte de
1o.ooo livres; A la boucherie de 1.250. La provision debl~tait assez importante, mais it fallait compter avec z1.o0o consommateurs a Saint-Lazare
et ses diff6rents domaines, (a Phospice du Nom-de-Jesus et i la Maison-Mre
des Seurs an nombre de 300. Pis toes sjouti
Saint-Laare sourriasait
300 pauvres, et it y a des jour o• lear nmamre eat m ath A ptl de 80o,
auxquels on distribuait alors: pain, soupe et autres deares. t asort

-404il n'emport6rentquele surnom de Lazaristes. Pour saint Vincent
de Paul, il n'y a plus de place dans cet asile oh il a reu et
soulag6 des milliers de malheureux. An nom de la Libert6, de
IEgalit6 et de la Fraternit6, environ 1.400 suspects y furent
enfermns en 1794 (du 18 janvier au 14 d6cembre) et beaucoup
n'en sortirent que pour monter I l'chafaud, comme les po6tes
Roucher et Andr6 Ch6nier, Iouise Laval de Montmorency,
abbesse de Montmartre, Agee de 84 ans, tres dure d'oreille,
accus6e de conspirer sourdement, et tant d'autres. Parmi les
prisonniers, un certain nombre 6tait venu de la Caserne des
Gardes-Francaises de la rue de Sevres, 93. Elle aussi avait Wt6
chang6e en prison et pendant plus de 4 mois, on y entassa 120 -2
140 personnes. Dusauchay qui, arret6 le 26 octobre 1791, Y

avait t6 d6tenu, avant d'etre transfirb A Saint-Lazare le 30

niv6se (19 janvier 1794), nous en a gard~ le souvenir dans son

livre sur Saint-Lazare. Le 24 frimaire an III (14 d6cembre 1794)
sortit le dernier d6tenu de Saint-Lazare, et le lendemain, 15
d6cembre 1794, un d6cret de la Convention transforma la
maison en prison de femmnes ce qu'elle est encore aujourd'hui'.
D'apres le plan Le Maire I'aspect du quartier n'a guere
chang6 en 1804. Toutefois le morcellement est commence.
A la fin de 1792, Saint-Lazare avait 6t, loud a Hubert VallJe
qui s'associa Adam Lain6. Hubert Vall6e, d6tenu a Saint-Lazare
meme pendant la p6riode r6volutionnaire, proposa le 19 decembre 1794, la somme de 2.10oo livres pour la location des 6 lots

r6unis en un seul, c'est-i-dire pour bfitiments claustraux, potagers, clos avec belv6dere, etc... Cependant le 25 octobre i795,
il lui est enjoint de remettre lesclefs des b&timents et lieux qu'il
occupe.En plus de la location, il ya aussi la vente des biens confisqu6s et devenus biens nationauxs . Le xx brumaire, an IV
(2 novembre 1795) une maison et un terraina c6t6 sont vendus
a Grfgoire. Le 29, 1'enclos de Saint-Charles est achet6 par les
sieurs Philippon, Gohan etMaillet. Le 12 prairial (Oer juin 1796)

le contrat de vente de la ferme et de ses d6pendances est dress6

(Dans un 6tat du vin nicessaire aux h6pitaux et aux couvents de Pais
jouissant de la franchise des droits en 1annae 1675-76, le s6minaire de
Saint-Charles figure pour 40 muids, et Saint-Lazare pour zoo, tout cinme
'H6pital des Ir-- bles de la rue de Svres). Apris la visite de la maisan
et de la basse-cour, les comissaires enquAteurs vont au do.s ensemenc6
en luzrne, avoine, orge, bl6 et plant6 d'arbres fruitiers... * D'un hangar
servant de lieu de repos, ils a parviennent a un petit corps de batiments
compose d'un 6tage. Dans les saloes du bas et du haut, servant aux 4tudiants,
'une comme salle de jeux, Iautre comme salle de billard, c'est on p6e-rakle
de vitres brisesde jeux d'6checs et de dames,de queues de billard cass6es et
piOtin6es. *

r. On y trouve a prdsent diverses catgories : fenmnes prvenues, fenmmes
condamndes Amoins d'un an, et, depuis 1836, filles publiques, par suite du
transfert de la prison des Madeloonettes &Saint-Lazare.
2. En janvier 1793 d6ja oBt 6t6 vendus les biens d'Orsigny, de Gonesse,
les matras de Chdteas-Landon, etc. Cf. Archives Natioales, S. 6 59o et

X-- Chapan,
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au nom de Boissean; le 22 messidor (ro juillet 1796) a lieu la
vente a Boisseau et Cr6tot, des potagers, des jardins, du clos de
15 arpents en terre labourable. Un des acquereurs les plus
importants fut le comte Francois-Marie Charpentier, g6nral
de brigade et chef de 1'Etat-major a l'armne d'Italie. A la Bibliotheque delaVilleldel•aris, ii y a un manuscrit assez volumi/
*..o?340.e <'^r /f •' " ,
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neux donnant copie des pieces allant de I'an IV a 1821 au sujet
de la vente et du morcellement dela propri6t6 deSaint-Lazare:
page i, on lit que le gen6ral Charpentier a une propri 6t a Paris,
nomm6 le clos de Saint-Lazare qui a 83 arpents d'6tendue :
p. 73 Proces-Verbal d'estimation de la fermeet clos Saint-Lazare,
clos Saint-Charles, soumissionnes par le sieur Boisseau (an IV)...
il estime la totalit6 a.un valeur en capital de 300oo.3 livres,,

-406Ce pricieux manuscrit demanderait une 6tude. a part. II est ac-compagni d'un joli plan dessin6 par Leclere, 1817. (lith. Engelman) : au s6minaire Saint-Charles'on a 6crit: a M. Bureau .
et a la pril)rit6t au coin du faubourg Poissonniere et du boulevard : o M. Gr6goire ,
; a chacune des deux buttes du loe, on
lit: e Billard v. Plus haut on a vu les dates d'autorisation des
rues qui aujourd'hui sillonnent en tous sens I'ancienne propri6t6
de St-Lazare, transform6e en quartier moderne.
-Plan 18. -

Pour finir la revue des cliches de St-Lazare a

travers les Ages. voici la afaadeactuelle. A l'arriv6e de la Congr&gation naissante les batiments de l'ancienne leproserie 6taient
en bien mauvais e6at. Saint Vincent se plaint qu'il a nous faut
presque toujours des magons qui nous coitent plus que ne monteraient les int6rets de I'argent qu'il faudrait pour bitir tout i
ueuf. b (VIII. 41). En 1638, dit Mile Chapon, il avait fait reparer la partie de la maison situ6e en facade sur la rue du Faubourg'. En 1683, M. Jolly dut reconstruire cette aile. qui sert
encore d'entrie a la prison. Autrefois la-Procure g6nrale y
logeait, aujourd'hui ce sont les fonctionnaires de la maison
penitenciaire: directeur, 6conome, greffier-comptable, etc.
En haut les armoiries de St-Lazare : Lazare assis sur Ie tombeau, devant lui le Christ debout, du geste semblant dire de
nouveau : Lazare, veni foras !
Le no 107 du Faubourg-St-Denis est bien connu desParisiens,
hilas ! trop connu par nombre de pauvres cr6atures d6voy6es.
Autrefois en cet endroit c'etait I'affluence des pauvres affames
de la capitale et des provinces ruinkes, Lorraine, Champagne,
Picardie, des retraitants, des ordinands, des cures, des pr6lats
les plus distingu6s, puis sont venmu les suspects et les prisonniers. Le Christ, dominant les alentours, semble toujours redire le Misereor super turbam, et le Lazare, veni foras !
La dkmolitioA partielle de St-Lazare est commence. J'ignore
oh elle en est et oh elle doit s'arrfter. (Cf A•snas de la Mission,
1933, pages 738 i 741). En finissant je voudrais encore signaler, en guise de bibliographie, quelques vues de ce quartier,
qui se trouvent aux Estampes de la Bibliotheque Nationale
Va 288 et 289 :
-- Avis pour la vente par lots d'une partie du vaste quartier
provenant de Y'enclos de Saint-Lazare (Cf. Ordonnance du 27
nov. 1822).

-

Plan qui accompagne ou explique la partie. i vendre.
Differents projets de rues.
Ecole professionnelle de la rue Bossuet.
Prise du clos de St-Lazare (1848). Plusieurs vues.
Fourneau 6conomique de l'imp6ratrice, place Saint-

x.Une vue remarsquable de cette facade du commencement do xva*
de i'enci des NDmes Religieu•es Filles-Die, dit les Constaus, fait en 'iB2, 67x s cent.
(Arch. bat., Seine N I1l, 558).

sice, se veit en brdore du * plan, Agure et deerip"ia
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Vincent-de-Paul, no 61 (1856), par E. Sain. (II y a des cornettes
dans le tableau).
- Eglise Saint-Vincent-de-Paul: nombreuses vues 1839.
1845, 1852, etc. Notice.

- Gare du Nord. Arriv6e de souverains 6trangers.
are de I'Est... Barriere Saint-Denis... Nouvelle maison
municipale du I) Dubois, faubourg St-Denis.
- Porte Saint-Denis. Vues nombreuses, entr6e de Louis
XVIII (5 mai 1814), Charles X.

-408- Lazaristes. (Plan Lacaille - Sac de Saint-Lazare, 1789
(vues de 1'6poque).
- Atelier de la filature de la maison de force de SaintLazare, faubourg Saint-Denis, bAti par Lefivre architecte, 1799.
- Fontaine Saint-Lazare.
- Eglise Saint-Lazare (d'aprcs Saint-Victor).
- Sac de Saint-Lazare. (Prieur inv. et del., Bethault, sculp.).
Autel oi repcse le corps de saint Vincent de Paul.
(Tardieu excudit).
- Prison: facade. - Tableau de Muller (du Musee de Vereailles), grav6 par Masson.
Cuvry, fivrier 1938.
Jean PARRANG.
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Le RMgne de Louis XIV. Paris,

Gauthier-Languereau, 15 fr.
Faisant partie d'une excellente collection de noble et haute
initiation a l'histoire, ce volume de Scines ettableauxestde tout
point a recommander et k diffuser, vu sa valeur et les garanties
offertes.
Signalons ici tout sp6cialement que la figure de M. Vincent
n'y est pas donnke comme un simple et compatissant ramasseur
d'enfants trouv6s, tel que I'ont stylis6 une imagination et une
simplification assez generales,mais elle y est montr6e comme le
ministre de la R6forme eccl6siastique et le Pere spirituel de
toute une partie du Grand Sicle(x). Ouvrageremarquabledu
docte professeur de Fribourg en Suisse.

[SCHORSCH]. A Course in Religion, 7y vol. : Jesus kh
head of the church, 304 pages 23x 15 cm.) (Livre de
1'4leve 144 p., 28 x25 cm.). - 8e vol.: Jesus the Son of
God made Man, 272 pages '23 x 15 cm.), par Alexandre
P. SCHORSCH, C. M., et Soeur M. Dolores SCHOESCH.
1. Mentionnons St Vincentet Louise deMarillac (p. 30-34)pq6sent6s comme
ap6tres et de&enseurs de I'Immacule Conception (p. 20zo, 209-2o),
recinpeusis du Ciel par la M6daille mira•uteuse..
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Les ressources de la pedagogie sont ici mises en ceuvre pour
aider les enfants, les 6tudiants a bien comprendre et vivre leur '
religion. Cat6chisme d6velopp : vocables de la doctrine expliques, liturgie, prires, chants, chefs-doeuvre d'art religieux.
Livre du maitre, comprenant de nombreux details et des
conseils pour cette grande euvre. Signalons parmi les chants
des adaptations sur des. mnlodies d'auteurs vivants qualifis
de Parisk hymwal, page 283, 7e volume.

Au long des vies romaines. III. J[eanj BouzrE

et

Th[6obald] LALANNE. Du gascon M latin (origines la-

tines du gascon). Prface de Loen BEard, ae I'Acadm&ie
fauaise. Librairie BFnesse, Saint-Vincent-de-Pal
(Landes) (1937).
Les 84 pages de ce volume, bourrees de faits et relevees de-ci
de-Ia de notations savourenses et de remarques piquantes, d6notent le labeur tenace et le programme de lers auteurs:
faire travailler, aiguiser l'attention.
Ils partent du fait incontestable que les patois sont de veritables langues, contrairement an prejug6 simpliste qui ne trouve
1] qu'un francuis defigur6, abAtardi. Le franaais n'est que la
langue d'oil, enrichi depais plusieurs siecles par de ncbles esprits, et promu i la-dignitd de langue nationale de par le Pouvoir Central qui 1'a progressivement impos6 au pays tout entier. Mais vivaces et tenaces, d'autres dialectes sont encore
utilis6s sur le sol de France... En partant du gascon maternel,
du dialecte palois, ce manuel montre l'anchtre commun, le latin ce chien de garde du Frangais.Sous les mots usuels et fondamentaux, ce volume. fait retrouver le cheminement du latin
sous-jacent et maintes fois ais6ment reconnaissable C'est & cette
red6converte savante, scientifique que nous m6nent par la main
ces souriants herboristes du langage gascon et du latin. Par cette
exprience qui s'ajoute a tant d'autres, ils 6moustillent leurs
el6ves et les entrainent N ce patient enrichissement desinteresse
qn'est la culture, a cet 1argissement de 'homme par les humanitis.
Vicaria. Apostolique de Pikin : Etat de la Mission du

Ier juillt 1936 au30 jmin 1937, 2o8 pages (22,5 sur 28.5),
in-4o.
Dans le cadre connu et traditionhel c'est, malgr6 les diffcult6s du mom.nt, le compte rendu du Vicariat Apostolique de
Pdkin, an i*e juillet 1937. Cf Au•ales 1937, pages 524-525.

Les Sinimd'Isaie seraiend-ils ls Chinois ? par A.-B.
C. M. Pkin, Imprimerie des Lazaristes,
70 pages, 1938 (Extrait du Bulltin Catlfoique de Pikin).-

DUVIGNEA,

i'

-
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bans le verset 12 au chapitre 49 d'lsafe figurent les Sinim
que certains ont hardiment identifies avec les Simr ses (les Chinois). M. Duvigneau discute amplement cette opinion curieuse.
11 ne s'agit ici que des peuples du Midi de la Palestine : de terra
A ustrali.

[DUVIGNEAU]. Figure de missionnaire : Theodoric
Pedrini, pritre de la Mission, protonotaire apostolique,
musicien d la Cour Impriak de Pikin 1670-1746, par
A.-B. DuvIGgEAU, C. M., Imprimerie des Lazaristes,

Peiping, 1937, 60 pages.
Destin6e i servir de chapeau unr: p :'Aication musicale (sonates de Nepridi, anagramme de Pedrini), pr6paree par le
P. Ruhl S. V. D., cette notice 6voque heureusement d'apras
mos Mdmoires de Chine cette figure de lazariste missionnaire
et musicien.

[Joseph ALOUAN]. Les per•s parsemies de la vie du
grand saint du grand sicle : Saint Vincent, awc les ditails de ses ~ rmes, de celes de ses fts : Jes Lazaria•es,
de ses Files : les Saws de la Chariti, deoks le commencement jsqu'd nos jours avec notes splciales sur lek s
itbaissements deas le procke Orient: une notice historique des Conferences de Saint Vincent de Paul. Portraits
des grands hommes du xviie siidc,

par Joseph ALOUAN,

Pretre de la Mission.
De cet ouvrage en arabe le titre dnubemenf oriental indique suffisamment le contenu parfum6.

J. BAETEMAN, C. M. Plus prs de Toi, mos Crist,
G. Poussin, 6diteur, Evreux, 1938. 254 pages, 15 fr,
Imprimes, ces 30 conf6rences de Radio-Normandie poursuivront le bien d(jk r6alis6 chez nombre d'auditeurs. Ca~ur ardent, Ame tremblante, s'essayant 1 souligner quelques caracteres de la Divine figure, vie empoignee par le Christ, sentant
le besoin de parler de Lui, fprouvant le desir intense de le faire
counaitre et aimer: c'est I auteur: une Ame qui se donne et
s abandoniie enti&re a l'Ami; Plus prks de Toi, mow Christ
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Angelo CAMPANALE. Maria Santissima medialrice Uni-

versale delle grazie. 16 pages (Tipografia editore Andriola:
Palo del Colle-G'ovinazzo'.
Conf6rence donnee lors d'une r6union miriale, le 24 octobre 1935-

Mariale. Vol. I (Libreria Emiliana Editrice, Venezia,
128 pages).
Notules historiques et liturgiques et discours sur la rurifi-

cation, Notre-Dame des Sept-Douleurs (Passion et 15 septembre). 1'Annonciation, la Visitation, l'immacul&e-Conceptiou.

The Legion of Mary, by Rev. Father Leonard, C. M.
(London. Catholic Truth Society), 32 pages.
Origine, esprit, forme, membres, reunion, activites, expan-

sions de la Legion de Marie.

Casale Monferrato: Primo Cinquantenario (18871937). Piccolo Seminario Vescovile Maria Immaculata.
Brochure (36 pages) fratchement et copieusement illustrie
(personnages scenes) relatant quelques souvenirs du Petit
Seminaire de Casale Montierrato, fond6 en 1887 par Mgr
Edoardo Pulciano (1852-1911).

D r Jakob ZAGAR, C. M. Marija je moja mati. Razsirianje cudoddne svetinje svetniska pot BJ. Katarine Labour& (Domzale-Groblje). 1927 , 254 pages.
Vie de la Bienheureuse Catherine Laboure.

Little Catherine of the miraculous medal, by a daughter
of Charity. Sr Joseph's College Emmittsburg, Maryland.
(New-York, Benzinger Brothers), 176 pages.
[PAWELLEK PiusI. Chrystus z Nami... Konferencie o

najswietxsgm sakramencie. Cz 1. Wydal X. Pius Paweilek,
misjonarx (Krakow, Stradom 4), 1937, 78 pages.
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Christus z nami, T. IV. 0 najswietszgm sercu pana
jezusa, Wydal X. Pius Pawellek, misjonarz. (Krakow,
,1937), 80 pages.
Double ouvrage de conferences religieuses prononcees par
notre confrere polonais M. Pius PaweRek. L'ensemble de ses
publications atteste le bien de l'apostolat r6alise.

NOS

DEFUNTS

MISSIONNAIRES
I.Parente (Philippe), coadjuteur, 12 novembre 1937, Rome;
75 ans d'age, 50 de vocation.
2. H6nault (Auguste-Edouard), pr6tre, 18 janvier 1938, a
Shanghai ; 68, 47.
3. Gastinel (Louis), coadjuteur, i8 janvier, A Istanbul
69, 50.

4. Troisi (Ange), pretre, 26janvier,

& Naples; 65, 50.

5. Hoang (Pierre), coadjuteur, 29 janvier, & Chala; 57, 29.
6. Palacios (Janvier), coadjuteur, novembre 1936, a Madrid;
6r, 357. Benito (Pierre), pretre, 16janvier 1938, a Madrid ; 64, 46.
8. Perez (Anacarie), pretre, 20 janvier, i Valence' 72. 54
9. Da Silva (Jean-Baptiste), pretre, 2 f6vrier, A Diamantina;.
63, 41.
io. Dos Santos (Jacques), coadjuteur, 6 f6vrier, & Santo-Qniteria; 80, 51.
x1. Heudre (Henri), pr6tre. 25 f6vrier, a Beyrouth; 77, .1.
12. Rolland (Joseph), pretre, I"e mars, H Lommelet: 67, 47.
13. Blanco (Pierre), coadj., 9 janvier, A Algengibre; 67, 25.
14. Calzada (Louis), pr8tre. 24 dec. 1937,
i
Pampelnne; 54, 3715. BrLning (Pierre), pr6tre, Ix mars, A Quito; 68, 45.

I6. Monteiro (Emmanuel), pretre, iI mars, i Lisbonne 64, 44.
17. Lukesch (Oscar), pr&tre, 7 novembre i937, A Vienne ;6o, 41

x8. Cazot (Emile), pr6tre, 14 mars, & Paris; 74, 53.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Kickam (Thomas), pretie, x8 mars, a Dublin; 68, 46.
Mello (Venance), pretre, 15 mars, a Pernambouc; 72, 52.
Villalain (Hyacinthe), pr&tre, 12 mars, A Manille; 66, 51.
Ramella (Gaspard), pretre; 27 mars. a Genes; 95, 79.
Gobaud (Louis), pretre. 29 mars, & Tunis; 81, 60.
Landi (David), pr6tre, 28 mars, A Sarzane; 70, 52.
Fanry (Henri), prtre, 30 mars. A Beyrouth; 57; 30..
Tracv (Jr6mie), pretre, 28 mars, A Gtoveport; 67 48.
Maag (Antoine), coadj., 4 avril, " Costa-Rica; 64, 39.
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NOS CHERES S(EURS
Catherine Achalme, a. Paris (Maison des Jeunes Economes ;
9g ans d ge ; 66 de vocation.
Marceline Marchan, an Havre; 6o, 38.
Madeleine Defoug6re, au Coteau ; 82, 62.
Marcelle Morcrette, A Tourcoing; 35, 13.
Frances Auld, A.Londres; 82, 52.
Sylvie Ticci, A Anc6ne; 75, 36.
Anna Payr, A Salzbourg; 47,
0o.
Marcianne Tomiak, A Cracovie; 83, 61.
Christine Ivrczdziecka, A Varsovie ; 89, 64.
Adele Krajnc, A Hotenez; 41, 7.
Mary-Ann Duffy, a Syracuse; 59, 34Marie Lefebvre, A Paris (Hopital St-Joseph); 62, 37.
Marie Cros. A Paris (Orphelinat St-Louis) ; go, 68.
Marie de Stimaur, h Paris (La Madeleine) ; 84, 56.
Emilie Heunion, & Poix-du-Nord; 79, 46.
Madeleine Wiechowska, A Cracovie; 79, 58.
Agnes Sega, a Ljubljana; 55, 32Mary Lane, A D6troit; 84. 58.Iaria Banchi, A Sienne : 34, 14.
Josefa Juanmartin, A Madrid; 73, 47Candida Ochoa, & Madrid ; 81, 59.
Raimunda Hoyos, A Madrid; 73, 48.
Valeriana Herrera, A Madrid; 26, 7.
Marie-Th&ese Davin, & Montolieu; 76, 52.
Laura Alla, A Paris (paroisse St-Joseph); 63, 40.
Louise Astruc, & Marvejols; 9o, 71.
Mair Gaillard, A Versailles; 68, 28.
Marie-Louise Cronenberger, an Havre.; 77, 44.
Marie-Louise Drillun, A Caudebec; 46, 20.
Elise. Leduc, a Montolieu ; 54, 26.
Mlarie-Loaise Brousse, & Neuville; 6?, 40 .
Anna Georgeovich, A El-Biar; 58, 34Marie-Anne Tinnette. A Verviers; 87, 6'.
Rosalie Pignol, A Lyon; 74, 48.
Marianne Olejnik, & Kulparkow; 63, 42.
Rosalie Pugliesi, A Portici ; 89, 69
Virginia Gandi, A Monistero; 83, 59.
M~arie Filo, a Ladce ; 79, 63.
Anne Hejtmanek, A Ladce; 45, 26.
Marie Fievet, A Smyrne; 86, 65.
Guilhermine Delestaing, a Passy ; 87, 68.
('.cile Vialaret, A Brianon ; 32, 7.
Marie Davin,A La Teppe ; 67, 42.
Elisabeth Cantournet, a Naples; 81, 61.
Maria Losito, -Naples; 55, 36.
Marie Medja, A Ljubljana; 58, 37.
Mary Vourbon, a Norfolk; 46, 24.
Marie Rebernig, & Vienne ; 22, 4.
Ines Tourne, A Montauban;ý45, 8,

-- 414 Eva Ochocka, Lublin ; 92, 66.
Assunta Grifoni, & Longiano ; 52, 29.
Alice Carney, i Dunmanway; 67, 49.
Marie-Louise Saae, . Montolieu ; 79. 52.
Clmence Mandiberon, a Marseille ; 81, 52.
Marie Ollivier, H6pital d'Angers; 86. 56.
Madeleine Chagnon, a Montolieu; 47. 25.
Maria Bernot, i Madrid ; 63. 41.
Catherine Bernardo, a Firminy; 67, 44.
Estelle Gerard, Port-Sald ; 76, 52.
Anne Lakos, Ecole de P6pa; 62, 42.
Marguerite Parecco, Ecole de Kaposvar; 74, 56.
Gisele Nagy. Ecole de Keszthely ; 5, 27.,
Elizabeth Herbert, a Troy; 85, 63.
Mary-Jane Eagan, a Buffalo; 84, 64.
Carolina Latilla, a Naples; 43, 17Gemma Bignone, A Sar ane ; 76, 55.
Pr6sentation Tomero, A Teruel; 41, 21.
Pilar Martinez, a Teruel; 44, 21.
Emilie Canepa, A P6kin ; 77, 48.
Marie-Louise Boucassot, a Montpellier; 37, 13.
Jeanne Bernier, a Aniche ; 85, 6o.
Isabelle Stuart, i Marseille; 64, 4o .
Margaret Hanrahan, i Birmingham; 77. 56.
Francoise Pavlin, A Menges; 58, 26.
Marie Pack, 5 Feldhof ; 53, 29.
Francoise Barbini, a Segni; 78, 59.
Bonaventura de Pascale, a Naples; 60, 34.
Th6rise Passatore, a Chieri; 49, 18.
Angela Sirtori, a Cagliari; 71, 49.
Severina Mapelli, a Turin; 49, 25.
Marie Cumino, A Plaisance; 85, 62.
Etelvina Villanueva, a Valdemcro; 73, 52.
Elicia Garcia, a Alcala-de-Guadaira; 61, 36.
Victoria Tudanca, & Lugo; 77, 5r.
Merckdes Perez, a Valladolid; 37, I1.
Marthe Leffet, a Caen; 71, 48.
Adele Thiery, a Avignon; 8x, 69.
Marie Olivier, a Montolieu ; 8, 59.
Marie Bernard, a Chateau-l'Eveque; 64, 40.
Maria Gramond, a Aurillac; 78, 56.
Marie Verdbois, an Mont St-Jean; 6x, 42.
Fernande Beaujan, a Andrimont; 36, i6.
Giovanna Santinoni, A Sienne; 66, 41.
Angiolina Cinagli, A Sienne ; 25, 4.
Brancesca Barbini, a Sogni; 78. 59.
Argentine Barilla, A Colorno; 55, 30.
Claire Chinetti, & Turin; 4r, 1S.
Jos6phine Rebora, a Campomorone; 62, 40.
Lucie Negro, A Carignano ; 79, 52.
Cl1mentine Olcelli, A Luserna; 85, 63.
Dominique Dmytrowska, i Cracovie; 74, 48.

-
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Honora Harrinton. a Hull; 71. 46.
Maria Majewski, a Wassenberg; 42, z7.
Catherine Eder, a Schwarach; 71, 49Ursula Ayncar, a Cadiz ; 72 48.
Antoinette Lafarge, a Nogent-sm-Seine; 80, 61.
Marguerite Delattre, i Lyon-Ainay; 46, 18.
Emma Dufay, A Guatamala; 83, 49.
Marie Daide, a St-Chamond ; 88, 68.
Marie-Therise Dubreuil, a Montolieu; 88, tg.
Th6odora Borques, a Montolieu; 75, 54
Clementine Hugon, & Clichy; 73, 50.
Marie Serbat, i Quito; 89, 66.
Marie Souin, i Chantepie; 72, 48.
Catherine Butler, & Buffalo; 8, 55
Maxima Palacio, i Barcelone; 29, 5.
Ascension Escudero, a Leganes; 58, 34.
Clara Araiz, i Valdemoro; 32, 8.
Visitation Blanco, i Valdemoro; 27, 7.
Eugdnie Regien, a Rome; 63, 40.
Jeanne Bousquet, i Sarlat; 83, 6r.
Augustine Laisne, i St-Geoq•as-de- Lie;
63, 37.
Berthe Lequesne, & Montolie; 8o. 56.
Th6rese Ajmar, a Luserna; 65, 43.
Sraphine Belleno, i Luserna; 92, 66.
Elisabeth Faresin, a Turin; 42, 10.
Lucia Capuano, a St-Charles-deotenza ; 82, 57.
Benvenuta Sala. A Costigliole; 64, 37Mary Mc Enemy, i Dublin; 73, 45.
Margaret Barraud, i Dublin; 9r, 67.
Anna Grabsl, a Osijek ; 73, 55Marie Kaumbacher, i Viene; 61, 30.
Therse Sluga, i Vac; 67, 44.
Julie Grabner, a Marianostra; 82, 57Aune Rako. aiK6thely ; 82, 65.
Anna Salvador, a SanarY; 79. 53.
Marie-Antoinette Mas, Ste-Genevive-de-'Hay;
Marie Combaret,
Montolie ; 66, 41.
Mathilde Papin, &

Tientsin; 62, 39
Michelle Mazaye, a Montolieu; 80, 54.
Justine Nehr, aux R6collets de Meta; 65, 45.
L6ontine Cambon,
La Reole;. 64, 4o.
Mary Moranville, & Emmitaburg; 8x, 63.
Mary O'Rorke, ai rh6pital de Troy; 65, 39.
Th~.se Fijavz, i Istanbpl; 68, 50.
F1icit6 Banchiero, a Turin ; 88, 66.
HOl1ne Fontana, i Turin; 74, 52.
Linda Pedemonte, a Senigallia; 71. 46.

Silvia Milanesi, A Roviano ; 63 4.
Saveria Sottili, i Frascati; 87 ,64
T6odolinda Grego, i Trani; 64, 39.
Francesca Lella, A Aquila; 75, 53.

Filomena Vaiente, 4 Naples; 94, 63.

85.

59.
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Elisabeth Cozzolino, - Naples; 79, 56.
Marie Grimonet, a. Montolieu; 75, 50.
Eug6nie Baunet, a Paris (St-Nicolas-deW-Champs) ; 84, 6Marie Darras, i Rio-de-Janeiro; 95, 77.
Anne Galibouza, a Chbteau-lEveque ; 88, 66.
Elisabeth Pens, a Talca (Chili); 70, 48.
Franiska Hargassner, a Salzbourg; 75, 58Camille Zarska, a Varsovie; 61, 34.
Angliane Santos, a Rio-de-Janeiro; 34, 7Francisca Baldassarre, a Naples; 73, 54.
Matilde Vitelli, i Naples; 60, 37.
Victoire Bauman, i Novomesto; 35, 1o.
Aonie Montcouquiol, a Ste-Marguerite de St-Epin; 75, 55.
Marie Bassot, AMauriac; 79, 59Marie Perrin, a Montolieu; 86, 66.
Marie Collanges, a Montolieu; 77, 55.
Olympe Noguet,

. Kiukiang; 70, 49.

C6cile BEgne, a Denain; 89, 66.
Marie Brousse, a Libourne; 64, 40.
Clara Pottier, Anzin ; 73, '52.
Jeanne Dauplat,'& San-Salvador; 68, 48.
Maria Robert, a Clichy; 83, 62.
Catherine Masar, & Kosice ; 26, 7.
Lopoldine Auicky, a Graz ; 61, 34.
Th6rtee Langmar, & Klotildliget; 24, 6.
Virginia Edwards, a Montgomery; 82, 60.
Domenica Vieini,

a

Turin; 87, 67.

-

Marianne Pexrtjatkowiez, i Varsovie.; 67, 4o.
Marie Gallardo, Valparaiso; 52, 4o.
Josephine Rojas, a Concepcin: 60, 22.
Marie Strajner, a Ljubljana; 31, ro.
Purificacion Samitier, a T6ruel; 73, 56.
Aimke Guignant, a Paris (Maison Principale) ; 76, 52.
Philomene Cochfournic, a Paris (Maison Principale); 67, 43.
*Angelique Demichel, a Lacaune; 86, 64.
Francoise Pailloux, a St-Flour ; 88, 63.
Justine Fanget, 'La Teppe; 68. 45Marie Waglre, & Constantine; 8-, 62.
Antoinette Faure, a Dourdan; 78, 44.
Agnes Zupanc, a Ljubljana ; 83, 57:
Jeanne-Marie Guezo, . Arcueil; 86, 63.
Marie-Louise Dendievel, . Nivelles; 41, 15.
Marie Andrade,

a

Friburgo; 44, 24. -

Marie Delgado, . Gualeguaychu; 96, 78.
Maria Vigna, & Portici; 82, 64.
Francesca Cucugliata, & Gagliano-del-Capo; 53, 29.
Isolina Cioli, 4 Sienne; 85, 62.
Adelia Fornelli, b Lecce ; 74 56.

Rosina Antiero, k'Naples; 74, 53.
Pia Minurelli,
Sienne; 6o, 40.
Th6erse Karnet, & Graz; 58, 35.
La Gant :
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CHAPITRE XLIII. - M. Bor6 sup6rieur g6n6ral (suite).
SOMMAIRE. - La Province de Touraine-

La province de Touraine n'existait pas avant la R&volutiin. Les maisons qui ont servi A la constituer
faisaient partie le deux provinces qui ont disparu, le
Poitou et la Bretagne.
Le Poitou remontait h 1642 et comprenait A' cette
6poque Richelieu, Lucon, Saintes et Notre-Dame de
la Rose. En 1789, ii comprenait dix maisons : Richelieu (1638, mission) ; Lucon (1638, mission, s&minaire, paroisse) ; Saintes (1642, mission, seminaire) ; Fontenay-le-Comte (1676, mission) ; Rochefort (1683, s6minaire, paroisse) ; Poitiers (1681,
Grand et Petit seminaire) ; Tours (168o, Grand et
Petit s6minaire) ; Angoulme (1704, seminaire, paroisse) et La Rochelle (1763, s6minaire).
Parmi ses visiteurs, il faut mentionner : M. Almiras, M. Get, M. Chevremont, M. Pierron, M.
Himbert.
En 1679, I'Assemblhe provinciale du Poitou se
preoccupe des sorties hors de la Congregation. M.
Jolly lui r6pond que la Compagnie ri'a pas plus perdfi
en renvoyant quelques sujets, que le corps ne- perd
quand it se decharge de ses mauvaises humeurs. II
ajoute que les sorties ont 4t6 autrefois plus Tfrquentes, qu'elles sont communes aux autres Congr&gations, et qu'elles sont m6me arrivees dans la compagnie des disciples de N. S. Cette meme assemblhe
17

avait demand& qu'on envoyat aux maisons des predicatioits It des catkchisines potr lie Mlissiok. M.

Jolly promet db le fUirm incessamment.
En Ibg2, M. Jolly itablit un s~minaire interne dans
la province de Poitou ; ce siminaire 6tait fix4 A Angers.
L'Assemblie provinciale de 17i7 avait demand( quii
devait payer I'equipage necticaie

d'wfi
d". , cx3:

change de maison : M. Bonnet repond que cl miai.ah
d'oi l'oo part doit fournir bottes, bottines, bougettes.
sacs ou valises, etc, ; et la maison oi i'on va doit
payer les frais de voyage. La mmie assembhle se
prioccupe des frbres coadjuteurs. M. Boniiet iui rspond que nos frkres n'ont pas droit de manger avec

lbs prktres a la maison de campagne, qu'iis doivent
tVoir des habits gris-bruns, et non pas noirs ou
-presque noirs ; que leur pourpoint doit descendre
jusqu'au dessous de la poche et leur manteau jusqtt'a, la jarretiere.
L'Assemblde provinciale de x7o avait pri6 M.
Bonnet le recommander 3 choses : i° les devoirs des
infirieurs et reux des supbrieurs. M. Bonnet ie fait
sans menager ces derniers ; 2" qu'on voyage en voiture ; 3 qu'on forme bien les suets. M. Bonnet repond qu'on n'emet rien pour bien instruire et faqonner les sujets; mais, ajoute-t-il, la plupart de la jewnesse est a present si volage, si dissip6e, si peu cultivde que c'est grande piti6. II faut des tempsn
et des
soins ininis pour faire naltre un peu de religion, de
piktd, de divotion ; et ce peu d'humilit6, d'oraison,
d'esprit initrieur et de mortification dans- lequei on
"iche
de les 4tablir avant de les disperser, est bientt
dissip6 si on ne les soutient de paroles et d'exemples
da4n les maisons ou ils vont, C'est A nous de les
former, et c'est A vous de les entretenir ; et le digne
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superieur apres ktre resti sur la defensive par rap-

port a lAssemblie provinciale passaitl'offensive. 4 Nous voyons trds souvent
gens de la meilleure espdrance tomber tout
dans des maisons dissipdes et neglig6ee.

son tour a
des jeunes
d'un coup,
a

L'Assembie de
1759
renouvela
les mnmes
plaintes : i* elle gemit du relachement des etudes a
Siaint-Iaaf

Miw. ln

SA4-e

ovnA"Avo

rv'swsm

que c'est a tort que I'on a cru apercevoir du relchement. Jamais on n'a plus veilli que maintenant sur
les 6tudiants pour leur faire garder leurs chambres.
Les professeurs sont habiles, z•dls ; on fait subir
aux 4tudiants plusieurs examens, on tAche de lear
inspirer de l'-mulation par les sabbatines et les thtses.
Et M. de Bras, comme son prid6cesseur, termine
ainsi : a On jugerait peut-Otre plus sainement si 'on
attribuait ce pretendu relAchement & la negligence des

Superieurs, qui sont trop faciles a souffrir que les
jeunes prAtres qu'on envoie perdent leur temps. n
La mcme. AssembIle se plaint quon ait- renvoy
des pretres et des etudiants pour des motifs qu'elle
juge insuffisants. M. de Bras estime ce ppstulatum
injurieux pour les Superieurs Majeurs. L'Assemble
en particulier s'tait plainte qu'on eut renvoy6 des
etudiants qul s'Otalent enfermds dans une chambre.
M. de Bras repond : a Quand it arrive que les &tudiants s'enferment dans la chambre les uns des autres
et que dtiment avertis, its ne se corrigent point, principalement quand non seulement ils s'enferment,
mais se barricadent en dedans, on est en droit de les
congdi~er comme d6sobbissants et bien suspects dans
leurs moeurs. , Parmi les autres motifs de renvoi,
citons celui-ci qui n'est plus de notre 6poque :
(4 L'usage des perruques esi absolument dMfendu par
nos Assembtdes gOnbrales. En cons&quence, nous d&-
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clarons que si quelqu'un porte la perruque et que

dfment averti il persiste, nous le prions de se rearer. »
L'Assemblke provinciale de 1774 constate qu'une
partie des sujets envoyes dans les maisons y portait
un esprit de dissipation et d'independance, et que pa-

reille 'plainte avait etk adressee aux Assemblies provinciales de 1724, 1730, 1759. Les deputes de 1774
continuent ainsi : c L'Assembl&e actuelle voit avec
douleur que le mal, loin de diminuer, prend de jour
en jour de nouveaux accroissements. » Les d6putbs
croyaient que la source du mal 4tait dans les bro-

chures et les livres dangereux pour la religion que lisaient les ktudiants de Saint-Lazare. M. Jacquier, Superieur general, commence par louer le zle des de-

putes du Poitou. Puis il leur montre I'exag6ration de
leurs plaintes. ( Le d&faut de vigilance dont vous
vous plaignez regne, dites-vous, d6s avant 1724. Vous

n'ktes pas 6trangers a Saint-Lazare ; c'est dans son
sein que vous avez recu

l'education.

Pendant que

vous y demeuriez, vous a-t-on, nous ne dirons pas,
Spermis, mais souffert la lecture de livres suspects :

pourquoi ne souffrez-vous pas que le meme zM!e subsiste encore. Justum judicium judicate. , M. Jacquier fait ensuite comme M. Bonnet ; apr6s avoir
jiard le coup, il en donne un direct : « Le rem6de le
plus efficace, dit-il aux deput6s qui 6taient tous des
superieurs, c'est i'exemple des supbrieurs ; nous les
exhortons at difier leurs confreres par leurs vertus,
par l'amour de la retraite, par leur zMe pour la religion, par leur exactitude a faire les repetitions
d'oraison, les conferences spirituelles, et par une fidElit6 inviolable aux regles et aux usages de la Congregation. » La meme Assemblee se plaignait que les
fr&es coadjuteurs laissaient a d6sirer. M. Jacquier re-
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prend que c'est aux superieurs a les former, a les
contenir, a les ramener a leur devoir.
On sent que la Revolution est proche ; il faut admirer le zble des deputes et celui des Superieurs pour
maintenir la Compagnie dans sa ferveur primitive,
malgre l'atmosph&re malsaine que I'on respire. Du
reste ii faut avouer que la province du Poitou est
; car un certain nombre de ses
morte en b.-utt
membres ont 6tW martyrs pendant la grande tourmente, soit chez eux, soit sur les pontons de Rochefort
et a M'ile Madame. Gloire a ces vaillants ! Its avaient
peut-tre le zAle un peu rude, mais ils voulaient la
gloire de Dieu, la perfection de la Compagnie, et ils
sont morts comme des saints.
La seconde province dont la province de Touraine
herita 6tait la province de Bretagne. On la voit paraitre pour la premiere fois a l'Assemble de 1724 ;
mais d&s 1721 ii y avait deja un visiteur de Bretagne:
M. de la Ville, sup6rieur du Mans. Parmi les visiteurs, il faut citer M. de Bras, plus tard Sup6rieur
general.
Les Assemblees provinciales de Bretagne sont
moins combatives que celles du Poitou. Parmi les
postulats qu'elles ont, formules, on ne voit pas de
ces plaintes comme celles de l'autre province : ils
demandent qu'on fasse une edition des dcrets, qu'on
n'accorde pas le droit de suffrage passif i ceux qui
rentrent dans la Congregation, qu'on fasse deux anndes enti&res de pur s6minaire interne. Pour ce dernier point, M. Jacquier leur rpond que les n&cessiths
de la Congregation obligent a faire 6tudier les s6minaristes et que cela aide a les mieux connattre avant
les voeux. Malgre cette reponse, 1'Assembl6e provinciale de Bretagne de 1780 revint A la charge, et M.
Jacquier r6pondit : a Nous avons deja repondu ii y
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a 6 ana, nous persistons dans la riponse donnie
alors. o Cette menre anae 1780, les deputis de Bre-

tagne prient M, le Supkrieur ganeral de ne pas accepter de aouvelles maisons et de nouvelles charges.
M. Jacquier r4pond que s'il a accept4 de nouvelles
niaisons, c'est malgri Iui, i4itus ; et que dans ces
circonatances a manque la libertY, ou qu'il y a eu
oie convenance 6quivalant A une n4cessit6. On sent
a ces mots couverts qu'il s'agit des charges imposees
par le roi. Le seul postulatum qui paraisse un peu
fagressif est ctlui qui demande que le secret concer.
pant les lettres envoyees par le Superieur g4enral ou

adressies au Superieur g6n~ral bsit bien garde. M.
Jacquier relive le postulatun assez vertenent et ii
fait remarquer que 1'Age, la vertu 6prouv6e, la sa-

gapit, la prudence de M. Bougeat, secr4taire ganeral,
auraient 4d enipcher les deputes de faire oa pareil
postulatun. M. le Suplrieur general reproche 4 cette
Assemble provinciale d'avoir accept6 1'absence du
depute de Vannes pour des raisons insuffisantes. On
ne dit pas quel 4tait ce depute.
Nous arrivons ainsi en I789, A cotte pocque la province de Bretagne compte S mnaisons : Saint-Men,
Saint-Briew (0666) ; Tr6guier ; Saint-Pol-de-IUo,
; Le
(4689) ; Vaanes (7q2) ; Saiot-Servan (i7•)
Maos ; Angers (1675). Tours avait et de la province,
mais ators n'ep faisait plus partie.
La province de Bretagne disp4lrt nobleent
comme sa voisine du Poito ; car hbeucop de ses
enfants furent martyrs ; Ie plus illu4tre est le biena

heureux Rogue, de la maison de Vannes.
L'hWritire de ces deux provinces dafuntes fuAla
province de Touraine. Powquoi a4t-a adoptk ce
nouveau noor ? Pourquoi n'a-t-on pas fait evivre
les illustres nomn de Poitou et de Bretague ? Mys.
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tOre. Quoiqu'll en soit la beaut6 de la Touraine civile,
jardin de la France, sa fratcheur, sa fertilit6, la douceur de son climat) la moderation de sa temperature
en out toujourm fait comme un symbole de bon sens
et d'6quilibr0 moral. A ces titres, le nom de Touraine &tait Un bon pronostic pour la jeune province
qui appatatt pour la premiere fois a l'Assembl6e de
1867, sous le P. Etienne, et dont Ie t' visiteur fat M.
cette charge
Charles Bernard, II avait itt nommn &A
en 186S et I la continua ainsi que celle de supirieur
d'Afgouleme jusqu'en 1877. A cette ipoque, le P.
Bor atyant constate que la maladie rendait M. Bernard inhabile rdsolut de le changer :en effet, les
maisons n'avaient pas &t6 visit6es depuis plusieurs
annies, et les qeueques rapports de visite qu'on paosedait ~etient mal redigts. D'autre part, Mgr d'An-.
gouleme demandait le changement de M. Bernard
comme sup6rieur du Grand snainaire. Mais ce v&
nker confrtre avait droit h de grands 6gards ; aussi
le P. Bor& lui proposa-t*il de se retirer oi&il voudrait,
soit a La Rochelle, soit & ChAteau-l'Evcque, soit A
la MaisowtiM6te. M. Bernard s'en remit & M. le Sup*iieur gen&ral et celui.ci le pria de venir & StL4azare idifier la jeunesse par sa regularit6. C'est ce
que fit I'ancien superieur d'Angoultme jusqa'ae 3t
mai i886, date a laquelle ii rendit son Ame A Dieu,
•e dernier jour du amis de la Saiate Vierge, dont il
avait si bien pakl dans les Medisations a l'tsage des
Filts do in Charit.
Ms Bernard Charles fut remplaci comme visiteur
de la pmrvince de Touraine par M, Ldon Furestier.
Cet excellent confrere etait nt & Albi en i8sA. La
famille enmptait 8 enfants qui, tous on a peu pros,
mnowurett in Aensectut bona. Le petit I•on eut, d&s
swO jeune Age, une grande devotion a la Sainte
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Vierge, a N.-D. de la Drkche dont le sanctuaire se
dresse non loin d'Albi. Prepark par son pere et surtout par sa mere, il s'approcha avec d6votion des sacrements de Penitence et d'Eucharistie. La familUe
habitait la maison dite du P.:g;i, et plus tard, sous
devenu l'heritier de la
rtant
!a Separation, M. Leon
maison paternelle, la mettra genereusement a la disposition de l'abbl Birot. La Semaine Religieuse a
timoign6 la reconnaissance du diocese pour notre
confrere. Le jeune Leon avait une sant6 chitive, ce
qui ne l'empechera pas de vivre jusqu'h 95 ans : ii
eut dans son enfance des accidents qui le frapp6rent
et qui influerent sur la direction de ses idies. II fit
sps 6tudes au college d'Albi ; chaque distribution
des prix rendait t6moignage de ses talents et de son
travail ; A la fin de ses etudes secondaires, il fut
recu bachelier &s-lettres. Sa conduite 6galait ses succes litteraires. I1 6tait pieux, r6gulier, bon camarade.
11 sentait s',veilles en lui la vocation de missionnaire ; les lectures qu'il avait faites des Annales de
la Propagation de la Foi l'enthousiasm6rent, et au
lieu de rester prktre dans le diocese comrre le desiraient ses parents, il demanda a entrer dans la Congregation. Quand il parla de son projet a son plre,
celui-ci lui r6pondit : ( Tu veux done faire mourir
ta m&re, tu sais bien qu'elle ne survivra pas A ton
dppart. n M. Forestier pria, mrdita la parole de NotreSeigneur: ( Si quelqu'un aime son pere, sa mere plus
que moi, il n'est pas digne de moi ,, et fortifi6 par la
grace, il partit. 11 restera toute sa vie trbs tendre
pour ses parents et ses freres, et la famille sera b6nie
de Dieu.
M. Forestier arriva a Saint-Lazare en 1842. II a

connu I'h6tel de Lorges, celui d'avant les transformations optlres par le P. Etienne. La chapelle
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n'avait qu'une nef, la cuisine etait h la place des
parloirs etc., etc. La situation de la Congregation
etait un peu troubite ; M. Nozo etait Superieur g&n&al, ii y avait des difficultes entre lui et M. Etienne,
procureur g6neral ; il etait question d'envoyer ce dernier a Alger comme Vicaire apostolique ; M. Martin 6tait directeur du S6minaire Interne, et M. Fo.
restier correspondit avec lui de longues annees. M.
Forestier brilla au Seminaire par sa douceur, son humiJite, sa mortification. On 1'obligea b. se presenter
au baccalaureat 6s-sciences, et il fut requ avec succ6s.
11 etait A Paris lorsque fut elu le P. Etienne. II etait
intarissable lorsqu'il rapportait tous ses souvenirs
d'antan ; ii se rajeunissait. Au Seminaire, son desir
de Mission 6trangere ne cessa de se developper. Il
tit des 4tudes serieuses. I1 se pr6para aux vceux et
aux ordinations avec tout le soin qu'il apportera toujours a remplir son devoir.
En 1846, on le plaa au Grand sdminaire d'Evreux
II eut pas mal de difficultis, car les s6minaristes se
montrerent un peu r&calcitrants. A 1'arrivde des Lazaristes. M. Martin, de Paris engageait M. Forestier a
ne pas se d6courager. c L'esprit s'am6liorera peu a
peu, il faut se rbsoudre a laisser passer la generation
trouvee dans le s6minaire. » M. Forestier mit en pra-'
tique les conseils de son directeur : les prieres, 1'tdification, la douceur, I'huniilit, la simplicit6 jointe a
un travail soutenu. II pria particulibrement pour 2
siminaristes qui s'obstinaient a se montrer rebelles ;
il s'obstina a prier et surmonta leur opposition. II
fut d'une exactitude math6matique a tous ses devoirs ;
il fut charitable, il pardonna beaucoup ; il passa
l'4ponge sur bien des proced6s choquants ; il prb&
para ses cours avec soin et ardeur ; il 6tait professeur de philosophie, il se mit en relations avec.les

professeurs de venom ; it acheta les livres les plus
recomimandables. It fut aussi professeur d'histoire. II
priparait sos instructions avec sain. II etait toujours
hanti de la pens4e d'aller aux Missions ktrangmres ;
il s'en ouvrit 4 son directeur. Celuisd, sana le d1t
tourner absolurpent, lyi conseilla d'attendre et termina en disant ; a Je crois que vous serez moins
utile en Chine qu'en France. n
En 185o, M. Forestier passe d'Evreux A Tours, o6
it sera successivement professeur de dogme, do i85o 4
1853, et proiessur de morale de 1853 a 1867- C'eat
un directeur modele ; it fuit le monde, it aime la rer
tralte, it est dou4 d'un grand esprit iaterieur, ii pra,
tique les saintes Rggles A la perfeqtion. Ses :asses
sont preparfes avec le plus grand soin. Nous avona
conserv, tous ses calaiers I tous les traitds qu'l a
profess6s s•nt dcrits, corrigs, augmentes, mis A la
page, a chaque nouvel enseignement.
II cherche a rendre ses classes ipntressantes. II a
beaucoup de penitents. II est estimn du clerg6. Aussi,
lorsque en 1865, le P. Etienne avertit Mgr Guibert
qu'il se proposait de faire quelque changement dans
le personnel, I'archevLque rýpondit : a Surtout,
ne changez pas M, Forestier, tout autre mais paslui. » Le P. Etienne qui avait eu la pensbe d'eniever
M. Forestier, non seulement l'y laissa, mais le nomma
supdrieur du Grand s6minaire. Nous verrons plus loin
M. Forestier dans cette nouvelle charge.
Pour le moment, il nous faut parier seuiement du
visiteur de la province de Touraine. Sa nomination
est du 12 septembre 187 7 . Voici comment M. Bore
la lui annoncait : a L'tat de pant6 de M. Bernard
ne lui permet plus de remplir son office de visiteur et
j'ai pense A vous pour le rempiacer. Vous trouverme
idrincluse la patente de visiteur, Je connais assez votre

-- 4a d6vouement & la Compagnie pour Atre sOr que vous
m'aiderez dans votre province a la conservation et &
I'aftermissement de la discipline. L'esprit de Saint
Vincent sera notre force, gardonste po6cieusement
et faisons-le aimer de tous ceux qui nous sont confis.
Je demanderai a ce bienheureux Pre qu'il vous b&
nisse d'une manitre toute particuli6re et croyez-moi
en I'amoar de N. S. Monsieur et bien cher Confrkre,
votte tout ddvoue serviteur, E. Bore.
reM. Forestier fut un vislteur parfait. a Rien
prendre dans la conduite de M. Forestier commie vsieur, disait an vendrable confrere ; sur ce point, je
n'ai entendu que des dloges ,.
M. Forestier fut, comme il convient & un visiteur,
parfaitement soumis au Suprrieur g6neral. Cependant, il eut le courage, quand il y avait lieu, de signaler au Sup&rieur general les inconvenients que
pouvait offrir tel de ses ordres. Le P. Bore lui avait
demanda d'aller faire une visite a une maison ; M,
Forestier rdpondit qu'a son avis, cette visite atait non
seulement inutile mais encore dangereuse dans les

circonstances pr&sentes, et qu'en consequence il estimait qu'il n'y avait pas lieu ie la faire, tout en
se d&clarant pret i faire ce que le Superieur g-neral
deciderait. M. Bor6 ne se facha pas de cette repouse
et il se rendit a l'avis de M. Forestier. Ce fait ho-

nore les deux personnages.
wetier, certt
N.Os avons uae auiA ltts da Mi.
fois a M. Fiat, en 1878, qui n'est pas moins cat6go,
ri•e. Le Superieur g6neral lui avait demande de faire
quelques suppressions dans la nourriture ; M, Forestier reond qu'il fera ce que voudra M. le Sup&rieur g-neral, mais i montre que cette rtforme nui-

rait aux santds, poutrait occasionner des difficult6s et

pratiquement n'aboutirait pas au but qu'on rechcrchait.
Dans une autre circonstance, le Sup6rieur g6neral
l'invitait a supprimer un usage que le P. Fiat estimait contraire aux Constitutions. M. Forestier rdpond
qu'il acceptera avec soumission pleine et entiere ce
que le Gendral d6cidera, mais il prouve que I'usage
en question est 1gitim6 par de bonnes raisons, qu'il
n'est pas contraire aux Constitutions, et qu'il est suivi
en certaines provinces 6trangeres ot I'on se pique de
pratiquer les Constitutions a la perfection. Voila le
langage d'un bon fils de saint Vincent.
M. Forestier essaie 6galement de revendiquer pour
les visiteurs une plus grande autorit6. I1 ecrit au Supgrieur g&enral : 4 Actuellement le visiteur n'est plus
qu'un commissaire extraordinaire, depute periodiquement a la visite des maisons ; il n'exerce pas une
autorite permanente. Les sup6rieurs majeurs sont
obliges de s'occuper des petites choses, et cependant,
il ne faudrait faire intervenir I'autorite supreme que
pour ies choses graves. Le visiteur ignore bien des
faits qu'il devrait connaitre ; il n'a aucune part dans
les placements, etc. n La lettre continue sur ce ton
et lorsque M. Forestier a propose toutes les mesures
pratiques qu'il estime sages, il termine ainsi: c Cela
pourrait entrainer des lenteurs, mais I'Eglise Romaine, parfait module d'une sage administration, ne
craint pas de prendre son temps pour d6cider. " On
voit que M. Forestier parle franchement A ses supdrieurs. Le Superieur general ne s'en formalisa pas
puisqu'il lui r6pondit : a Toute ma satisfaction pour
vos pr4cieuses observations. »
Si M. Forestier reclame une certaine autorit6
comme visiteur, il ne tient pas a sa charge* et dans
une circoastance oi I'on parlait de diminuer le nom-
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bre des visiteurs, M. Forestier kcrit au Superieur g0niral : a Soyez bien persuade que si je suis niis de
c6 t6
cette occasion comme visiteur, j'en remercierai le bon Dieu. n
En attendant, tant qu'il est visiteur, il remplit son
office consciencieusement. Ses visites sont faites regulihrement tous les 2 ans, et elles sont faites d'une maniere admirable. Ayant lu dans nos Archives beaucoup de rapports de visites, nous n'en avons pas
trouv6 d'aussi bien faits, d'aussi moderes, aussi sages,
aussi prudents que ceux de M. Forestier.
L'histoire des maisons qui va suivre nous donnera
I'occasion de prouver I'exactitude de cette assertion.
Apres avoir dit un mot des visiteurs, parcourons
l'histoife des maisons de la province.
Il y en a 9 : i. Tours, Grand s6minaire ; 2. Tours,

Petit s6minaire ; 3. Tours, Mission ; 4. Angoulme,
Grand s6minaire ; 5. Evreux, Grand seminaire ; 6.
Evreux, Petit seminaire ; 7. Angers, Mission ; 8.
Richelieu, Paroisse et Mission ; 9. Orleans, Mission.
1i Tours. Grand seminaire. Le Seminaire de Tours

avait kt6 confiA aux Lazaristes en 168o, par Mgr Amelot, sous le g6ndralat de M. Jolly. Le contrat passe
le 9 avril de cette annee concerne i la fois le Grand
seminaire et les Missions. Parmi les sup6rieurs du
Grand seminaire avant la Revolution, il faut signaler M. Nicolas Pierron et M. Louis Debras. La maison de Tours fit d'abord partie de la province de Bretagne, plus tard de celle du Poitou. Dans toute l'histoire de la maison on ne signale qu'une d6faillance
lors des affaires dii jansinisme. Un des directeurs fut
expuls6 de la Congregation en 1740 parce qu'il ne
voulut pas se soumettre A la B'alle Unigenitus. En
1791, la tourmente r6volutionnaire chassa nos con-
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freres de leur etablissement qu'ils dirigeaient avec
ztle et sagesse. Le superieur du Grand s6minaire
6tait alors M. Cossart. II avait refuse le serment schismatique, it fut charge de 1'administration du diocese
par I'archeveque emigre, 17 9 I-1795.A la mort de Monseigneur, M.Cossart fut nommi par Rome administrateur apostolique ; il mourut dans cette charge a Tours
en 1797. Sous l'Empire, en 1805, Mgr du Barral essaya de ramener les Lazaristes ; la chose ne put aboutir. Remarquons cependant que M. Salhorgne, futur
Superieur gntiral, exerga les charges de professeur
de morale et de Vicaire general honoraire du diocse,
jusqu'au moment oit ii fut appel& a la Maison-MWre.
Mgr Morlot, apris des instances pressantes, obtint
enfin que les Lazaristes rentrassent officiellement dans
le Grand seminaire de Tours, en 185o. Le personnel
etait ainsi compose : M. Antoine Pereymond, sup6rieur, M. Baudier, professeur de Morale ; M. Fo.
restier, Dogme ; M. Bernard, Histoire et Ecriture
sainte ; M. Bouillier, Econome ; un pr4tre du dio-

cese, M. Gourdon, restait charge de la philosophie.
II y eut quelque petite difficulth au debut: Monseigneur exigea que les confreres prissent le rabat au
choeur.On se soumnit a cette ordonnance et tout marcha
sans difficulte. En 854, M. Baudier fut nommi sup6rieur et M. Forestier prit la Morale. A cette 6poque,
les affaires se gaterent un peu: M. Baudier n'avait pas
I'inergie de M. Pereymond, et puis, iI etait toujours
malade. Aussi le clerg6 se refroidit pour le seminaire,
except6 pour M; Forestier. Ce dernier.fut toujours
tres sympathique aux Tourangeaux. Monseigneur
etait enchante de lui ; les. klves taient tres satisfaits de ses cours, et ils avaient grande confiance en
sa direction. MKalheureureusement, il n'en etait pas
ainsi pour tous, particulirement pour le supirieur
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qui gardait souvent la chambre et le lit. M. Forestiei en souffrait plus que tout autre, et, en 1868, il
demanda au P. Etienne d'aller se reposer, loin de
Tours, des fatigues et des 6preuves de l'annee. La
reponse ne fut pas ce que M. Forestier attendait. Au
lieu du repos desire, le Suprieur general lui envoyait
la patente de supdrieur du Grand seminaire. Quand
on apprit la chose, ce fut une explosion de joie dans
le diocese. " Ah ! maintenant, nous irons volontiers
au Grand saminaire n, disaient les prtres et Mgr
l'archevtque &crivit au P. Etienne :
o Archevkchj de Tours, 8 aoAt 1868,
Monsieur. Ie Siupdrieur Gendral,
M. Forestier m'a apporti la lettre qui m'annonce
sa nomination comme superieur du Grand seminaire.
Je vous remercie bien sinedrement de ce choix. Je
ne pouvais avoir un meilleur superieur que M. Forestier. II est connu, estime et aim6 de tout le monde,
etc., etc.

M. Forestier fut d'abord presque aneanti par cette
nomination ; mais it se ressaisit et, le 23 aoft 1868, il
ecrivait au P. Etienne
<cJe compte sur les grAces d'etat pour ne parm'acquitter trop mal de la charge difficile que vous m'avez
impos6e. L'accueil si cordial de tout le clerge ainsi que
l'excellent esprit de tous mes confrrres me donnenF
un- peu de courage. n La retralte qui suivit sa nomination marque un grand changement dans ses vieilles
habitudes. Jusqu'ici toutes ses m~ditations de retraite
etaient r6sumtes ; cette annee, iine r6sume que les

m4ditations du i" jour ; le pauvre superieur pe s'appartient plus ; ii n'a plus tout son temps
lui,. il
se eontente desormais de marquer ses resolutions, DerOmais il invoque Marie-Immacul&e avec ce nouveau
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titre : Vraie superieure du Grand s6minaire de Tours.
Dans son office de sup&rieur, M. Forestier a ktt en
excellents. apports avec tout le monde. Avec les archeveque. d'abord ; avec Mgr Guibert, les relations
furent extremement affectueuses. Nous pouvons en
juger par la correspondance echangde pendant le Concile du Vatican. Mgr Guibert parle A coeur ouvert
avec son cher spperieur ; ii lui raconte ce qui se passe
au Concile ;.il parle des difficultds soulevees, ii montre le rble jou6 par I'homme et I'influence du SaintEsprit. De Rome, Mgr Guibert s'intdresse a son s6minaire ; ii se tient au courant des examens, des
progres dans la vertu. , Ce qui importe avant tout,
c'est que nous ayons de saints pr6tres. , II rggle
I'ordination, ii a hAte de revenir A Tours. Le 21 mars
Des que la per1870, iitermine ainsi sa lettre :
mission nous sera donnee, je m'envolerai vers vous
azea
la rapidit6 du vol de l'oiseau. Je vous renouvelle,
mon clgr superieur, I'assurance de mon tendre et affectueux attachement. , Dans d'autres lettres aussi intimes, nous trouvons des -expressions comme cellescj:- Ces chers enfants que nous aimons tendrement,
vous et qioi. Ces chers enfants qui sont l'objet de
notre tendrCsse commufn. )
Mais bient6t Mgr Guihert 6tait appel* A I'archeveche de Paris. L'absence et I'eloignement ne refroidirent pas fes rapports. C'est toujours une b6nediction affectuepse ( pour le bon superieur que j'aime
tendrement. , Nous ne pouvons r'sister au :plaisir
de citer la lettre adressee, le 27 septembre 1872, A M.
Forestier par 1'archeveque de Paris.
ut Mon cher Su•irieur,

Notre provision de vin pour la messe commence 4
s'4puiser, it s'pgirait donc de la renquveler. ,La mau-
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vaise foi et 1'esprit de fraude sont tellement ripandus qu'il n'y a plus qu'un supbrieur de Grand seminaire a qui on puisse se confier pour obtenir du
vin qui ne soit pas une matiere invalide ou douteuse.,
Je vous demande pardon de la peine que je vous
donne ; je sais que vous la prendrez volontiers en
souvenir de la vraie affection que je vous conserve
ainsi qu'A vos chers Messieurs.
J'avais d'abord charge mon secr6taire de vous ecrire
pour cette commission, mais j'ai voulu le faire moimeme pour avoir l'occasion de vous renouveler a vous
et A vos confreres I'assurance de tous mes sentiments
tendres et devoues.,
J. Hippolyte, arch. de Paris. n
Sous Mgr Fruchaud qui succ6da A Mgr Guibert .et
sous Mgr Colet qui succeda a Mgr Fruchaud, M.
Forestier jouit de la meme confiance. On le vit bien
quand M. Forestier fut appele a Paris pour devenir

assistant. Ce fut une desolation A 1'archevech6. Mgr
Colet kcrivit au Superieur g6neral : t J'ai 6prouve.
bien des chagrins depuis qu'il a plu a la divine Providence de me placer sur le siege de Tours ; mais
aucun 6venement ne m'a 4t si douloureux que celui
du depart de M. Forestierdont le concours m'6tait
indispensable... C'est une mesure desastreuse pour
mon diocese. , Mgr Colet dit A la retraite pastorale
qui suivit ce changement : c J'ai pleure au depart de
M. Forestier, il 6tait si paternel.
.
Les vicaires g6ndraux et les membres de I'administration avaient les m&mes sentiments que les archeveques. Quand M. Forestier partit, bien qu'il eit.
essaye de s'en aller en cachette, on vit A la gare les
vicaires gendraux et les prktres pleurant A chaudes
larmes.
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Voyons maintenant le sup&rieur de Tours par rap.
A sa nomination
port A ses confreres. II s'est propos~
d'etre un saint. to Pour former les autres 4 la vertu,
il faut que je sois mol-mAme un saint. u II a un
double objectif - la r4gulaFitU,
la charitd. Poqr
ce qul eoncerne la negularite, le v6ndAable Monsieur Husson 4crivait : 4 Notre maison, & mon
avis, est peut-etre de toutes celles que je connais, celle oi lesabgles sont le mieux obseeives dans
leur ensemble et aussi dans les petits d6tails. M. le
supOrieur est sous ce rapport un vrai modl6e ; depuis
vingt ans que nous sommes ensemble, pas une d~
faillance en lui n'est venue a ma oonnaissance.
,
Faire rtgner la charit6 parmi los confreres est la seconde preoccupation de M. Forestier, et les visiteurs
ou commissaires qui vinrent I Tours rendiemnt tous
temoignage que, sous la douce houlette de M, Forestier, la maison 6tait Un petit Paradis.
Pour ce qui est de ses rapports avec les s6miawistes,; nous n'avons pas retrouvi le eoutumier du
Grand s6minaire de cette 6poque. Nous suppl4ons A
cette lacune regrettable par les r4flexions suivantes
d'un des 461ves de M. Forestier a
d M. le Sup6rieur 4talt trs sdveve sur les principes,
eliam in minimis. II n'admettalt auo~sne drogation

a la tradition, A la coutume.Nihil innoiwew
r
siu quod
traditrm est.
SM. Borestier avait une decision, une volont6 de
fer et il inspirait une crainte rdvdrentielle. II prop
nait rarement la peine d'expliquer sa conduite ; il
voulait que le principj d'autorit dirimt toute controve~se.
Un point sur lequel M. Forestler &taitsevr., o'etait
la dignit6 eocl6siastique, celui qu'll auralt u courir
etait sermonn6 d'importance. Le tutoiement etait intefdit entre sdminaristes. M, Forestier parlait aux samina-
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ristes avec un *e respect qu'ils .taient forces de se
respecter eux-mmies. Meme exigence pour les d6tails
de tenue, au refectoire, en classe, A la salle d'orait
son, en promenade.
ne l'emplchait pas d'etre bon. II
Crtte svtyrit6
6tait d'une tr4 grande g6nkrosite pour les seminaristes, leur payant souvent les livres qui pouvaient
lour etre utiles. II veillait avec soin aux details de
la cuisine ; il voulait que l'ordinaire fut convenable ;
il.s'atfeassait vivement a la sante. de tous ; une
anne. It froid resta plusieurs jours de moins Io A
moias 16 ; pendant toute cette periode, M. Forestier
accorda repos tous les jours.
• a II garda la classe de droit canon tout en etant
suprieur. II .trouvait moyen de rendre cette classe
si inthressante que nous la d6sirions plusieurs jours
k I'avanoe, dit un de ses 61ives. C'ttait clair, lim-r

pide, plein d'humour a sa faVon, avec des applications pratiques, pittoresques et mame plaisantes, a
a Ses lectures ,pirituelles, dit un autre de ses ancites 41ves, ktUient pleines de, doctrine mesuree et
pratique, d'entrain plutbt.joyeux, de sentiments, forts
et parfois tendres. II -•ssayait souvent de nous d6rider pour faire oublier les fatigues de la journie
et il6vitait tout ce qui aurait pu entretenir en aous
la contention d'espit. II nous dgayait meme ases d4pens, roePtant sciemment des expressions qu'il savait devoir provoquer une discrete hilarit.. On garde
encore le souvenir des lectures spirituelles ohi it annoncait la saucisse de la nuit de Noel ; il ne trouvait
pas le mot saucisse assez noble, assez relev4 il em.,
ployait des pEriphrases qui provoquaient des explo.
sions de joie.. , Mais Q~ il ktait hors de pair, c'etait,

dans les conf.rences, les m6ditations et l'explication,
du Pontifcal, pendant les retraites : c bel ordre, pen-
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s6es personnelles et imagdes, souvent vive emotion,
toujours l'accent de la conviction. 11 touchait au sublime ; ii n'y avait qu'une voix au seminaire pour
le proclamer. n

Quand M. Forestier quitta Tours, les s6minaristes
partaient en vacances, il ne leur dit rien de son dpart ; il se contenta A la derni&re lecture spirituelle
de terminer par ces mots : a Mezsieurs, je ne vous
oublierai jamais. ))
Trente-sept ans apres son d6part, lorsqu'on apprit
la mort de M. Forestier, la Semaiae Religieuse de
Tours dit entre autres choses : t M. Forestier a exerc, par ses 6minentes vertus, par sa doctrine sore, par
sa direction ferme et 6clairde, une influence excellente
et profonde sur la formation du clerg6 de Touraine. ,
II nous faut maintenant dire un mot des confrkres
qui aiderent M. Forestier au Grand seminaire de
Tours.
Pendant la plriode qui nous occupe, 1874-78, il
eut : MM. Louis Berger, Alexandre Husson, Gaspard Dumond, Auguste Vergnes, Ange Marinelli,
raud Gibiard, Fran;ois Alligre.
Nous avons parld de M. Berger Louis, lorsque nous
avons fait l'histoire du corps professionnel de la Maison-Mere.
M. Husson Alexandre &tait le frere de M. Husson
Etienne, superieur du Petit seminaire de Tours. II
n'avait pas l'inergie de son frere ; il fut remarquable
cependant, et comme confrere, et comme professeur et
comme 6conome. a' Vrai modele du pretre, animn de
I'esprit de foi, a dit de lui la Semaine Religieuse, z~61
pour accomplir son devoir, rempli & I'egard de tous
de la plus parfaite bonte. , II etait n6 dans le dio.
cese de Nancy, en 1827, etait entre dans la Congrgation en 1846, avait 4td plac6 successivement &
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Albi en 1853, Chalons 1854, Amiens 1856, Sens 1858,
et enfin Tours 1859 oh il resta trente ans. II alla ensuite prendre sa retraite A Saint-Lazare ouz il mourut saintement en 1911.

Apres M. Husson, venait M. Dumond Gaspard. -I
etait n6 en 1831 dans le diocese de Lyon, avait kt6
adopt6 par son oncle, superieur du Petit seminaire.
De bonne heure, ii manifesta un gout tres ardent
pour les Missions ; aussi l'envoya-t-on en Algerie ou
il fut ordonni pretre en 1856, par Mgr Pavy, dans
la chapelle en planches du Grand siminaire de Kouba. L'annee suivante, ii demanda a entrer dans la
Congr6gation ; il fut successivement procureur &
Soissons 1859, a Montpellier 1862 ; en 1864, on le
rendit a sa chore Algerie et ii fut nomm superieur
et cure de Laghouat ; nous le trouvons plus tard a
Damas, et a l'6poque qui nous occupe, il est procureur au Grand s6minaire de Tours ; il avait des aptitudes speciales pour. la procure, car nous le retrouverons plus tard procureur A Montpellier et enfin A
la procure g6nerale de Paris. En 1886, la nostalgie
des Missions le reprit et on l'envoya A Smyrne, oi
il pratiqua pendant de longues annies les plus belles
vertus. et oI il fut l'une des personoalit6s les plus
en vue. M. Poulin, son superieur de Smyrne, dira de
lui en 19c6 : a Quel exemple admirable, it nous a
!aiss6 ! Pendant 20 ans, il ne s'est jamais d6menti ;
toujours fiddle au lever de 4 heures, il a 4t6 un modele admirable de regulariti ; il n'a jamais rien manqu6 : oraison, examen ; il 6tait exact et ponctuel A
tous les exercices. Si le rsglementaire s'oubliait pour
sonner la cloche, quelques secondes apres, M. Dumond etait A la corde : ding-ding. Quel amour des
choses de I'Eglise ! II avait une vraie passion pour la
liturgie, pour le chant. II aurait volontiers chant4

toutes les messes, vrpres, saluts, passions ; il aurait
fait diacre ou sousdiacre & toutes les fftes. II aimait
son briviaire & la folie et les derniers jours de sa vie,
il fallait lui donner son breviaire dans son lit I il le

tenait

i'envers ou

Vendroit,
'
6veilld ou eadormi,

mais il le tenait, et il est mort avec lui, les armes
i la main, prAt a chanter les Matines 4ternelles dans
le sublime choeur des Anges. n
Nous n'avons pas beaucoup de renseignements sur
M. Vergnes Augustin ni sur M. Marinelli Ange qui
venaient apres M. Dumont. Nous ea avons us peu
plus sur une figure saintement originale, nous youIons dire M. Gibiard Antoine-Garaud

Ce digne confrere ktait nd en Auvergne, en 8i4t
il entra dans la Congr6gation en 1866, et apres avoir
,tW quelque temps i Carcassonne, it fut plho4 a Tours
oi ii devait rester plus de ao ans. LU, comme plus
tard & Cambrai et & la Maison-M&re, it ae fit remaan
quer par sa franchise, son amour de la verit *as re
connaisanoe pour les services rendus, sa dilicatease de
prock&s, sa constance dans lea amities, sa volont~
ewergique. H fut un pr-tre d'un grand esprit de foi ;
plus tard & la Maison-Mire, ii combattra energiquemewit lea erraurs modernistes qui menacaient de se
ddire quelques ecclisiastiques du clerge de France.
Evidemment alorýs le fait de soutenir les oondamnations postificales lui fera aupres.de que•lqee-uts une
r6putation de petit esprit. II a dQ en &te toujours
ainsi por ceux qui, au lieu de laisser libre fantaisie
a lew intelligence, I'ont soumise a I'autorit6 divine.
M. Gibiard 6tait aussi d'une pitth remarquable ; ii
avait nt grand amour de Notre-Seigneur et de la
Sainte Vierge ; ii faisait son chemin de croix tous
les jours ; il ttait d'un detvouement h. toate epreuve
pou les adminaristea de Tours, de Cambrai, lea itu-
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diants de la Maison-Mere ; il priparait conscie<.ewsement ses classes par la lecture des livre~ et des
revues ; ii s'interdisait a peu pres tout miaistirg 4.,
dehors ;it vivait chartreux i la maisoe. A une. piriode de sa vie, it a eu quelques ennuis par suite de
quelques proededs pen delicats de sea 61sve ; itep a
souffert vdidemment, mais il ne 'a pas fait sepntr et
il n'en a pas parl4.
A Tours et a Cambral, ses cqnfirences taient un:
regal pour les siminaristes ; elles avaient un.cachet
d'originalitd qui-forait I'attention et gravait les Y&,
rites dans les jeunes gens. On savait, du reste, on

Svoyait qu'il pratiquait ce qu'ii disait. Il tait d'une:
exactitude poqctuelle pour toutes les claxes, d'une
rcgqlaritd exempiaire pour tons lea exercies coan
muns i on le voyait toujours au EBrviaire, en tI,
ceation. II ayait horreur au rffectoife des exceptions,.
et la seule chose qu'il ait.demande" Ja fin de sa
vie 6tait un pen de salade le soir, ear o'tait tout
ce qu'il pouvait manger. Pendant ies vacance, il
pr6chait beaucoup de retraites. Peu de jours avant
sa mart, it en avait encore prbch une aux Frrees.
de Saint-jean~rde-Dieq. Et cependaat le cancer le rangeait h la gorge. .11 tint hon, il vint encore.dejeuner
au rOfectoire le jour de sa moft ; mais c'ttait trop,
ii put 4 peine regagner sa chambre, ie cancer 1'atouffa
et it mourut. dans le grand esaller de Saint-Laaare
alors qu'il venait dp renvoyer le frbre qui voulait l'ai.
der A maonter. II garda toute sa vie un culte pour M.
Forestier -qu'll avait connu 4 Tours et qu'il retrolva
A la Maison,-.Mre. Lea deux prouvBrent les vicissitudes de la renommpde. Mais notre cher confrrer ne
s'en trvublait pas. Quand an le mettait sur ce chapitra en r6creation : u Allons, man tres cher, disait.
il, ne tpravaillops ni pur les hBomes pi: pour e!i

-440-

femmes, car nous serions bien trop b&tes ; travaillons
uniquement pour le bon Dieu. Et puis, allons, marchons et parions d'autre chose. )
Nos confrbres 6taient aussi charges du petit semimaire de Tours, qui nous avait t~ confie en 168o par
Mgr .Imeiot. On I'appelait alors seminai;e Saiz;t.
Charles. Jusqu'en 178o, il eut une vie indppendante
de celle du Grand seminaire, mais a cette 6poque on
le transporta dans la proprietd du Grand seminaire et
ii t'y eut plus qu'un seul superieur et un seul 6conome pour les deux ktablissements. On conduisait les
4l6ves au Collige de I'Oratoire. Le Petit s6minaire
fut ferm4 en 1791. Apris la R6volution, Mgr de Boisgelin et Mgr de Barral essayirent d'y r6tablir ies
Lazaristes. La Congr6gation manquait alors de sujets
et on eut recours aux prtres s&culiers d'abord, puis
aux Pires de Picpus, de nouveau aux prrtres s6culiers, et enfin, en 1858, Mgr Guibert fit appel au P.
Etienne qui accepta.
Le Superieur g6ndral fit choix d'un homme remarquable, M. Husson Etienne. C'4tait le frire de M.
Husson Alexandre du Grand seniinaire. II etait n6
a Torcheville, dans la Meurthe, de parents fonci&rement chr6tiens. Sa nire avait sauvT 4 pretres pendant la Revolution ; son plre etait remarquable par
la foi, la bonti, la justice. Ils eurent 9 enfants dont
7 entrerent dans la famille de Saint Vincent : 3 pretres, 4 Filles de la Charit6. En 1834, le jeune Etienne
Husson entra au s6minaire .de Pont-A-Mousson, alors
dirigi par I'abbe Jandel qui fut plus tard Maitre G&neral des Dominicains. Etienne y fit de fortes htudes
et eut de brillants succes. En 1838, ii est admis au
Grand s6minaire de Nancy, ou il a pour professeur
le fameux Rohrbacher dont I'Histoire Universelle,
]ue au r~fectoire a rnjoui et enthousiasm6 les semina-
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ristes de la seconde moiti4 du XIX' sidcle. L'abbEtienne Husson montra au Grand seminaire un esprit fervent, 6tendu, une pershvirante inergie dans
les 4tudes s6rieuses. En 1840, il etait maitre des conferences. C'est a cette epoque que la lecture de la
vie de saint Vincent le remplit d'une grande admiration pour notre saint fondateur et ditermina sa vocation. II entra h Saint-Lazare en 1842 ; ii fut nomm6
professeur de philosophie A Amiens ; I'ann6e suivante, il enseighait la mnme matiere A Montpellier ;
il avait ses deux freres parmi ses le1ves. En 1847,
on l'envoie a Cahors comme professeur de dogme.
Par I'ascendant de son talent, par I'ardeur de son
zele, il fait I'admiration de ses 6elves et il devient le
centre et le promoteur d'un grand nombre d'oeuvres.
En 1853, il enseigne le dogme aux 6tudiants de la
Maison-MWre, et, I'annee suivante, ii retourne A son
cher Amiens (comme il disait) pour y professer la
morale. II y conquit tous les suffrages, on l'y vn6rait, ii y,faisait beaucoup de bien ; il etait tout pr&par6 pour devenir sup6rieur d'un Grand s6minaire
a la premiere occasion, lorsque tout a coup le P.
Etienne lui demanda le sacrifice de ses chores 4tudes
suplrieures, et le pria de prendre la supbriorit6 du
Petit seminaire de Tours. Humainement parlant,
c'6tait une esp6ce de d6cheance, c'etait rendre inutiles les immenses richesses thbologiques qu'il avait
accumul6es et. qui lui auraient permis d'etre un sup&rieur ideal de Grand s6minaire. Mais M. Husson
Etienne 6tait avant tout un homme de foi : il ne vit
que la volont6 de Dieu, et sacrifiant son Isaac il vint
a Tours, commencer une nouvelle vie dans un milieu tout different : les petits s6minaristes au lieu des
grands. Dieu bWnit son obeissance.
M. Husson commenca d'abord par aller A Mont-
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:pleliet aupris du c0lbre M. Corby, un maitre dans
la mati&re. II eut de longs entretiens avec cet homme
remarquable, il itudia le reglemnent de Montpellier, ii
fit ses plans et ii revint & Tours, pr&t a commencer
Ia nouvelle besogne.
La Semaine Religieuse de Tours a dit de lui qu'il
ktait droit et juste jusqu'h 1'exces, tant I'amour de la
v6rit* le dominait, qu'il avait une bonta inppuisable,
temptrant ce qui de prime abord paraissait en lii un
peu raide et se6irre ; qu'il aimait les enfants indistinctemrent et cordialement,.bon et tendre avec les faibles,
ferme et fort avec les caracteres difficiles.
En 1875, a 1' poque qui nous otcupej M. Husson
fit la distribution des prix un discours qui fit sensation. En voici quelques passages :
: Ici, odt fotme surtout par 1'exempte ; c'est la vie
de fnmille. Nous avons 6lagui du programrute toutes
les superf6tations inutiles qui no contribuent pas a la
formation, Nos elIves, quand ils arrivent, Wn'ont pas
beaucoup d'estline, ni d'amour, encore moins de passion pour le travail, Ils ne savent pas non plus comiment il faut travailler
Sti Nos 416ves sont bons, Nous avons ruussi

eri-.

picher 1'entrie du dnmoa particulier des communaut6sj a savoir le mauvais esprit. On ne punit jamais
au Petit s:minaie ; on se sert seutement des.reprimandes et des notes. Je n'ai janais vu depuis 17 ans
un seul el6ve qui parait s'ennuyer. Vous poUvez visiter le local en tout tempS : vou6 n'y troutvere jamais ni degrdation, ni souillure, ni dsordre, ni &criture suC les murs, II y a beaucoup de fieurt
un pen
partout ; nos eniants ne se permettent jamais d'y
toucher.
a Nous arrivop• au bout de quelque temps h leur
fair produire re somlWe de travail, inorme, ef-
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frayante. La seule chose qui laisse A disirer est qu'on
n'a pas encore pu obtenir, dans la mesure d6sirable
chez les enfants, que nos B6ves travaillent avec r6.
flexion. Nous ne priparons pas au Baccalaunrat
ceux qui d6sirent le passer s'y pr6parent eux-mmes :
un boa nombre s'y prsentent, et tous out 6td reus
honorablement. Nous exerons nos iekves. bien ac.
centuer le latin et a Ie parlor facilement. Us font de
la gymnastique, ili apprennent l'orgue, 1'barmonium"
le chant grtgorien. lis font leur lit, leurs chaussures.
Le tutoiement est Interdit. a
M. Husson avoue qu'un certain nombre des 6t1ves
du Petit s6minaire renoncent a la carribre ecclesias.
tique pour rester dans le monde ; mais, ajoutet4.il,
ils restent bons. La pension annuelle est de 45o francs
plus 30 francs de frais accessoires. II y a 4 examens
par an : un. la rentrde et les 3 autres au bout de
too jours environ. Chaque examen dure une semaine.
On y invite les vicaires gae&raux et quelques prtres,
chanoines ou doyens. 11 y a deux bureaux : lettres et
sciences. Un programme dea itudes indique claire.
ment ce qui dolt &tre fait en chaque classe. On com.
mence le latin en 8, le grec en 7'.
Les differents visiteurs, MM. Denis, Peyrac, Bew.
nard, Forestier constatent que I'4tablissement est blea
tenu, que les rbgles sont observees, que les confrbres
sont unis,- que les 16ves soot anim4s d'un bon es,
prit. Une note de M. Husson constate que sur 500
requs au Petit s6minaire depuis i7 ans, 3o sont morts,
20 sent entres dans des communautes :religieuses
lo

ont ktk ordonn&s pretres dans le diocese, 14 o sont

dans differents, Grands skminaires, les autres ont
embrass& une autre carrire.
Le journal de M. Husson relate au jour le jour les
principaux 6venements du snminaire. Nous en extraj
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rons seulement deux passages. En 1875, au mois
d'aoit, il eut le grand bonheur de faire un pl!erinage
h Rome ; il note ce qu'il remarque et ce qu'il eprouve ; voici ce qu'il dit en quittant Rome : c Salut,
ville 6ternelle, aujourd'hui desol&e, ville des ruines,
des eglises, des fontaines, des oblisques, des coupoles, des jardins, des places, des voitures a bon march6, des pauvres aux portes des eglises, des ecclesiastiques de toute espce dans les rues (on n'y voit
pas de religieuses), des monties, des descentes, des
palais, des souvenirs chritiens et paiens, ville unique,
batie sur 7 collines (en realit6, ajoute-t-il, il y en a
bien 12 ou 15). )

Le second passage du journal de M. Husson, que
nous voulons mentionner est la fin du journal. En
1876, il eut une entrevue extr&mement penible avec
Mgr Colet, archev&que de Tours. Ce dernier avait
entendu des plaintes au sujet du seminaire, de la
part de quelques personnalites eccltsiastiques ou autres. II les communiqua a M. Husson. Le pauvre
superieur ne soupconnait pas cet 6tat d'esprit ; au
fond, c'6taient des choses inexactes qu'on lui reprochait, et Monseigneur ne les lui avait communiqu&es
que pour le mettre au courant de ce qui se disait.
Quoiqu'il en soit, M. Husson fut tellement affect6 de
cette entrevue que la relation qu'il en fait dans son
journal se ressent d'une certaine surexcitation d'esprit et que peu de jours apres, le 13 juillet 1876, il
eut une attaque d'apoplexie qui le paralysa et fit de
sa vie une longue et triste agonie. Ii mourut a Tours,
4 ans apres, en i88o, ayant edifie confreres, clerg6,
616ves par une grande foi, une confiance inalterable
en la Sainte Vierge et une patience invincible.
II fut remplac6, en 1876, par M. ViWron Auguste
qui 0tait professeur dans la maison. Ce confrere 6tait
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dans la Congregation en 1855 et il avait 6t6 plac6 a

Tours, en 1858, n'etant encore que diacre. II fut un
admirable professeur de seconde et de rhetorique. II
parait qu'il r6ussit moins bien comme superieur, soit
par la comparaison qu'on faisait de lui avec l'incomparable M. Husson, soit par suite du courant qui se
dessinait dans le diocese de rendre le Petit s6minaire
aux pretres sculiers. M. Forestier visiteur fait son
bloge dans le rapport de visite de 1879. Deux ans
apres, M. Vieron rebut de Mgr I'archevlque une lettre qui n'y allait pas par quatre chemins : t Vous
6tes un parfait professeur ; mais, malgr6 votre bonne
volont4 dont je n'ai jamais doute, vous n'avez pas
les qualites n6cessaires pour faire un bon superieur
de Petit seminaire. ) En presence d'une pareille declaration, il n'y avait qu'a se retirer ; c'est ce que

fit M. Vibron, sans recriminer ni jeter les hauts cris,
ni faire scandale. II se mit humblement a la disposition du Superieur g6enral qui le placa comme professeur, simple confrere, au college de Montdidier ou
nous le retrouverons sous le P. Fiat.
II y avait aussi A Tours une maison de missionnaires missionnants. Depuis 1714, les confreres &vangilisaient les paroisses du diocese; et apres la Revo-

lution, la maison de mission avait t6 reprise en 1837,
bien avant le Grand et le Petit siminaires. A 1'6poque ou nous sommes, il y avait 6 confr6res et M.
Couture en etait le superieur. Ce digne confrere etait
ne en Picardie ; il avait une voix de Picard, un abord
un peu brusque, mais un coeur d'or ; il etait toujours
pr&t a rendre service ; aussi etait-il tres aim6 de
tous ceux qui le connaissaient. II fut en relations avec
le saint hot. ne de Tours, M. Dupont. Celui-ci avait
6tabli avec la permission 4u superieur I'adoration noc.
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turne dans la chapelle des Lazaristes ; il disait dans
son langage moins chAtie, que cette adoration allait
donner des coliques au diable ; ii fit un cadeau de
to.ooo francs pour amenager une crypte qui servirait
A l'adoration de Notre-Seigneur, M. Dupont avait
aussi fait mettre une Sainte-Faee dans la chapelle de
nos confreres et t'on sait qu'il obtenal des faveurs mi.
raculeuses par ses prikres devant ce tableau.
La maison fut visit4e d&s 1853 par M. Martin, Assistant, et ensuite par les visiteurs ordinaires. II est
a' remarquer qu'en 1857 et 1863, c'est M. Denis, visiteur de France ; en 1864, c'est M. Peyrac appel
visiteur de Tours, mais risidant A Montpellier ; nous
avons les rapports de vtsites de M. Forestier ; il1
sont tr&s precis comme toujours. Ce digne confrere
note avec soin A quelle heure il a commenc6 la visite.
A quelle heure il I'a achev&e. La maison itait regu.
liire. Les conseils domestiques se tenaient fr6quemment, et on s'y occupait des choses spiritueiles auss
bien que des mat6rielles. La seule ordonnance princi
pale de M. Forestier est pour empcher les confreres
d'etre confesseurs ordinaires A Tours, afin qu'ils fie
soient pas detourn6s par ces confessions de leur ceuvre
principale, les missions A la campagne.
Parmi les confreres, it faut signaler M. Cassignol
J.-B;, mort en 1875, et qui a laiss6 un souvenir de
saintet4 qui ne s'effacera pas de longtemps, dit sa
notice, et M. Gonachon, le bon pere Gonachon, qui
s'est us6 jusqu'A la corde au service des pauvres dans
les Missions.
La seconde ville de la province oh it y eut des
confreres etait Evreux en Normandie. Ce fut en 1846
que Mgr Olivier offrit la direction de son Grand s6minaird a la Congregation de la Mission. Le P.
Etienne resista quelque temps. 11 fallut que le roi
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Louis-Pbilippe usit de son autorit6 pour triompher
de se" hisitations. M, Chossat fut envoy6 pour prendre eh main la direction du Grand seminaire. Les
dibuts furent difficiles ; ii y eut de l'opposition chez
lee semiaaristes, mais grAce A 1'union parfaite des
confreres entre eux et avec le superieur, les oppositions furent brisdes, la discipline fut retablie. Le superieur M, Chossat mourut subitement en 1853 dans
son lit au Grand jsminaire de Beliey ou eil tait all1
exercer du ministere. 11 fut remplac6 par M. Urbain
Denis, En 1865, M. Maurat fut nommi

superieur. II

ktait na & Angers, en 1825, 6tait entre dans la Congregation, en 1846, et avait 0t6 place A Evreux, oh ii
restera 46 an&s C''tait un homme d'une tres grande
prudence. II eut des contradicteurs.. M. Forestier, visiteur, le justifie dans le rapport de sa visite de 4878.
.c Des faits kvidents, dit-il, ont prouve que certaines personnes faisaient au Superieur gen&ral des
rapports incomplets, inexacts contre M. Maurat, at
que Ia .suprieur et qne. ceux qui le soutiennent
avaient, par suite de ces rapports, requ de Paris des
reproches et les autres non. M. Maurat, continuait
M. Forestier, dirige bien la maison, tous.les sminaristes I'estiment, le v6nerent et lui obissent comme
des enfants a leur pere. Monseigneur a grande. estime
pour lui, ainsi que tout le clergi& Malheureusement,
on se persuade que Paris est tromp6 sur la situation
et donne tort A pet estimable confr&re. ,
M. Forestier apprtcie ensuite chaque'confrere avec
franchise et en reconnaissant leura qualit6s et leurs
bonnes intentions at ii termine ainsi son rapport :
a II est a disirer que les confreres soient bien convaincus que M. Maurat est soutenu par les Sypkrieurs
majeurs, et qu'on n'accepte pas facilement I Paris les
rapports que quelques personnes sans jugement peun

-448vent faire contre lui. n Le bon M. Maurat demeura superieur jusqu'en 1896. A cette 6poque, le P. Fiat
lui demanda de faire le sacrifice de la supkrioritd. M.
Maurat le fit aussit6t en v6ritable fils de saint Vincent. C'ktait le dernier fleuron de sa couronne ; peu
de jours apres, ii fut emport6 par une attaque d'apoplexie.
11 y avait un confrre regulier et vertueux, mais
dont malheureusement, au dire de M. Forestier, le
manque de jugement pratique occasionnait des ennuis au superieur. u Le bruit court, ajoutait M. Forestier, que lorsqu'on a envoys ce confrere a Evreux,
on lui a laiss6 entendre la sup6rioriti comme une
6ventualitk assez probable ; cette chose nous a paru
trop delicate, trop invraisemblable. k Un autre confrere etait aussi tres r6gulier, grand travailleur, mais
ii s'6levait trop haut dans son enseignement, dit M.
Forestier, et a cause de cela il 4tait moins..utile aux
41_ves.
Dans le Grand s6minaire, logeaient aussi les missionnaires missionnants. Nous avons peu de details
A leur sujet. Les plus en vue 4taient : M. Raimbault
Leopold, Briand Francois, Tissot Joseph, et en 1876,
Debert Pierre qui ttait surcharg6 de travail. Le jubil6 de 1875 procura aux missionnaires une sdrie de
travaux, et aussi de tres grandes consolations spirituelles par suite du grand nombre de retours.
Nous avions 6galement h Evreux le Petit s6minaire
depuis 1863. 'Le premier sup&rieur avait &tA M. Berger ; le second, M. Negrier ; en j874, c'6tait M. de
Liniers depuis 1871. En 1876, M. Aybram prit en
main les renes de la maison. M. Forestier fit la visite en 1878. Voici ce qu'il dit de M. Aybram : superieur, tres regulier, tres vertueux, tres bon et sans
faiblesse, tres estim6 et tres aim6 de Monseignet;r,
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tous les e14ves.
Nous ne pouvons parler de tous les confreres ; disons seulement un mot de M. Pouget'Guillaume. Voici I'appreciation tr6s blogieuse qu'en fait M. Forestier I 4i solidement vertueux, talents hors ligne, bon
caractere malgri certaines manibres exterieures, professe les math6matiques, la physique, les sciences
naturelles. Si on le retirait, il faudrait deux professeurs pour le remplacer, pourra rendre plus tard de
tres grands services 4 la petite Compagnie. II nous
paralt doue non seulement d'une memoire tris heureuse et d'une penetration exceptionnelle pour les
sciences, mais encore d'un esprit droit, d'un Jugement
str. Nous lui avons recommande de mnnager sa sante
en moddrant sa trop grande application A 1'etude.,
M. Forestier resumait a la fin de son rapport son
impression tout a fait favorable. tc Mgr I'6veque est
tres content de son 'Petit s6minaire et fait de grands
sacrifices pour payer la pension de 18o &lives qu'on
est parvenu a recruter.M. Aybram et ses confreres sont
dignes d. la confance de Sa Grandeur. Les cruelles
6preuves par lesquelles est passee cette maison n'attirent plus I'attentiun du clergo qui se montre bienveillant. Esp&rons que Dieu continuera i benir cette
interessante maison. La saintet6 de son superieur est
poir beaucoup dat.s 1' bo: esprit qui l'anime et dans
le bien qu'elle opere selon la maxime de saint Vincent : i Evitons I'6clat du monde et cherchons les
fruits de I'Evangile. n
Le Grand s6minaire d'Angoulime faisait aussi
partie de la province de Touraine. Cette maison avait
kt6 acceptee en 1704 par M. Watel. II y avait eu
des projets d'ktabliasement du temps de saint Vincent, en 1643, mais cela n'avait pu se rdaliser. En
18
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1704, Messire Cyprien Bernard de Rezay, &veque
d'Angouleme, ayant &t6 satisfait des travaux des missionnaires de Saintonge, avait resolu de donner la
direction de son seminaire a la Congregation de la
Mission. M. Desortiaulx fut le i" superieur. L'histoire du seminaire n'offre rien de saillant jusqu'en
r779 oh une triste affaire vint bouleverser la maison.
Depuis quelque temps, de mauvais garnements faisaient du tapage tous les soirs autour du seminaire.
Une nuit, un des frires coadjuteurs de la maison
eut la malencontreuse idee de monter la garde avec un
fusil, qu'il ne savait peut-4tre pas charge ; les manifestations recommencirent de plus belle ; le bon fr~re
perdit la thte, ou manqua de patience, ou crut que le
fusil n'6tait pas charg6 ; toujours est-il qu'il braqua
son arme et tira. Un des jeunes gens fut atteint mortellement ; c'etait le fils d'un personnage d'Angou1me. Ce fut I'occasion d'un gros scandale ; le frere
effrayd de-son coup avait pris la fuite ; on arrkta le
superieur et !e syndic (procureur) du seminaire. Dix
ans apres, c'atait la Revolution. Tous les directeurs
refuserent le serment schismatique, et i'un d'entre
eux, M. Janet, mourut martyr a l'ile Madame.
Les confreres revinrent au Grand s6minaire en
1856, appelds par Mgr Cousseau. Les conditions materielles 6taient ddfavorables, le bitiment 6tait insuffisant, insalubre, malsain, tres humide ; on manquait
d'air ; il n'y avait pas de preau pour s'abriter en cas
de pluie ; de plus, il y avait un voisinage scandaleux,
tres scandaleux : de mauvaises maisons touchaient
au s6minaire et de leurs fen&tres les s6minaristes auraient pu s'entretenir, s'ils l'avaient voulu, avec les
filles de mauvaise vie. Aussi, le s6minaire ne marchait
pas. 11 n'y avait pas les tres graves desordres qui
auraient pu se glisser vu la fragilit6 juvenile ; il y
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avait cependant des desordres et de graves d6sordres ;
on introduisait des comestibles et de l'eau-de-vie
des jeux de carte ; iley avait des amities particuiieres
entre s6minaristes. Telle &tait la situation en 1874.
M. Bernard Charles 6tait alors superieur et visiteur ;
c'etait un excellent confr&re, mais il etait malade et
peut-etre un peu faible ; il fallait une main tnergique.
Le P. Bore dichargea M. Bernard et le remplaca par
M. Wenes Leopold qui se mit a l'oeuvre avec courage
pour op6rer la reforme du s6minaire. Les stminaristes
au debut se montr6rent macontents des mesures prises
pour les forcer a observer le rbglement. Mais M.
Wends tint bon ; il demapda a ses conireres d'etre
exemplaires en tout, car c'etait le seul moyen d'aboutir a un resultat. II y avait un petit abus parmi les
confreres, qui consistait a accepter d'aller visiter un
cure ou un chanoine, et de diner quelquefois chc.z eux.
C'est alors que M. Forestier, nomm6 visiteur, vint
faire la visite de la maison. II commence par dpplorer dans son rapport que la maison n'ait pas 6td visitee depuis 22 ans. II constate ensuite que, depuis
I'arrivee du nouveau supNrieur, il s'6tait produit une
reforme complete ; mais qu'il y avait un disaccord
entre les confrbres sur la maniere de proc6der a l'6gard
des jeunes gens. Le superieur et quelques confrbres
voulaient qu'on continuit encore la maniere ferme
qui avait rdussi ; d'autres voulaient qu'on usAt main-.
tenant d'indulgence, qu'on fit appel davantage aux
sentiments du coeur. M. Forestier etait pour les
pre.niers.
M. Wenes sup6rieur, 6tait bien r6gulier, bien vertueux, bien instruit. Estim6 de es confreres, craint
des 61bves dont ii gagnera I'affection quand il aura
fini d'op6rer lar6forme necessaire, il etait bien apprf,

cid du clergi qui commenait a. le connaitre,

-- 45 II y avait un confrere remarquable, M. Rosset, assistant, admoniteur, professeur de morale, regulier,
estimn dans le diocese A cause de ses talents. II prifere l'indulgence, la bontd, la direction par le coeur.
Ses dispositions etaient bonnes. 11 a besoin d'etre encourage, disait M. Forestier. Au depart de M. Bernard, tout le monde pensait qu'il allait Wtre nommn
superieur ; a cause de cela, sa position est assez d&licate. Sant4 peu solide, M. Rosset est un confr6re
vertueux qui aime bien sa vocation et qui peut faire
beaucoup de bien.
Les 3 freres 6taient bien 6difiants. Un d'entre eux,
ancien soldat, se depouillait chaque jour de I'esprit
militaire pour se remplir de plus en plus de I'esprit religieux.
"Monseigneur est tres bien dispose pout les confreres, dit M. Forestier ; il a grande estime et affection pour le superieur. Seulement, il intervient souvent dans les choses du s6mlnaire, et le procureur dolt
lui presenter tous les trols mols les comptes du s&minaire aussi minutieusement que possible. C'est
contraire au contrat, dit M. Forestier ; mais cependant je n'ai rien dit t Sa Grandeur, j'en avertis M.
le Superieur g4neral qul verra ce qu'il y a lieu de
faire.
Signalons que M. Rosset avait commenc ses travaux sur les &crivains de la Congregation, et qu'il
4tait tres appuy6 en cela par le Superieur gn&ral qui ;
lui avait donn4 une jolle somme, dit M. Rodset, eta
par le Secretaire g6neral qui 1'aidait dans ses <r
cherches. (I).
.IM. Frester rignale qu'an se'trimpe quelqu••els dens Ie appr.cis
tsinsde onfries; cea nous donne occasion d'expliquetne appreciatio
quIatelportte sr i. ReliWr Michel, dans les Awttss, ta• 68, p. 478.
Celuv qVi par & la
la cofece de ses vertus avait d6clar6 que M. Rellir
n'avait peut-Ats poas
toujoars M mkier*sa
iu
sarm reat
rads
*
terws. Cela doit s'entendre dans celsens: il n'a pas eq saem raws, car 8

La maison qui vient apris Angoulime est celle
d'Angers. Cette maisoh de missionnaires missionnants avait 6t0 fond6e en 1674 par les gendrosites de
Mile de .la Grandiere et de M. Chomet. Saint Vin.
cent 6tait venu & Angers, et MM. Lambert, Portail
et Almoras 6taient venus visiter la maison des Soeurs.
Des missions avaient ktd donnees dans le diocese, et
1'6veque avait dcsird fonder un 4tablissement de missionnaires. Cela ne put se rdaliser qu'en 1674. M.
Laudin fut le i" sup&rieur. A peine install6, il eut
des difficuitis avec i'Nveque d'Angers qui 6tait janstniste, et qui ianra i'interdit sur le superieur et les
confreres, parce qu'ils avaient refus- de le confesser.
En i6860 les missions produisirent de grands fruits
sous la direction de M. Fardel, En 1692, on 6tablit
un smiinaire interne dans la maison. Les confreres
continudrent leur apostolat jusqu'en 179l2, poque oit
le commissaire vint fermer leur maison appele inaison des Petits PAres, A cette 4poque, nous consta.
tons qu'il y avait tous les dimanches A onze heures
une itesse avec pirdication pour les pauvres et les
ouvriers. Nos confreres 6taient de dignes fils de saint
Vincent. Leur maison faisait partie de la province de
Bretagne,
Apres la RI volution, les confrirere ne revinrent i
Angers qu'en 186o ; ils s'installerent dans une mai*
son situ6ee dit le catalogue, faubourg Saint-Lazare,
rue du Silence ; le bon P&re Fiat aimait bien cette
d&nominatiori, et il disait que toutes nos maisons devraient 6tre dans la rue du Silence. La raison fut
I 7 septembre, et un petit
hWnite par M. Mellier, le
oratoire ftit inauguri le 8 novembre. Les Mission,
leur a beaucoup pitcmb t a 6t6 trts 616 pour leur salnt ; U n'a pas en seto
rev eat i flaisait souyent ie eat6cisme, en partihilr i 4s persopes
adultes et cea ne sc fait pas en quelques minutes, il faut du temps;;l
s careM. Relier 6bU tris auaile, tis buno tris pollj
n'a pasee aswa dw
ce qui est permis e mmne rcomaswad6.
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naires commencerent leur apostolat par une mission
tres fructueuse dans I'hbpital d'Angers a l'occasion
du bicentenaire de la mort de saint Vincent. Nous
avons parl6 longuement de M. Mellier au chapitre I
de cette 4" partie. Nous dirons seulement ici ce qu'ila 6td comme suplrieur d'Angers. FRlicitons-le d'abord
d'avoir 6crit le coutumier et le journal de la maison ;
cela est non seulement trbs bon pour les Archivistes
et historiens, mais c'est excellent pour maintenir les
traditions, 1'esprit d'une maison. Nous apprenons par
ce journal qu'une nouvelle chapelle ayant et6 achevie
en 1866, le P. Etienne vint la b6nir le 21 novembre.
Nous avons la liste et le compte-rendu de toutes les
missions, retraites prech&es par les confreres. En
1874, huit ans apres la fondation, le nombre s'en
montait dejh a 577. La maison etait pauvre, sans ressources ; on vivait & I'enseigne de la Providence ;
en dehors des travaux, on etait A la Maison co:nme
des Chartreux. M. Mellier tenait & la regle qui interdisait les confessions a la maison ; aussi un de ses
confreres disait-il plaisamment (c'est M. Mellier qui
rapporte le propos) : , La maison d'Angers est un joli
s6pulcre oil I'on est plus ou moins agreablement enseveli et enterr6, et oi l'on n'a pour toute consolation
que le douteux plaisir d'entendre les vivants passer
au-dessus de sa tete.
Pendant la guerre de 1870, on envoya 7 jeunes
confreres pour 6chapper aux horreurs du siege de
Paris ; mais la population les prit pour des espions
et il fallut les envoyer & Dax.
Le 15 octobre 1873, M. Mellier, superieur, fut appelt
& Paris par le P. Etienne pour &tre directeur des
Soeurs, a la place de M. Vicart, Assistant, dcId...
Nous avons racont6 en son temps ce que M. Mellier
a t6 comme vicaire genaral On se rappelle que i'as.
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semblie ne I'ayant pas choisi, ni comme Superieur
general, ni comme assistant, le P. Bor6 ne lui conserva pas sa charge de directeur et le renvoya comme
superieur a Angers. Le journal de la maison reprend
par cette phrase qui est de M. Mellier : a M. Mellier
revint avec joie et bonheur habiter la douce et aimable solitude de la rue du Silence. )
Si ce vendrable confrere prit avec un 6difiant esprit
de foi la manifestation de la volont6 de Dieu, il serait faux de dire qu'il n'en souffrit pas ; nous ne
sommes ni des plerres ni du fer, et il est beau de voir
de saints confreres comme M. Mellier souffrir, mais
accepter la croix. Une petite phrase de lui, gliss6e
dans un paragraphe du journal, nous fait entrevoir
quelque chose de ce que ressentit son coeur. (c Ce
fut avec un profond regret que M. Mellier quitta la
direction de la Compagnie des bonnes Filles de la
Charit6. » Voila une petite phrase r6velatrice d'une
belle Ame qui aime ceux qui lui sont confids, mais
qui sait aussi s'en d6tacher, quoique avec peine,
lorsque Dieu lui en demande le sacrifice.
M. Mellier reprit done la direction de la petite maison ; il accueillit avec simplicit6 et humilit6 le P.
Bor6 qui vint le visiter le 14 juillet 1877. Peu de
temps apr&s, ces deux ames tout a fait surnaturelles
devaient se retrouver dans I'6ternit6, le P. Bore mourait le 3 mars 1878, et M. Mellier, le 3 mai 1879, fete
de I'invention de ia Sainte-Croix ; les deux avaient
eu leurs croix douloureuses sur la terre ; ils devaient
avoir leur croix glorieuse dans le Ciel.
M. Forestier qui vint visiter la maison ladecrit
minutieusement : ii trouve que la chapelle est tres
belle, que l'air est trbs bon, qu'il y a beaucoup de
chambres, un grand.jardin et qu'on pourrait y 6tabiir un scholasticat pour nos jeunes gens.
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La maison de Richelieu 6tait aussi une maison de
missions, mais nous y avions en plus la paroisse.
C'Btait une des plus anciennes maisons de la Compagnie puisqu'elle remontait & 163 8. Elle fut fondte
par le cardinal de Richelieu. Le contrat privoyait
7 pretres au debut, 1o, deux ans apres. Saint Vincent
y vint au moins deux fois. 11 envoya comme sup6rieurs ses meilleurs missionnaires : Lambert aux
Couteaux, 1638, Bernard Codoing, x649, Pierre de

Beaumont, 1656, Benoit B6cu, 1658, Donat Cruoly,
1660. II fit visiter la maison par MAU Portail, Berthe
et Dehorgny ; il r4gla avec soin ce qui devait se
faire lors du passage du roi Louis XIV. II y avait
beaucoup d'oeuvres a Richelieu : Missions aux prisonniers, S6minaire externe, Seminaire interne, Retraite des Ordinands, Retraite des laiques, paroisse,
mission A la c4mpagne.
Richelieu d6pendait alors de I'6vechA de Poi.
tiers. Les confr6res eurent a souffrir aux XVII et
XVIIIP sicles de leur attachement a la Bulle Uni.
genitus. A la Revolution, ils furent fidkles a leur foi
et l'un d'entre eux, M. Dodin, fut guiliotine a Poitiers.
En 1863, Richelieu faisait partie du diocese de
Tours ; Mgr Guibert, archeveque de Tours, offrit la
cure A la Congregation. Les confr6res eurent des difficultes au debut, car Richelieu etait un doyenne et
plusieurs ecclesiastiques le voyaient avec peine confi6
a des religieux. Mais nos confreres triompherent des
obstacles par leur humilit6, simplicitY, charit6. Mgr
Guibert vante surtout M. Berg6s, a modele des pretres par sa pite6, sa droiture, son zele a restaurer le
souvenir et les traditions de saint Vincent. b
En 1874, c'est M. Dubois Adolphe qui est cur4 et
supbrieur. L'annie suivante, M. le Superieur g6n6ral
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voulut changer M. Galineau. Une lettre de protestation couverte de 600 signatures fut envoyve au P.
Bore ; M. Galineau resta, et en 1879, nous le retrouvons superieur et cure a la place de M. Dubois. II
y avait alors un confrere qui avait des visions ou
du moins s'occupait d'Ames ayant des visions. Parmi
les lettres envoyees a cette 6poque au Superieur general, signalons 2 ou 3 phrases : a I y a du relachement dans I'Eglise. De toutes les communaut6s,
c'est dans celle de saint Vincent que se trouvent les
coeurs les plus d6vouds. Sans doute, il v a aussi quelques abus dans la famille de saint Vincent, mais
Dieu a fait elire un Sup6rieur g6enral dou6 d'un esprit et d'un caractire capables de remedier aux abus. ),
Cela est 6crit au Supdrieur general lui-m6me. Nous
donnons ces extraits comme un specimen de la litterature que regoivent quelquefois les Superieurs generaux. Ces revelations se multiplient ordinairement
en temps de crise ou de guerre, et selon les Superieurs
gen6raux. Nous ne savons pas I'usage que le P. Bore
a fait de ces communications. II ne les a point mises
au panier puisqu'elles se trouvent aux archives. Mais.
il paralt qu'il n'a du en faire aucun cas. Quand M.
Forestier fit la visite, les oeuvres marchaient bien ;
seule l'oeuvre des vocations ecclesiastiques &tait un
peu ndgligee au dire du visiteur. M. Forestier fait
I'Ploge du superieur, M. Galineau, regulier, z61•, bien
aim& de sa paroisse, sympathique aux pr6tres du
doyenin. Les difficult6s allaient venir bient6t. Mais
cela se passera sous le P. Fiat. Nous en parlerons
plus tard.
La derniere maison de Il
leans. Les confreres avaient
presbytere ; en 1855, ils se
!!s y furent visit6s en 1857,

province etait celle d'Ord'abord 6t6 A Beauchamp,
transportent a Montargis.
1859, 1862 par M. Denis?
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de Tours, residant k Montpellier. Le coutumier donne
des d6tails sur la vie intbrieure et exthrieure depuis
1863. Tout a coup, en 1866, on abandonne I'oeuvre.
Mgr Dupanloup, 6vbque d'Orleans en eut une grande
peine ; il 6crivit une belle lettre au P. Etienne pour
manifester son profond attachement pour les dignes
fils de saint Vincent. Le motif de I'abaridon 6tait sans
doute que les conditions materielles ne se pr6taient
pas A la vie religieuse et normale des Missionnaires.
Le superieur, M. Dequersin, fut envoy6 A Dax. Un
jour qu'il pr6chait a Bayonne, ii fit la connaissance
d'un riche Mexicain, Yuanchelo qu'il r6ussit A ramener A Dieu. Cet homme avait suivi la Mission
d'abord sans donner de signe de conversion : on le
voyait aux sermons, debout, les bras crois6s, ne faisant ni prieres ni signe de croix, assistant cependant
A toutes les instructions. Bient6t il fut pris au filet
de M. Dequersin, il se confessa a lui et il demanda
ce qu'il devait faire de sa fortune. M. Dequersin qui
avait laiss6 son coeur dans le diocise d'Orl.ans, lui
suggera de bAtir une maison et une chapelle pour r6tablir les missionnaires. On demanda I'autorisation &
Mgr Dupanloup qui accueillit la nouvelle avec grande

joie. En 1869, les missionnaires occuperent leur nouvelle maison. En plus des Missions, MM. Dequersin
et Bodin dirigeaient une oeuvre de servantes ; plus
de 600 en faisaient partie.
M. Dequersin se d&pensa beaucoup pendant la
guerre aux ambulances d'Orleans, oh il y avait io.ooo
bless6s. Le digne suplrieur s'y consuma tellement
qu'il mourut le 2 fevrier 1871. II fut remplac6 par
M. Delporte. Pendant la p6riode qui nous occupe,
M. Forestier vint visiter la maison : il vante la trbs
belle chapelle ogivale construite par le g6nereux bien-
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levait fidelement & 4 heures : la seule chose que M.
Forestier trouve reprehensible est que M. Girard r&pand dans ses missions la devotion au Cwur penitent
de J]sus, et M. Forestier se defie de cette expression.
En effet, le Saint-Siege r6prouva plus tard cette appellation parce que le mot penitent t pouvait laisser
entendre que Jesus 6prouvait du repentir ou tout au
moins continuait actuellement son expiation douloureuse. - M. Forestier engage beaucoup les missionnaires a donner des missions gratuites, et ii presse le
Superieur g6enral d'insister sur ce point.
M. Forestier apparait ainsi dans sa province comme
un v6ritable &veque, 6piscope, surveillant : il encourage, ii redresse, ii rappelle la rbgle, il est sans parti
pris; il n'a pas de pr4jug6 ; ii ne fait pas acception
de personnes, ii juge tout le monde 6quitablement,
superieurs et confreres. Noble figure, il est. peut-tre
moins brillant que d'autres confreres, mais c'est du
solide, ce n'est pas du clinquant, c'est de l'or en
barre.
Terminons ce chapitre par l'indication des postulata
de la province de Touraine a i'Assemblee de 1878
io On prie M. le Superieur gn&aral de ne pas accepter de paroisses si des missionnaires ne doivent
pas y 6tre joints, notre oeuvre principale ktant la
Mission. Priere egalement de ne pas accepter de maison s'il ne doit pas y avoir le nombre de confreres
necessaire pour mener une vie r6gulibre.
2° Que l'on garde 1'ordre hibrarchique pour les
permissions ; que les demandes montent jusqu'au
Superieur general, par le superieur et le visiteur, et
que les-permissions redescendent du Superieur g6n6ral par la m&me voie ;
Que I'on ne refuse pas absolument les permissions

A&Q --

d'aller visiter les parents quand ceux-ci sont mala~s i
30 Que le meie missionnaire ne donne pas les exe,
cices spirituels aux Filles de la Charit6 dans la nifmne
maison plusieurs annees de suite.
4' Que les scholastiques soient bors de Paris pour
ktre mieux formes par un seul directeur, pour evite
les causes de distraction, pour le hien 4e leur sant,
pour qie les professeurs soient plus appliques a leus
classes, et pour qu'on puysse recevoir & Saint-LataF
Ua plus grand nqanbre de retraitants et d'exercitants!
5* Qu'on forme les jeunes prtres aux ceuvres de ia
Compagnie avant de 1es envoypr en mission.
6" Que les missionnaires contipuent a 6tudier inmne
dans les ceuvres.
7* Qq'op pratique bien la charit6 daps les parles,
8P Qo'on a'envoig pas de lettrei en cachette.
g* Q•ti' y ait une maison de retraite pour les coa
frdres Ag~s et inyvaides.
Evidenunept, toUs ces post*qia ne fwrent pas aor
cueilisi favoCablemept par le P. Fiat qui ayant 6
nomm6 Superieur g6ndral fut charg, d'y repondre ;
mnai pous n'avons pas mainten~aq a trajtp4 cette question, nyus en parlerons quand pous serons arrivrs
au g~n~ralat dq successeur 4; P. Bor(.
On dit que la Touraine est le jardin 4s la France;
quand on jette un coup d'oeil sur !a province lazari•
tique de Touraines on peut d•ie egalement que c'e
un heap jardin surnaturel, un petit pr6 spjrituel gt
de nombreuses et belles fleurs mystiques ijouissait
notre boa Pre Saint Vincent. Le P. BorO y aai
'sQoq ccur ; il vepait tops les ans aux f&tes de Saip
Martin de Toqrs, et il pouvait, A unpe noindre 4ie
tance, savoHrer les brises de la dou.ce.r angevie qiP
avaient fait le charme de son enfa
.e..
Edouair RQBpRT
:
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FRANCE
PARIS
MAISOj-jIXR : AU JOUR LE JOUR
Anniversaire du Voeu de
0o fvrier 1938
Louis XIII. - Le T. I, P. assiste & Saint-Germainen-L.aye aiT solenpites religieuses et civiles qui com,
m6morent, au seuil de cette anone jubilaire et mariale,
le gesf dy Rqi,

Le lendemain, vendredi, la Conf6rence hebdomadaire rappelle 4 tous les leqons pratiques de cet 6v&nement : profond amour et filiale v6neration pour la
Vierge Marie. En France, la procession du 15' aoqt
nous 6voque, cbaque anree, le Vceu de Louis XIII :
ce ]oi que Vincent de Paul devait, cinq annees plus
tard, assister en son heure deronire. (Cf. Pierre Coste:
Mosiepr Vincent, tome III, pages 88-89.) De par
ailleurs, le souvenir de la Mission de Saint-Germainen-Lqye, en 1638, vient s'encadrer aussi dans cet ensemble de souvenirs tricentenaires, (Cf. Coste, Monsieur Vinceut, tome II, pages 316-318).

Voici 1'etude comp6te"te oii M. le chanoine.Augpste Leman, professeur d'Histoire & Lille, a retrac6
le cadre historique et les circonstances du Vaw
royal :
Le 0o Wvrier 1638, le roi de France jauis XIII publiait, ~i
son cAteau de Saint-Germai-en-Laye, des lettres patentes
1938granmne Je troisipne centenaire, 1I y didont cotte nn
sait ; Noss awwos diclr at d4clsaros qfw, premn#t 14 Tris
Sainte et Glorieuse Viergp pAur praote'ctnc spc0iale de nota
royaurne, nons 14i o•ssnirpns partiauli0wierent notre personne, notre Etat, oatte cauronne et nos sujets, la suppliant de
no*w Ialoiy inspirfr une sainte aonduite et ddfendre avec tant
d4 soiu ( toyaume contre I'ffoto de tous ses annemis, que
de la da,.
i gware, on
soit qu'i w4suffre I fl4m de ewisse
1 pqia qug toww demasrdons 4 Du 4» tnst
cew do 1ntre
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co~ur, il ne sorte point des voyes de la grdce, qui conduisent
& celles de la gloire. Et afin que la posteritd ne puisse manquer a suivre nos volontez en ce sujet, pour monument et marque immortelle de la consdcration presente que nous faisons,
nous ferons construire de nouveau le grand autel de l'eglise cathddrale de Paris, avec une image de la Vierge qui tienne entre ses mains celles de son prdcieux Fils descendu de la Croix.
Nous serons reprdsentd aux pieds du Fils el de la Mere romme
leur offrant notre couronne et notre sceptre.
(c Nous admonestons le sieur archeveque de Paris, et neanmoins lui enjoignons que tous les ans, le jour et fete de I'Assomption, ii fasse faire commemoration de notre prdsente ddclaration a la grand'messe qui se dira dans son dglisg cathedrale ct qu'apres les v4pres dudit iour il soil fait une f roceslaquelle assisteront toutes les compasion en ladite dglise :
gnies souveraines, et le corps de ville, avec pareille cdrdmonie
qui s'observe aux processions gdenrales plus solennelles. Ce
que nous voulons aussi dtre fait en toutes les eglises, tant parochiales que celles des monastbres de ladite vile et fauxbourgs ; et en toutes les villes, botArgs et villages didit diocese
de Paris.
t Exhortons pareillcnient tous les archevdques et evdques de
notre royaunm.et nianmoins leur enjoignons de faire cedlbrer
la mnme solennitd en leurs eglises episcopales, et autres eglises
de leurs dioceses ; entendant qu'a ladite cerdmonie les cours
de Parlement et autres Compagnies souveraines, et les principaux officiers des villes y soient presents. Et qu'autant qu'il
y a plusseurs eglises episcopales qui ne sont point dedikes a la
Vierge, nous exhortons lesdits Ev&ques en ce cas, de lui dedier
la principale chapelle desdites 4glises, pour y etre faite ladite
ceremonie; et d'y dlever un autel avec un ornement convenable
a une action si cedlbre, et d'admonester tous nos peuples
d'avoir une devotion toute particuliire a la Vierge, d'implorer
en ce jour sa protection, afin que sous une si puissante patronne, notre royaume soit a couvert de toutes les entreprises
de sos ennemis, qu'il jouisse longuement d'une bonne paix ;
que Dieu y soit servi et rievrd si saintement, que nous et
nos sujets puissions arriver heureusement a la derniBre fin
pour laquelle nous avons det crdez. n
Cette ddclaration que l'on vient de lire, est ce que I'on appelle
le V1ce de Louis XIII, voeu par lequel le souverain s'engage
d'une part a elever ou A faire 6lever dans toutes les eglises
cathedrales de son royaume un autel A la Vierge dans leur
chapelle principale, d'autre part A instituer une procession en
I'honneur de la Vierge dans toutes les 6glises du royaume,
le 15 aost, A la f&te de l'Assomption.
Ce n'tait pas la premiare fois que ce souverain, qui s'Atait
toujours distingu6 par sa pi6td, manifestait ainsi publiquement sa devotion pour la Vierge. En 1636, le 19 mai, jour
anniversaire de la d6claration de guerre de la France a I'Espagne, du 19 mai 1635, tandis qu on priait Dieu A Paris par

tous les-couvents pour le succbs des arrues du roi, son mi-
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nistrt, le cardinal de Richelieu, avait 6crit a Sa Majest4 qu'on
estimait que c si elle trouvait bon de faire un vweu & la
Sierge -avant que ses armies commencent 6 travailler, it se*oit bien A propos. n Docile aux suggestions de son ministre,
Louis XIII s'etait empress6 de promettre de t dresser er fonder une lampe A perpetuit6, laquelle sera d'argent et continuel.
lernent ardente dans 1'6glise Notre-Dame de Paris, devant
I'autel et chapelle dite de Notre-Dame. Le tout, afin qu'il
plaise ALla divine bonte, moyennant I'intercession de la sainte
Mere de Dieu, favoriser avec prospiritd cet etat de la France
et donner heureux succ6s aux armes qui sont dressees pour sa
defense. n C'etait sans doute la lampe de Louis XIII qu'on
vovait A Notre-Dame de Paris, avant la Revolution, A c6t6
de celles dues a la munificence de la ville de Paris, de la
reine Anne d'Autriche et du roi Louis XIV.
En 1638, c'est un nouvel acte que le souverain pose : il
consacre sa personne et le royaume A la Vierge. Et dans le
preambule de la declaration, au style fort, vigoureux, d'une
rare plenitude oh je retrouverais volontiers la main du puissant cardinal de Richelieu, son ministre, Louis XIII a expose les raisons qui l'ont determind a marquer ainsi A Dieu
sa reconnaissance. La premi6re est de I'avoir pr6serve, au
temps de sa jeunesse, contre les rdvoltes des grands. Les
facheux souvenirs du temps de la Rdgence oi, profitant de
la faiblesse et de l'incapacitc de Marie de Medicis, les princes
conspirrent contre I'autorite royale, les sombres jours oh ils
6taient alls jusqu'a s'appuyer sur les ennemis du royautne,
sont 6voquds en ces termes : a Lorsque nous sommes entrez
au gouvernement de cette couronne, la foiblesse de notre *ge
donna sujet A quelques mauvais esprits d'en troubler la tranquillitI ;. mais la main divine soutint avec tant de force la
justice de notre cause, que l'on vit en mfme temps la naissance et la fin de ces pernicieux desseins. n Puis sont ddnoncees, avec la discretion qui convient, les perpetuelles intrigues qui se nouaient A la cour avec la complicitd avouce ou
secrete des membres de la famille royale. N'ktait-ce pas A sa
mere, Marie de Medicis, A son frnre, le l4ger et coupable
Gaston d'Orldans, que le roi songeait quand il disait : a En
divers autres temps, l'artifice des hommes et la malice du
demon ayant suscite et foment6 des divisions non moins dangereuses pour notre couronne que prdjudiciables A notre maison, il a plu [A Dieu] en detourner le mal avec autant de
douceur que de justice. .C'est le plril buguenot qui est ensuite apparu et dont Louis XIII se fdlicite d'avoir triomph6,
grAce A Dieu : a La rebellion de 1'heresie ayant ainsi forme
un parti dans I'Etat, qui n'avoit d'autre but que de partager
notre autorit6, [Dieu] s'est servi de nous pour en battre I'orgueil et a permis que nous ayons releve ses saints autels .en
tous les lieux oh la violence de cet injuste parti en avoit*
6t6 les marques. )
C'est enfin dans sa politique extdrieure que le souverain dAcouvre la trace de la protection divine : t Si nous avons entrepris la protection de nos alliez, Dieu a donn6 des succ6s si-
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heureux A nos armes, qu'A la vue de toute 'Europe, contre
l'esprance de tout le monde, nous les avons retablis an la
possession de leurs Etats dont ils avoient 6td d6pouillez. Si
les plus grandes forces des ennemis de cette couronne se sont
ralliees pour conspirer sa ruine, il a confondu leurs ambitieux
desseins, pour faire voir A toutes les nations comme la Providence a fondd cet Etat, sa bont6 le conserve, sa puissance
le defend. *
A la date ot ces lignes 4taient rendues publiques, au io
f6vrier 1638, Louis XIII tait assur6ment en droit d'envisager
]'avenir avec confiance et ser~nitd ; mais que d'heures tra.
giques il avait v6cues avec son fiddle ministre le cardinal de
Richelieu, depuis que, pour briser le cercle de fer dans lequel
li France menacait d'dtre brovye, il avait assumd la lurde
charge de la lutte contre les Habsbourgs I Cette lutte avait
revetu d'abord la forme que Richelieu a si bien qualifide dans
ses Mdmoires de a guerre couverte ), guerre oA le roi de
France n'intervenait pas directement mais ou il s'agissait
pour lui de soutenir dans leurs efforts les ennemis de ia Maison d'Autriche, d'affermir leurs volontds vacillantes, de resserrer sans cesse les liens d'une coalition qui tendaient toujours A se distendre, et, en meme temps, de defendre contre
les convoitises de princes avides de subsides, un trdsor qui ne
s'alimentait que toujours difficilement. Cette guerre couverte n'atait pas sans risques, surtout quand elle se faisait
au moven d'alliks aussi ambitieux que puiesants, d'un Gustave-Adolphe, roi de Subde, par exemple, plus jaloux de servir sa propre politique que celle de la France. La disparition

de ce roi dans son triomphe sur le champ de bataille de Lutaen

en novembre 1632, 6tait arrivde A point pour libdrer la France
d'un auxiliaire qui eut pu se changer en un ennemi redou-

table.

Quand, avec Il ddcaration de guerre A I'Espagne du ig mai
1635, la guerre couverte s'6tait transformde en une guerre
ouverte, 1e roi de France disposait d'un faisceau puissant

d'allids que lui avait constitu

la savante et habile dip

tie de Rachelieu et de ses collaborateurs. Mais la fortune des
armes s'6tait montrde des plus inconstantes. En 1635, les premiers succ.s militairn
remportds dans les Pays-Bas espagnols
avaient bientot 6tk suivis de graves revers : 1'anmde franlaise qui s'dtait avancee jusqu'a Louvain et avait saccag* Tir.
lemont, avait, di se r6fugier sur le territoire des Provinees-

Unies. En

x636, on toucha la catastrophe. Tandis que Ie prince

e Condd, qui avait envahi l a Franche-Comtk, voyait son
effort offensif se briser contre D61e, le cardinal Infant Fer-

dinand d'Autriche franchissait brusquement la frontire des
Pavs-Bas A la tte des forces espagnoles et prenalt la direction de la Somme : toutes les places destindes & I'arrtter tombaient les unes aprs les autres en son pouvoir. Le 15 aoot, ii
pen6trait dans Corbie, qui gardait le passage de la riviire.
Paris 6tait menacd; dejA, les Coureurs espagnols battae t I'estrade jusqu'aux environs de Pontoise. Avec 1'pouvante, un
vent dnimeute souflia dans la capitale. Le cardinal fu( pn
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courage et energic. Le roi lui maintint sa confiance, et avec
lui, aide de son peuple qui s'armait pour repousser I'envahisseur, Iouis XIII organisa une risistance victoricuse. Le
miracle de Corbie s'accomplit : brusquement arrit6 en sa
marche foudroyante, I'ennemi bientSt recula ; en vain a-t-il
tents de s'accrocher desespirnmeet A Corbie, la place fut re.
conquise le II novembre et force fut au cardinal Infant de repasser la frontibre. La France avait &t sauvee en v6rite,
ecrivait Richelieu le 12 novembre, au lendemain de la reprise
de Corbie, le roi et ses serviteurs doivent beaucoup A Dieu
et chacun doit penser sdrieusement A reconnaitre sa grace.
Le rdtablissement de la paix btait une autre grace que
Louis XIII attendait de Dieu. 'Si aucune victoire decisive
n'avait encore et remport6e en 1636 et en 1637 sur les
Habsbourgs, A tout le moins des rsultats importants avaient
etd obtenus : I'effort offensif de la maison d'Autriche s'ftait
r&v616 impuissant ; de rudes coups avaient t porti s par les
allies Su&dois A la puissance imperiale en Allemagne. La
France s'etait solidement 4tablie en Lorraine et en Alsace,
elle gardait Pignerol, la clef des Alpes. Autant que son souverain, Richelieu d6sirait ardemment la paix. Contrairement
A ce que disaient ses ennemis, il n'avait pas besoin de la
guerre pour se maintenir aupr6s de Louis XIII. II voulait la
paix, i la voulait sincerement, mais it ne la voulait qu'avantageuse pour le royaume, une paix qui conservAt I'essentiel
des conqu6tes : Pignerol et la Lorraine ; une paix qui comprit les allies de la France I A aucun prix, Richelieu n'admettait que, manquant A la parole donnae, le roi tros chr6tien n'abandonnAt ceux qui s'etaient unis A lui contre la Ma.i
son d'Autriche : les Provinces-Unies, la Suede, les princes
protestants d'Allemagne. D'ob la difficulti d'arriver A un
accord avec la Maison d'Autriche. Sur I'initiative du Chef de
l'Eglise, le Pape Urbain VIII, un congrýs g6enral avait ete
decide en 1635 ; en 166, un le1gat pontifical etait arrive A
Cologne pour en presider les travaux, mais leur ouverture
4tait inddfiiiment retardde par des difficultes protocolaires
d'autant plus graves qu'elles touchaient le fond mhme des
debats. En vue de preparer la paix A conclure, des negociations secretes s'etaient engag6es entre les gouvernants de Paris et de Madrid, n6gociations mal connues jusqu'ici et que
j'6luciderai bient6t. Mais quand aboutiraient-elles P A I'heure
oa Louis XIII-consacrait solennelleaP
ent a la Vierge sa personne et son Etat, rien ne permettait de le pr6voir ; aussi.
comme il le disait, u sans attendre la paix qui noug viendra
sans doute de la m6me main que nous avons requ ( tant de
-grAces) et que nous desirons ayge ardeur pour en faire sea-tir les effets aux peuples qui nous soot commis, nous avons
cru tre obliges... nous consacrar 4 la grandeur de Dieu par
son Fils rabaissa jusqu'a noIus, et A ce Fils par sa MWre eievee jusqu'A Lui. a
Op dit or"inairpmpnf qup le de6ir d'obtenir du Ciet un hB,
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qu'on nomme le vwu de Louis XIII. Ainsi s'exprimait Henri
Martin, un historien qui eut en son temps de la r6putation ;
il 6tait en ce point I'Acho de la tradition. Depuis le XVIII
sicle, beaucoup d'auteurs sacr6s ont bloquemment c1Clbr6
cette raison. Est-elle vraiment fond6e ? Que Louis XIII ait
vivement d6sird un heritier, c'est chose incontestable. Ce sentiment des plus naturels 6tait encore excit6 chez lui par ce
que j'appellerai son sens des responsabilit6s royales. Qu'adviendra-t-il du royaume si le souverain disparaissait sans avoir
de fils ? L'eritler pr6somptif 6tait son frire Gaston d'Or16ans, qui n'avait jamais servi que ses caprices, obdi aux favoris qui exploitaient ses passions, et n'avait cess6 d'intriguer contre le gouvernement de Richelieu, pactisant avec les
pires ennemis du pays. Dans quel peril aurait dtd le royaume
sous le gouvernement de ce pnnce de mceurs mddiocres, pour
ne pas dire pire, traitre A ses amis, liche pour ses ennemis ?
Devant une telle perspective, Louis XIII 4tait particulierement
angoiss4. Qu'il ait songi A demander au Ciel la r6alisation
des esp6rances de materiti qu'avait A cette date (i) la reine
Anne d'Autriche, c'est parfaitement possible. Mais, il faut le
reconnaitre, pas une phrase, pas un mot de la d4claration du
1o fivrier 1638 ne fait allusion A ce desir intime du souverain,
d6sir qui se trouvera r6alis le 5 septembre 1638 par la naissance du futur Louis XIV. Ce qui ach6ve d'autoriser A penser qu'il y a &te6tranger, c'est que la cons6cration A la Sainte
Vierge etait d6cid6e des 1637, bien avant que Louis XIII
eOt la moindre raison d'avoir des esprances.
Une question qui ne manque pas d'intdrat est celle de savoir aux suggestions de qui le souverain obdit. Beaucoup

d'historiens ont cru devoir attribuer le geste du roi a Louise

de La Fayette, une dame d'honneur de la reine a laquelle
Louis XIII 6tait uni par les liens de la plus chaste affection
le pire Caussin, confesseur du roi, n'y aurait pas 6te 6tranger.
Le malheur est que nous n'avons aucun texte qui fonde cette
hypothbse. Nous en avons par contre, un qui est singulibrement rvelateur dans des avis que le fameux pere Joseph
communiquait au roi comme ayant e6t recus de Dieu par
une
religieuse calvairienne. Dieu aurait dit A cette religieuse
:

( Je, veux que le roi fasse honorer ma mire
son royaume
en la maniere que je lui ferai connaitre. en
Je rendrai son
royaume, par I'intercession de ma MAre, la plus heureuse
patrie qui soit sous le ciel. Pour cela, il faut que lui et les
siens et ceux qui lui seront plus fid~les et qui lui aideront
en 'ex6cution de mes volonts, se disposent A la rdception
de
res grAces avec foi et d&votion, tournant vers moi Jeurs
venses beaucoup plus qu'ils ne le font.
Pour M. Faniez,
,un

des meilleurs historiens de Louis XIII qui a publi, ce

r Ges eprances Ataiekt c-nnues: en janvie x638, l'ambassadeur de
Venise, Corr4no ,qufait sam entre6 solennelle,' en licite Louis XIII.
Voir sa lettre du 26.janvier z638 (Bibliothque'Nationake, lo.is asen
i).
mammar, x83, o10
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texte, pour ceux qui ont appris de lui quels liens 6troits
unissaient le Pere Joseph aux religieuses calvairiennes et quel
r6le considerable a tenu ce capucin mystique dans la politique
frangaise, il ne parait pas douteux que celui qu'on a appele
1' Eminence grise, ait 6et ainsi A l'origine de la fameuse promesse du io fvrier 1638. Ce qui le d6montre encore, c'est une
note retrouv6e dans ses papiers, ecrite de la main de son
secr6taire : Mdmoire pour publier dans ce royaume la devotion

de la sainte Vierge. On y lit ces lignes : a Le Roy formera
un corps de pricateurs apostoliques... sur le sujet du dessein que sa Majest6 a de publier par son royaume sa devotion envers la Sainte Vierge et d'exciter son peuple A rendre
honneur au mystere de la Passion du Sauveur et A i'exaltation de la foi par la pidt6 des moeurs. n Ce qui acheve enfin,
me semble-t-il, de d6celer l'influence du Pere Joseph qui n'a
cess6 de faire du mystere de la Redemption et du Calvaire
le centre de sa vie mystique, c'est ce passage de la declaration
du io fevrier : a Nous prosternant aux pieds de la Majest6
divine que nous adorons en trois personnes, A ceux de la sainte
Vierge et de la sacr6e Croix, o6 nous recevrons l'accomplissement des myst6res de notre Redemption, par la vie et la mort
du Fils de Dieu. n N'est-ce pas 1 un langage tout calvairien, tout pen6tre de la mystique du Pere Joseph ?
Pour qui salt combien dtaient unis Richelieu et le Pere
Joseph, unis par des liens d'amiti6 resserr6s tous les jours
davantage par la collaboration constante que 1'un apportait A
I'autre dans le gouvernement de l'Etat, il n'y a nul doute que
le grand rininistre de Louis XIII, le cardinal, ait .et, lui
aussi associd A. ce geste du souverain, qu'il I'ait encourage.
Profond6ment pieux, quoi qu'on en ait dit, nous l'avons deja
vu apparaitre en 1638, afin d'orienter les decisions de son souverain. Ici encore, il est intervenu . sans doute a-t-il concert6 avec le roi le texte de la fameuse declaration, car,
comme j'ai dit tout A 1'heure, j'y retrouve sa griffe. C'est done
dans Richelieu et dans le Pere Joseph inspire par une humble
religieuse calvairienne dont l'histoire n'a pas retenu le nom,
(i), que je verrais les inspirateurs d'une d4marche qu'anim6
par sa tendre devotion envers la Sainte Vierge et sa foi profonde, Louis XIII a faite pour le bien du royaume.
Les promesses solennelles du io fevrier 1638 furent tenues.
Louis XIII mourut trop vite sans doute pour Clever, dans
Notre-Dame, le maitre-autel dont il avait parlM : il revint a
son fils Louis XIV d'y placer une Pieta, un des chefs-d.'euvre
du grand sculpteur que fut Coustou 1'aind ; Lotis XIII y
fut repr6sentd sur le c6t6 droit de I'autel, offrant sa couronne
a la Vierge. En attendant que ces travaux importants fussent
x. Dans son 6tude : Les Blndictines du Calmvire, e PIre Joseph du Tresw
blay et

Vae de Louis XIII, le Pbre Gratien de Paris, frre mineur capucin

(Uir d part des Etudes fraciscainesde mai 1938,36 pages) pricise les interventions de cette humble religieuse: seur Arne-Marie de Jusus crucifj
Calvairseme de Morlaix mand6e a Paris, en z63z, par son pare spirituel,
I'Eminence grise, le capucin Joseph du Tremblay (dtcedE le z8 decembre
1638), elle devait y mourir en z653 seulement.
(Note des Annals).

e4Icuts, Ie consciencieux et d6licat artiste que fut Philippe
de Champiiigne avait, des 1638, traduit exactement la pensie
royale en reprodentant sur un grand tableau la Vierge aupras
de la Croix, auprks de son Fils mort, 6tendu devat ell ;
Louis :Xi1 6tait 4 genoux, vetu de ses habits royaux, tenant
sa couronne qull offrait A la Vierge pour marquer, observe
I'historien de Paris, Dom Felibien, qu'il se mettait lui et
tout son royaume sous sa protection (r).
-Ce fut a Abbeville, o& le roi se trouvait le 15 aoAt, que
sortit pour la premikre fois en sa pr6sence, dans le plus somp.
tuetu appareil, la procession qu'R avait ordonn6e ele sor.
tit de mrume dans les autres villes et villages de France. Le
matin, A la grand'messe au moment de la consdcration, Louis
le Juste s' tait avanc6 dhvotement vers le prrlat qui offiiait
au grand autel la main gauche posde sur son cceur, la droite
e6ev4e jusqu'A la hauteur du Saint-Sacrement, il avait voud
son royaume & la Vierge, la suppliant humblement de prendre
ses Etats et sa personne royale sous sa puissante protection.
a Depuis ce vo eu, isons-nous dans une pricieuse chronique
de 1 Histoire de France encore inddite conservie & Ia BiblioNationale de Paris (2), 1a France a ressenti les effets
de cette puissante protection. Toutes nos affaires reprirent et
eurent une meilleure posture ; et, peu apris, eles ont eu le
progres o4 on les voit avoc tant de bonheur, quli semble
ge ce soit up songe, ou que nos ennemis aient perdu cette
haute estime quuls se donnaient de vpuloir faire la loi a
toutes les nations et surtout d'humilier la n6tre. n
(Les FacqfUs Catholigues de Ll.,
mars 1938.)

tihque

95 fdvvrir: Malade depuis plusieurs mois, M. Hen-

ri Heudre, VisitCur de Syrie, succombe anjotrd'hui,
A Bhann6s, 'ample sanatorium que, hardiment et
avec perstvrante, il avait tant contribu6 a mettre sur
un pied si avantageux. Une courte notice de M Croix
(08 mars 1938), en attendant Ipieux, indique assea
justement le travail et le zele de ce laborieux fils de
saint Vincent.
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. Les missionnaire6 Lazariats, ainsi que les Filles de la Charitd de I* provipce de Syrie-Liban-PaIestine-Eypte, viennent
d'eprouver une grande perte en 1a personne de leur venerd visiteur et 4irecteur : M. Henri Heudre, chevalier de la Lgion
d'honneur, decord du Mrite pontifical, du MWrite libanais et
syrian pri-iere classe.
11 est inort au sanatorium de Bhannes (Liban), le 25 f&ranne de son ige et la 52* de sa vie relivrier, dans l~ 7
gieuae.
Les funrailles ont eu lieu A Bhanphs meme, en presence
d'une fcwie immense de tous les rites ; de S. Exc. Mgr Remy
Lepirtre, ddlgul apastolique ; d'importantes d466gations des
Pores Lazaristes et des Files de la Charite, des autorites ciilitaires, religiewses, et des reprysentants des deux
viles,
serails.
Le ledaemain, uqe messe solennelle de Requiem a tdchantee par le suplriekr de la Mission, en 1'gglise des Peres Lawaristes a Beyroutb, avec assistance au tr6ne du d6legu4 apostolique, en presence d'un grand nombre d'ev&ques reprsen.
taut les patriarches, param lesquels nous avons remarqu6 NN.
SS. Abdallh Khoury, vicaire patriarcal maronite ; Hikari,
reprdsentaat S. Em. le cardinal Tappouni ; Ignace Moubarak,
ar-hevyque maronite de Beyrouth ; Maximos Sayegh, archeles superieurs des maisons
veque grec-melkite de Beyrout•
lazaristes d'Antoura, de Tripoi, de Beyrouth ; les directeurs
des tahlissements religleux catholiques, les directrices des
Congrigations religieuses latines et orientales.
M. Emile Edde, presiM. de Martel, haut commissair•e
dent de (a Pgpublique libanaise ; M. Kh. Ahdab, chef du
gouvernement, avaient envoyo des dei•gues pour les representer a cette cer6monle religieuse.
Danm I'impossiblit6 de retracer les diffirentes piripkties de
la vie active de ce grand missionnaire frangais, voici quelques
renseignements prdcas sur les oauvres rialis6es par le v6ner
d6funt, notamment en Egypte et au Liban.
N6 dans Ie nord de la France en 1861, Henri Heudre fit
d'excellentes etudes a Cambrai et entra, en i886, dans la
Congsrgation des Pares Laaristes.
Ordonde prtre, il passa ses premires aandes sacerdotales
dam Ia maisons du nord de la France, o~a il se fit remar.
qu dans i'eloquence de la chaire et le ministir des Ames.
ministrae qu'il aimait avec passion, il 'exercera encore,
ave swc6%s, dana ls prinCipales viles 4d Proche-Orient : Salonique, Comstantinople, Beyouth, Akh~s, en CGicie.
dans les
ehbra
m
Revnuten France paor sower s sant
rudes Misions d'Orient, M, Henri Heudre it 14 guerre de
1ti4-i918- Fait prisonnier en. Belgique, il faillit Atre fusilli
par ILs Allemands. Fchapp6, cowas par miracle, d'une mort
certaine, il devient aumnnier de la marine. Dieu sait le bien
uiennse I 'ij At atx inaris durant les nombreuses ran-

dopnees sur tI
SJH

I~teTOWA^

navite de guerre dens t'Atlatiquo et sur la
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Nonmmi, A la fin de la guerre, supbrieur de la maison d'Alexandrie, ii s'adonna de tout son coeur au ministere de la
predication et A la -direction des Ames.
D'Alexandrie, ii fut envoyd comme visiteur de la province
de Belgique et du nord de la France.
En 19z2, ii devient visiteur de la Syrie et du Liban, o .il
passera dix-sept ans, sans cesse prkoccup6 de donner plus
d'extension et plus d'impulsion aux oeuvres multiples des
Peres et des Sceurs de la Charite, admirables de zele et de
g6ndrosit6 jusqu'a l'heroisme envers les. malheureux.
Bhannes, oi il vient de rendre sa belle Ame A Dieu, est

son oeuvre. Situ6 sur les crates du Liban, ce sanatorium, le
plus vaste et le plus beau de l'Orient, a dt6 bAti, agrandi et
parachevA par lui. Cet h6pital, module dans son genre, peut
contenir plus de 320 tuberculeux et, neanmoins, il devient
de plus en plus 6troit pour satisfaire les nombreuses demandes d'admission sollicitees de Syrie et du Liban. Sa reputation s'6tend au-dela de la Syrie, car, de l'Irak et de 1'Iran,
les malades viennent aussi s'y faire so'gner.

Des tuberculeux de la premiere priode gurissent 50 pour
0oo, ceux de laseconde pdriode 25 et mAme 30 pour 1oo. Ce

succes est dO aux soins vigilants de la charite, A I'art medical, A son incomparable climat et aux distractions variees :
radio, cinema, theatre, conferences, etc.
II a coit6 des millions de francs, que la Providence a mis
A la disposition de ce grand bienfaiteur de l'humanitd souffrante. 11 fait I'admiration les grands medecins speciaux qui
viennent de l'etranger pour le visiter.
Signalons, parmi ses fondations scolaires, l'dcole d'Achrafie,
pres du college maronite de la Sagesse, oi 1.500 enfants recoivent, avec l'instruction, une education chretienne ; celle de
Fourn-el-Chebbak, pres de la r6sidence du haut commissaire ;
le S6minaire oriental de Saint-Vincent, qui compte environ
6o seminaristes ; l'6cole des filles de Ras-Beyrouth, oh le
nom'r'
. des 616ves s'est l6ev6 de 300 A 850 externes. C'est
grAce _' ;'.i encore que l'h6pital du Sacr6-Cceur de Beyrouth
a doublM ses batiments et ses malades.
Le Caire lui dolt une magnifique &cole contenant plus de
8oo enfants. C'est lui encore qui acheva la construction de la
residence et de I'6glise d'Ajeltoum, ainsi que le nouvel asile
pour les orphelins et les orphelines tres jeunes, A Zouk, prks
de la gracieuse ville maritime de Jounieh (Liban).
Le bilan des ceuvres r6alis6es en peu d'annfes par le grand
missionnaire Lazariste dans les provinces d'Orient, dont il
avait la charge, serait le suivant : 8 maisons lazaristes avec
37'*Pres,32 maisons des Filles de la Charite avec 450 Soeurs.
Le total des enfants eleves dans ces magnificjues 6tablissements scolaires diriges par les Peres et les Soeurs est de
17.000.

Les difficult6s innombrables qu'ii a dA vaincre pour arriver
aun si beau r6sultat, Dieu seul les connatt. Mais, M. Henri
Heudre, homme surnaturel au plus haut point, avait plac=
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sa pleine confiance en la divine Providence, qui a tout aplani
comme par enchantement pour le plus grand bien des Ames
et la gloire de Dieu.
Aussi, la m6moire du tris regrett6 M. Henri Heudre, digne
fils de saint Vincent, qui a bien mdrit6 de 1'Eglise, de la
France et du Liban, vivra longtemps dans l'esprit et le cceur
de ceux qui ont 6t4 I'objet d'un si grand bienfait surnaturel.
Damien RAMIA.

De son c6t6, dans la Libre Belgique du 20 mars,
M. Joseph Ageorges crayonne ainsi: Un grand missionnaire, M. Heudre.
C'ftait un vieillard, d'assez petite taille, mais alerte,
d'humeur sereine, portant une barbe blanche, ni trop vaste
ni trop courte. II apparaissait comme le type mime du missionnaire confiant dans son ceuvre, optimiste et prodigieusement actif, mais actif avec r6flexion et sagesse. Une longue
experience lui permettait d'atteindre tres vite les buts qu'il
visait...
On ne peut 6numerer toutes les ceuvres qui lui doivent leur
d(veloppement, mais il faut bien parler de celle qui lui tenait
le plus A cceur, ce sanatorium de Bhannks, o6 il est mort
et dont il parlait comme d'une antichambre du Paradis.
II y a quelques anndes, il s'etait mis en t6te d'emmener,
la-bas, un jeune mtdecin sur qui je pouvais avoir et pour cause,
quelque action. II vint me voir pour me.dire: 4 Donnez-le moi!
II ne se trouvera nulle part mieux A sa place qu'A BhanLa description qu'il me faisait du Proche-Orient eut
nes !
enthousiasm6 le plus froid des hommes. Mais le jeune m6decin ne partit pas. Quelques mois plus tard, je voulus introduire prns de lui un autre candidat, mais ce n'tait pas celui
qu'il avait choisi et il ne l'accueillit point ! Du moins ce
petit incident m'a-t-il permis de jugdr de tout ce qu'il y avait
de d6cidd, de sdduisant et d'habile chez ce pr6tre excellent, que
le gouvernement francais et le gouvernement libanais ont
tenu en si haute estime.
Ses fundrailles ont donn6 lieu, a Bhann6s, A une manifestation impressionnante.. Parce que la Belgique l'a connu et
estimd, nous lui devions A notre tour ce billet parisien.

28 fivrier- 2 mars : Les Quarante-heuresde Quadragesime se doublent, pour la Maison-MWre, des
trois journies de l'Adoration perpituelle. Cette annieci, M. Barthblemy Taillefer, en trois instructions,
nous montre et suggere I'Eucharistiecomme sacrifice

comme rfconfortante presence et comme ensemble de
legons chritiennes,
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Durant i'instruction du lundi, M. Cazot, pris de
malaise, s'affaisse, et perd connaissance dans sa stalle. Sans bruit aucun, durant le sermon qui continue,
on fait sortir le malade. C'est I'assaut brusque d'une
congestion redoutie.
a mars. - M. Cazot, transport4 a l'infirmerie et entourd des soins les plus devouds et les plus intelligents,
se sent plus mal. Sur son d6sir, ii recoit les derniers
sacrements. -A cette c6r6monie de 1'extreme onction
assistent entr'autres nombre de pr6tres et de freres, la
Mere Chaplain et les Sceurs Offici6res, etc...
Apres le saint Viatique, aux paroles de r6confort
que lui adresse le T. H. PNre, M. Cazot, oppressb
par la maladie, r6pond nianmoins en quelques mots,
disant son merci, sa confiance en Dieu, ses sentiments
d'enfant de saint Vincent : amour de la Compagnie,
devouement surnaturel pour les Filles de la Charit6,
et regrets pour les peines involontairement causdes,
pour les mes&difications donn6es ou occasionnees...
14 mars. - Apres une quinzaine de vives souffrances et quelques fallacieuses reprises, M. Cazot s'6teint
peu apres midi et demi.
Expose sans retard dans la Salle du 97, aussit6t
commencent les visites et les prieres des Soeurs ; averties, alertees par les multiples ressources de l'information moderne : tel6phone et cette radiodlffusion
sans fil des conversations... On voit la peine sur tous
les visages ; prieres et gratitude se manifestent envers
celui qui n'a jamais mesur•
sa peine, ni marchande
son devouement... L'Echo de la Maison-Mbre des
Filles de la Chariti 4 6voquý et complaisamrpent
campe la silhouette du Directeur des Sceurs. Ici, MM.
Levecque et Gustave Michel font revivre les anades
d'Orient qui prc d6erent les jours de Paris et virent
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les d6buts de la sympathique barbe, et en minýe temps
le sourire r6confortant de I'6nergique Directeur des
Soeurs.
15 mars : Sainte Louise de Marillac. -

Offices a la

Communaut6. Le Nonce chante la grand'messe, et le
soir M. Colliette, dans la Conference de 2 heures et
demie, nous entretient avec grand profit, sur les mnouvements spicialisis d'Action catholique et les Filles
de la Chariti.
16 mars -- Le T.H. Pere chante a dix heures la
grand'messe des funbrailles du v6ner4 M. Cazot.
Nombreuse assistance : sont pr6sents les 6v0ques de
Beauvais et de Verdun, etc.; nos h6tes du moment, les
archeveques d'Albi, de Cambrai et d'Aix sont, ce matin-la, retenus par une seance de la reunion annuelle
des Cardinaux et archeveques de France. Les cornettes -

on le devine aisement -

garnissent et iUu-

minent de leur blancheur les moindres recoins de la
chapelle : il a fallu limiter et n'admettre que des d&l6gations de maison. La reconnaissance est une vertu,
un devoir sacri, elle se manifeste, de loin et de pros,
par la priere fervente et le souvenir devant Dieu.
Le nouveau Directeur gendral des Filles de la Charit,. M. Edouard Robert, est install le 7 avril a son
fauteuil directorial en la chapelle de la rue du Bac.
5 avril. - La ville de Moulins a recemment idifiU
un vaste h6pital modele, en annexe de celui que dirigent les Seurs de la Sagesse de Nevers ; les Filles
de la Charite, apres 150 ans de loyaux services dans
le vieil h6pital Saint-Joseph, ddsormais supprim6 et
inutile, s'appr&tent a se devouer ailleurs oi le travail
surabonde.
Dans I'h6ritage et le d6m6nagement de la maison,
les Soeurs offrent filialement au T. H. Pere une su-
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perbe et ancienne cloche qui trouve de suite son emploi A la maison de campagne de Villebon.
Voici pour les curieux du passe l'acte de donation
de la cloche bourbonnaise :
je soussign6 Franqois-Marie-Lopold, Vicomte de Cun'-.,
donne tant en mon nom qu'au nom de Marie -Emma Frottier de Bagneux, Vicomtesse de Conny, mon 6pouse, A I'Ordre
des Soeurs de la Charitd de Saint-Vincent-de-Paule, la cloche

que j'ai fait deposer A I'h6pital de Saint-Joseph A Moulins,

et qui porte l'inscription suivante () : Cette cloche a tid benie
en I'honneur de la Tres Saiste Vierge par M(essire) Sibastien
Beraud, prestre, licencid en droit canon, cure de la ville et
paroisse de Billy. Le parein a dtd haut et puissant Sr Mre
Denis Michel Philbert Dubuysson, comte de Douzon, Sr de
Montaigu le Belin Poncenat et autres lieux, M(ardchal) de camp
de dragons lieutena[njt colonel du Regiment d'Orlans, chevalier de I'Ordre Royal et militaire de St Louis ; et la mareine
Dame Marie Gabriele Dorothee Sicaud, veuve de Mre Joseph
Francois Marie de Bardon, chevalier Sr du Mdage. L'an '773.
Je donne cette cloche en pur don, sans solde ni retour, aux
Seurs de la Charit6 et de Saint Vincent de Paule, pour en
faire, jouir et user en toute propriete, suivant leur volontd ou
les besoins de leur Ordre, laissant A cet Ordre la facult6
de vendre ou refondre et aussi d'emporter ladite cloche si les
Soeurs de la Charit et de Saint Vincent de Paule venaient
A quitter I'h6pital de Saint-Joseph de la ville de Moulins.
Ne voulant attacher a ce don aucune charge onreuse, je
me contente de me recommander aux prieres des Sceurs de
la Charit4 et de saint Vincent de Paule, pour le present et
pour 1'avenir ainsi que les personnes ci-dessous d6sign6es :
Jean-Louis-El6onore-Filix, Vicomte de Conny, mon pre,
Anne-Marguerite-Adrienne Bardonnet de la Tousse, vicomtesse de Conny, ma mere,
Ma'rie-Emma Frottier de Bagneux, Vicomtesse de Conny,
mon 'pouse,
Jeanne-Rose-Marie-Marguerite de Conny, ma fille.
Je prie les Sceurs de la Charit6 et de saint Vincent de
Paule de faire dire chaque ann6e, si elles le peuvent,
une
messe pour le repos de l'Ame de mon pIre et de ma mere
dicedds, et aussi chaque annee, une messe pour mon 4pouse,
ma fille et moi pendant notre vie, esplrant qu'elles la continueront apres notre mort.
Je prie les Sceurs de la Charit4 et de saint Vincent de
Paule de penser A toutes ces personnes dans leurs frequentes

communions.

Moulins, le Io mai 1858.
V(icom)te LI•pold DE CoNNY
I. Le texte de l'inscription a &tA soigneusement revu et
sur
la campam mene, bea(u travail de S. Barraud et C. Limaux,comp1t
oundlas.
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Jeudi Saint. Le T. H. Pere officie. -- Dans le
cadre bien connu de la Semaine Sainte, signalons
ici exceptionnellement I'edification que ressentent
sans le dire ni 1'&crire, les fidiles devant les chants
et les ceremonies traditionnellement bien rendus. Sans
doute (et cela n'est pas coutume) les assistants de nos
offices ne transmettent pas d'ordinaire, par kcrit, au
superieur leurs impressions compItentes. Donnons,
pour notre commune instruction, ces lignes d'une fervente gregorianisante,et observons en outre que rien
ne s'obtient sans effort attentif ni competence, tant
dans 1'ordre des ceremonies que dans celui du chant.
Habitant depuis peu le quartier, laissez-moi vous dire, Monsieur le Sup rieur, combien j'ai et6 idifide et enchantie par
les offices de la Semaine sainte en votre chapelle. Ancienne
lhve de I'lnstitut gr6gorien, j'ai pu admirer ches vous la beautd du rythme solesmsen, la prdcision du chant, le fondu des
voix. I'accompagnement discretde l'harnoni,m. Votre xic tion est
sans fioritures inutile : il faudrait beaucoup d'eglises oi I'on
chanidt comme clhes vous : a liturgie et le chant grigorien
n'en realiseraient que plus de bien.

Recueillons egalement, mais par-dela les Ages, cette
edification qu'eprouvait, en I'ancien Saint-Lazare,
ceux qui assistaient aux offices celdbris par saint Vincent de Paul : Voici le 158e temoignage que nous
a conserve le Proces informatif parisien de la canonisation. Interroge, le 23 juin 1705 au prieur6 de Louye
de l'Ordre de Grandmont, diocese de Chartres, le
cure du Val Saint Germain, Paul Masson, fils de
Jean Masson et de Marguerite Avord, atteste avoir
vu et admire Vincent de Paul jadis chez la Presidente de Lamoignon, oi I'on centralisait les au.
m6nes pour la Picardie, la Champagne et la Lorraine. - Le timoin note de plus un lointain souvenir de jeunesse et un mot plein de sens chr6tien de
saint Vincent.
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Paul Masson, nt A Pons, diocese d'Amiens, Agd de o8ans.
Dorter r s arts de l'Universiti de Paris, curd au diocese de
Chartres dipose, entr'autres ckoses :
a En I'amtne 1652, ilant aux exercices sfiiittels A Sainl-

Lazare, durant ia senaime saints, omr se disposer au sacerdace qu'il eat le bonheur de recevoir le samedi suivant, it fut
choisi tour servir de diacre A 4l messe ceibrie par Ie se'riteur
de Dieu, Vincent de Paud, Ie jaudi saint. La messe jinie, le
serviteur de Dieu fit la cidrmcnie de la CMne, lauamt les fieds
a douse pauvres. II accomplit cette fonction awe tent de ddrotion, qu eIe moin dtait obligi de le soutenir sous ls bras
avec le sous-diacre et de Ie relever des pieds des paumres derant
lesquels ii se tenait prosternd. Le tmhoin a remarqgc
a-ec
use ddvotion singuliere que e serviteur de Die, apres avoir
lav les pieds de chaque pauvre, les embrassait et les baisait
awec autant de tendresse et de respect que s'il avait baisM des
reliques.

18 avril : Lundi de Paques. - Inauguration de
la maison de campagne que tous oU presque connaissent dtjI. La cermonie de la btnadiction des locaux
par le T. H. Pire, salles et chambres de la vieille et
attirante demeure, se fait dans la simplicit6 d'une
prise de possession reconnaissante qu'accompagne
une soigneuse aspersion
Depuis plusieurs semaines, des 6quipes de freres coadjuteurs ont prepar# la maison que des longs mois
d'abandot, avaient mis dans un 6tat pen attirant, Des
cars accoutUtmds transportent riglementairement 4tudiants et v6nerables visiteurs. Signalons tottefois
que, en ce lundi de Paques, de nombreux 4tudiants
n'h6sitent pas A couvrit les quelque 18 kilomhtres
qui skparent 1es encombrements de la tapageuse rue de
-Svres, des frais ombrages et des bords simplets de
la miodeste Yvette.
25 avril : A partir de ce jour, la chapelle des Benedictines de la rue Monsieur est fermie. Dans le
pieux et placide quartier de Saint-Francois-Xavier,
c'est un petit 6vinement. Justement aurtol~e d'une
reputation de perfection dans le chant gregorien et
glorifibe pour cette atmosph&re de fervente liturgie,
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portes. Pendant depuis de nombreuses ann&es entre
propri6taires du terrain et ceux des v6tustes bAtiments, le procks se termine par la vente aux ench6res
du terrain convoit6. Les P. T. T. en deviennent acqureurs, et, dit-on, nous verrons bient6t grimper les
murs d'une centrale de la radiophonie. Signe des
temps : oh s'exhalaient les chants divins placidement
modul6s et susurrds en une vive ferveur ; de 1a partiront h travers les airs, les ondes porteuses de mille
bruits et des informations affairees : besoins nouveaux de nos vies modernes.
Faisant construire a Palaiseau, un monast6re sp&
cialement adaptt, les Benedictines se refugient provisoirement A Meudon. a 1'Asil Gallibra, Zleve par
les Freres des Ecoles Chrktiennes pour leurs vWntrables anciens. Ce cadre provisoire, ces arbres, ce
parc, cet horizon ont- certes une toute autre ampleur
que 1'dtroit enfoncement de la qui6te rue Moisieuw,
mais le bonheur ne reside pas dans I'opulence des
murs, dans les vastes jardins, 6videmment non. Les
constructions vieillottes (les potes I'ont souvent redit) ont un charne que ne possedent pas les maisons
neuves. 11 est bon que, dans de judicieuses -limites,
la pauvrete, I'aspect peu enviable des ddifices rellgieux proclame bien haut que la pauvret6 n'est pas
un vain mot : et si, de par ailleurs, des souvenits,
des grAces pciaes un relief di passd sont attaches,
incrusts A ces demneures antiques, elles en acqui6rent,
malgr leur aspect sombre et quasi 16preux, un
charme, une attirance spiciale... Qui ne penserait,

des lors, aux deux maisons-meres de la rue de Sevres
et de la rue du Bac : murs noirauds, constructions
tasses, ratatines, ridees. Objets inanimns, vowu
avez done une Ame I...
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i" mai : Translation des reliques de saint Vincent.
- Le cardinal de Paris, notre h6te accoutumb en pareille solennite, se trouve cette ann6e-ci t Domremy,
pour celebrer Jeanne d'Arc. S. Exc. le Nonce Apostolique veut bien officier pontificalement, avant d'aller en hAte prtsider une autre fete rue d'Ulm, A Notre-Dame du Liban.
A midi, le cardinal 3audrillart priside au refectoire, entourb des invitts que prevoit le coutumier de
la Procure.
Aprbs les v4pres, Mgr Sudour, Vicaire general de
Paris et suptrieur de 1'Infirmerie Marie-Th&rese,
nous donne le panegyrique dfcirconstance. En voici
le texte
Mon tr&s Honor6 Pere, Messieurs, Mes chdres Sours,
e Le Juste est un soleil ,. Cette parole, prononcee par
Monsieur Vincent dans une Conf6rence faite aux Files de la
Charite, le Ii novembre 1657, nous semble s'appliquer admirablement A saint Vincent de Paul lui-mame. Le Juste, c'est-Adire le Saint r6chauffe et 6claire la pauvre humanit6 souffrante. Tel fut le r61e historique admirable qui a 6tM tenu par
celui dont ii convient de faire l'eloge aujourd'hui, une fois de
plus.
Des hommes comme Vincent sont I'honneur de l'humanit6
et ce qui explique la singuliere et durable popularit6 du grand
ap6tre de la Charite, c'est qu'il fut un Saint cc pleinement
homme par son sens profond de la fraternit6 humaine. ,
Homm'e de g6nie, ouvrier de la rdforme du ClergA catholique au XVII* si6cle, pere des pauvres : tel est le grand
Saint que nous prions et admirons en ce jour oh nous cifbrons I'anniversaire de la translation de ses restes en cette
pieuse chapelle.
Je voudrais vous reveler en Monsieur Vincent : I'Homme, le
Pritre et-le Saint et pour le faire, permettea-moi tout d'abord,
de miditer devant un portrait, de m'arrdter dans une Eglise et
de prier devant une chdsse. Tels seront les trois points de
cet entretien que je demande A la Vierge Marie de bnir.

En mdditant devant un portrait, je ddcouvre un homme.
Le visiteur qui p6nktre dans la belle 6glise parisienne de
Saint-Etienne-du-Mont est, non seulement saisi oar la beaut6
de ce sanctuaire, par la splendeur de ses lignes et la ddlicatesse de son jube, mais il est ravi aussi par un tableau c6L4bre
entre tant d'autres.
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Dans l'une des chapelles de gauche, proche du Maitre-Autel,
le regard est attird tout d'abord, par un magnifique m6daillon qui repr6sente Fr6ddric Ozanam et rappelle que
c'est sur cette paroisse que la premiere Conference de Saint
Vincent de Paul fut fondee et que c'est dans cette 6glise
qu'Ozanam en chercha l'inspiration sainte.
Et tout pros de ce monument, se trouve un incomparable
tableau qui excite 1'admiration do tous les visiteurs et qui
lepr6sente saint Vincent de Paul dans les dernieres annees
de sa vie.
Le tableau, maintenant bien mis en valeur et heureusement
kclair6, tout rdcemment restaur6, est sign6 de Bourdon un doute plane encore sur I'authenticiti de cette toile - (1),
mais elle reste une oeuvre v6ridique et de beaut6 saisissante
et elle peint entierement ce que fut i'homme en Monsieur
Vincent.
Les yeux sont p6tillants de malice et d'une sorte d'ironie
narquoise ; les rides sont accusdes ; les lvres pinedes, un
peu moqueuses ; le buste solide, trapu, et le corps lCg6rement
vout, ; de rudes mains, charpentees et robustes expriment les
origines paysannes de Vincent de Paul. Le surplis est modeste, I'attitude est celle qui dtait familibre A notre Saint.
Il naquit en avril 1581, A Pouy, dans les Landes, petit village qui s'appelle aujourd'hui Saint-Vincent-de-Paul, dans
une famille de modestes paysans. II a bien conserve de cette
race landaise, fine et avisde, subtile et tenace, les qualites fondamentales qui l'ont si admirablement servi au cours de sa
belle et laborieuse existence.
En toutes circontances, il s'est revile avec une vision tres
nette des choses, un remarquable bon sens, une tendance non
vers les speculations, mais vers les realisations.- Sa parole
reste toujours savoureuse et pleine de fantaisie. Son intelligence prdcoce le fit remarquer dans son entourage et son
pere d6cida de lui permettre de commencer ses etudes.
II vient A 12 ans chez les Cordeliers de Dax et remporte
de suite de brillants succes. A 15 ans, it est precepteur,- ou
plus exactement rip-titeur des enfants de Monsieur de Comet,
avucat c6l6bre dans cette ville. A 20 ans, il va commencer la
plus curieuse existence d'aventures et de voyages que I'on
puisse imaginer.
11 se dirige vers Saragosse pour y dtudier la scolastique.
Mais le jeune homme, dont I'intelligence est pourtant si ddliWe, a vite fait de se lasser des subtilit6s de I'Ecole, des
controverses relatives A la praemolio physica, et il s'6chappe
pour aller A Toulouse. II y conquiert ses grades et, IA encore,
se fait rep6titeur pour vivre. Ses adversaires ont voulu le discriditer plus tard, en le repr6sentant sous les traits d'un
pauvre pretre ignorant. C'est une pure calomnie. L'esprit de
Vincent est capable d'assimiler presque compltement le thoI. Voir une reproduction de cette toile en tate du tome XI des (Envres
de Saint Vincent de Paul (AMiionwCosta, 1923).
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misme et it eat pu faire un veritable maitre dans une chaire
d'Universit6, car son intelligence pst prompte, ii sait en toutes
choses dtgager I'essentiel et ii poosede des dons nerveilleux
de clart6.

Le 23 septembre i6oo, it est A Chiteau-PEvfque ot4 I'eveque
de P6rigueux lui confbre l'ordination sacerdotale, et, un peu
plus tard, soit par fantaisie, soit pour r-gler des affaires, nous
le retrouvons a Marseille et mome, en faisant le voyage de
Narbonne A Marseille, il trouve l'occasion d'etre pris par des
corsaires qui I'emmnnent a Alger. LA, une merveilleuse histoire se tisse au cours de sa vie dans i Ses prisons n sur
lesquelles plane encore un certain myst6re. II apprend la mni
decine, defend les interats francais, comme une sorte de consul,
veut convertir son mattre et salt merveilleusement raconter
les histoires.
Peu aprEs, il est i Rome comme secretaire de Montorio et
aux piedsdu Pape qu'il rdussit A charmer pt A conquirir. Ce
voyage terminW, nous le retrouvons A Paris, comme aum6nier de Marguerite de Valois.
II y a 1A, mes frkres, une extraordinaire aventure, une
singuli4re 4pop4e capable de tenter le plus p6n6trant des rorfanciers. Et, au cours de ses voyages, Vincent regarde toutes
choses avec des yeux 6merveill6s ; sa curiosit6 est universelle ; iI coute. il observe, il parle et met en ceuvre cet exceptionnel don de sympathie qui devait s'eercer si heureusement tout le long de son existence. Et d6ja, nous percevons
les heureux effets de I'influence quil exerce partout et qui
sont dus A son inalterable bont6.
Tel est P'homme que rnous decouvrons en contemplant la
precieuse tolle conservee dans l'dglise Saint-Etienne-du-Mont.
Mais, en isitant use dglise, nous ddcouvrons aussi un
pretre.
Ce matin, la vieille petite 6glise de Saint Vincent de Paul
de Clichy 6tait en fete. On y cdldbrait le souvenir sanctifiB
du passage du bon Monsieur Vincent. C'est lui, en effet, qui
nomm•i l 13 octobre 1611, curd de la paroisse de Clichv, suivant Its d6sirs de son ami Monsieur de Bdrulle, avait fait
construire cette 6glise, avait prech6 sans doute dans la chaire
actuelle et avait peut-tre utilise les fonts-baptismaux eneor
en usage. Cest lul aussi qui avait plant6 cet arbre de Jud&e
dont il ne reste plus que le tronc, aujourd'hui redressd par
les soins du pleux pasteur actuel. Pendant plusieurs ann6es,
Vincent fut le modAle des cur4s et commengait cette rdforme
du cerge qu'il devait si heureusement rdaliser et inspirer en
donnant luL-m6me I'exemple de toutes les vertus pastorales.
La situation du clerg6 de France dtait alors tres attristante.
La prdparation au sacerdoce incompl&te et souvent
.ddiocre,
Ia vie morale et mat4rielle des pauvres desservants laissait A
dsirer, la course aux b6nefices 6tait une plaie veritable, les
ahbayes pt le haut clerg4 donnaient souvent de bien tristes
exemples de manque de xale et d'incomduit. Ajoutoni que la
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Fronde avait ravage notre pays, la mis&re des paysans 6tait
extreme. Vincent de Paul disait souvent qu'il fallait venir en
toute hate au secours des pauvres, il ajoutait ce mot qui
devait lui servir presque de devise : 4 Le peuple de France
a faim et se damne. n
En 1611, Vincent est encore hesitant : s'occupera-t-il de
ses propres affaires ou de celles de Dieu ? Telle est la question qu'il se pose. Acceptera-t-il un riche b6nefice pour venir
en aide a sa famille et vivre d'une vie confortable et aisee,
ou bien, m6prisant les honneurs, les charges et I'argent, se
consacrera-t-il tout entier au service de Dieu ?
Une premire retraite faite en compagnie de Monsieur de
BBrulle et de Monsieur Bourdoise ne lui a pas apport6 la reponse espdree.
Ceux-ci ont choisi, mais Vincent hesite encore. Pourtant, le cure de Clichy accomplit deja son auvre
de veritable ap6tre. II r6unit de grandes Dames dans sa petite 6glise et ii leur dit avec une ardeur que nous constaterons plus vive encore quelques annees plus tard : a Les
riches sont les 6conomes des pauvres.
A Paris, l'attention est dejA attiree sur Monsieur Vincent
et, de nouveau, sur les conseils de Monsieur de Berulle, il
accepte d'etre pr6cepteur des enfants de Gondi. II y rdussit
pleinement et Dieu lui fournit ainsi l'occasion de se preparer,
en vivant aupr6s des Grands, A cet extraordinaire minist&re
qu'il devait accomplir bient6t. Partout o& il passe, il observe
et il rdussit, et chose singuli6re, cet homme un peu rude,
fruste meme, qui n'a jamais voulu ou pu se digager de sa
paysannerie primitive, exerce une influence profonde sut les
plus grandes dames de la societ4, devient un ,lirecteur eclaire
et tr-s recherche et le confesseur de Madame de Gondi.
Un travail mysterieux continue A s'accomplir silencieusement en son aime et sans qu'on puisse 6claircir les vrais
motifs d'un prompt d6part, un jour, Vincent quitte la maison
des Gondi pour ChAtillon dans les Dombes oi il veut 6tre
cur6 de campagne. LA encore,il fait merveille en peu de mois.
Le cure rivkle le prctre admirable. Mais ses amis se tourmentent A Paris et le pressent de revenir. Madame de Gondi lui
6crit des lettres nombreuses ; Monsieur de BBrulle insiste.
II revient en z617, cherchant toujours sa vraie vole. L'heure
approche cependant or le ciel doit lIclairer d6finitivement.
La preparation se poursuit ; il pr6che des missions, fonde des
confr6ries de la Charit6 pour les hommes. En 1621, il veut
supprimer la mendicitd, organiser I'hospitalit6 de nuit et I'assistance par le travail, entreprendre des missions pres des
forcats, ii est aum6nier des galeres.
Les voyages, la diversitd de ses occupations, ses courses A
travers le monde qui reste pour lui comme un giand livre
ouvert devant ses yeux attentifs, font de Vincent Fe pretre le
plus inform4 et le plus averti du siecle.
C'est en 1622, au cours de la fameuse seconde retraite que
Monsieur Vincent se trouve d6finitivement. 11 a choili. II s'occupera des affaires de Dieu avant Je s'occuper de ses pro-
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pres affaires. 11 ira vers le pauvre peuple de France qui a
a faim et qui se damne a pour lui donner du pain et assurer
son salut.
En 1624, ii a 43 ans, ii connait les paysans et le peuple, il
connait les prisons et les ports, les paroisses, le clerge et la
noblesse, les petits et les grands. II peut entreprendre son
oeuvre de charit6, assurer I application du Concile de Trente
et la rdforme du clerg6.
ci 11 a l'esprit grand, pos6, circonspect et capable de grandes choses et difficile A surprendre ),, dit son historien Abelly.
D&s lors, ii peut et veut se d6penser pour le clerge, le peuple
et les Ames. Sans retard, ii entreprend ses belles oeuvres.
En effet, le 17 avril 1625, le contrat de fondation de la
Mission est sign& par Monsieur de Gondi. Vincent, accompagn. de deux pretres qui, comme lui. ont la crainte de Dieu,
s'installa au College des Bons-Enfants. En 1627, des Lettres,
patentes du roi Louis XIII approuvent la Mission et, en 1633,
drige la Congregation qui s'installe
ine Bulle d'Urbain Vll
au prieur6 de Saint-Lazare. En ce m&me temps, Vincent fonde
la Socidt6 des Sceurs servantes des pauvres connue sous le
nom de t( Filles de la Charit6 m qui r6alise une conception
audacieuse et nouvelle de la vie religieuse. D6s 1617, il institue les Confreries des Dames de la Charite et se fait auprks d'elles insinuant, pressant et pratique pour qu'elles soutiennent I'ceuvre des enfants trouv6s, et toutes les autres
oeuvres de relivement populaire cr&ees inginieusement par
la charit6 de ce pr&tre au zeie ardent.
Ces grandes entreprises charitables ne detournent pas Monsieur Vincent du dessein fondamental de la r6forme du clerg6.
II organise des exercices pour les Ordinands et, un peu plus
tard, soutiendra les Grands s6minaires naissant. De 1625 &
ii organise des Missions A travers le royaume. Un r6veil
I64a,
religieux se produit, de toutes parts, on tourne lea yeux vers
luit
II est l'ami de saint Francois de Sales, de Monsieur de B&rulle, le directeur de Monsieur Olier ; il dirige I'ame inquiete
et prioccupde de Mademoiselle Legras, que dejA Mgr Canmus
avait orientde dans les voies de la spiritualitd.
Vincent de Paul exerca une influence considerable par sa
direction qui r6vHle toutes les qualitds de l'homme et d'un
saint. Cette direction n'est pas orientde vers la mystique ni
vers la sp6culation. Elle est fratche, simple, virile, clairvoyante, comme celle de Bossuet. II meprise les subtilites et
ies complications. II va A Dieu et il conduit A Dieu avec
gaiet6, bonne humeur et promptitude.
Tel est le pretre en Monsieur Vincent, qui, en un sicle
de tenrbres, apparait bien comme un vrai soleil.
Enfin, devant une Cheisse, nous Liindrons un Saint.
Les dernieres ann6es de la vie de Monsieur Vincent furent
tout entieres consacr6es A l'6tablissement et a l'affermisse-
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ment des grandes oeuvres de charitV et de rdforme eccldsiastique auxquelles il a attache son nom. Mais elles s'accompagn&rent aussi de souffrances terribles qu'il supportait sans
plainte et le sourire toujours aux. lvres. Malgr6 sa sant6 robuste qui le conduisit A un Age avanc6, on peut dire qu'i
souffrit presque toute sa vie d'incommoditbs diverses, de
fi6vres et de douleurs extremes. Les dix dernires annes
iirent surtout des annees penibles, car ses jambes. couvertes
de plaies, pouvaient malais4ment le porter et ii devait accepter, contre son gre, le carosse de la Duchesse d'Aiguillon,
ce carosse qu'il appelait 4 son ignominie a.
Rien pourtant n'arrite le zile du Saint. Ce mnereilleux ou'rier du monde assure des fondations en Italic, en Pologne,
a Madagascar, en Afrique. II veut A son 6cole former de bons
ouvriers du Bon Dieu et dans ses conferences du Mardi aux
pretres, faisant taire ses souffrances, il parle toujours avec
cowur et esprit, il improvise toujours avec -loquence et parle
aussi bien avec ses yeux qu'avec ses lkvres.
De 1654 A x66o, il crit un nombre formidable de lettres,
dict&es le plus souvent au frere Ducournau, son secrtaire.
L'une des plus belles parmi tant d'autres, est celle qu'il 6crivit le 17 fWvrier 1657, aux Pretres de la Compagnie de SaintSulpice fondee par Monsieur Olier, pour les consoler de la
mort de leur pieux fondateur. II avait 4t6 son confesseur
longtemps, fut toujours son ami et I'assista A ses derniers
moments.
Durant ses derni4res annaes, son influence grandissante lui
permet de jouer un r6le national de tout premier plan. Son
action A la Cour est 6norme, il assiste Louis XIII a ses derniers moments ; il est membre et president du Conseil de
conscience de la Reine. I1 tient avec fermet6 la liste des ben6fices ; il sait parler avec force A Mazarin et A la Reine. Durant la Fronde, il est la providence visible des petits et des
pauvres aussi bien en Lorraine, en Picardie qu'a Paris. Dans
un livre fort emouvant, M. Feillet a decrit la miskre de la
France au temps de la Fronde et souvent indiqud le r6le
social admirable jou6 par Monsieur Vincent. Le Gouverneur
de Saint-Quentin I'appelle : a Le PNre de la Patrie ,, comme
Vauban plus tard. II pleure devant les d6tresses morales et
les mis&res du bon peuple de France. II voudrait apaiser les
Protestants et les Jans6nistes, lui qui fut le maitre et longtemps I'ami de Monsieur de Saint-Cyran. II preche toujours
la justice, la loyautA et les droits imprescriptibles de la conscience.
II s'dchappe souvent, malgr6 ses multiples occupations,
pour aller parler au peuple ; et sa pr6dication populaire est
ane veritable rbaction contre la pr'-dication du temps. Il entend ne prtcher que Jesus-Christ et son Evangile et it a, pour
parler, une Petite MCthode. Le Bossuet de la premire man-ere sera son 6elve et le chapitre sur la chaire de La Bruyere
est un bloge indirect de la Petite mdthode du Saint.
Sur la demande de son ami saint Francois de Sales, ii ac,
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cepta la direction des Visitandines et leur fit des instructions
reguli6res qui malheureusement n'ont pas et6 retrouv6es, et
od, d'apres les temoignages du temps, il savait traduire son
ardent amour pour le Christ.
En des conferences adress6es A ses Filles de la Charite, tres
specialement dans celle qui est intitul6e : t II faut servir les
pauvres et les malheureux pour Jesus-Christ
; dans celle
du 25 janvier 1643 : ' L'Esprit des bonnes filles de village n,
puis dans celle du 16 et 23 octobre 1654 sur la Pauvretl et
enfin du ii novembre 1657, sur le Service des pauvres, Monsieur Vincent traduit avec tout son coeur brilant l'extreme
piti6 qu'il a pour les pauvres, consid6r6e par lui comme
l'image du Christ sur terre.
Ces confdrences A ses filles ont 6td recueillies par plusieurs
auditrices sous forme de mimoires et de notes.
C'est encore dans ses conferences du Mardi et dans celles
de la Mission recueillies par son secretaire que la saintete de
Monsieur Vincent apparait singulierement.
Enfin la formidable correspondance qui comprend actuel-.
lement plus de 3.400 lettres, et publiee en 8 volumes, qui
pourtant n'est qu'une partie de la correspondance de Monsieur
Vincent, car un grand nombre de lettres et de manuscrits furent brl6Is, le 13 juillet 1789, lors du pillage de Saint-Lazare,
cclaire d'un 'singulier eclat la physionomie du Saint.
On peut imaginer, ainsi que le font remarquer ses historiens AbeUy et le Pere Coste, I'action exerc6e par I'homme,
par le pretre et par I'ardent ap6tre de la Charite.
Ses dernxres heures s'accompagnerent de souffrances indicibles. II avait vu mourir son compagnon Monsieur Portail
et un peu plus tard Mademoiselle Legras.
Le 26 septembre 166o, l'heure fatale approchait et, aprks
un assoupissement prolong&, trbs saintement, il rendit le dernier soupir en fpan'onant le nom de J6sus.
Durant deux jours, toute la population parisienne, les
grands et les petits vinrent prier devant sop corps expose
a Saint-Lazare. Ses funerailles furent triomphales et Anne
d'Autriche s'dcria : ~ L'Eglise et les pauvres viennent de
faire une grande perte. »
Le 23 novembre, un service solennel eut lieu A Saint-Germain-l'Auxerrois A la demande des Pr&tres de la confirence
du Mardi, et I'oraison funebre qui dura deux heures, fut prononede par Henri de Maupas du Tour, dveque du Puy, son
ami.
Vincent qui avait tant voyage au coucs de sa vie, connut
encore apres sa mort bien des difficultes, et ses restes subirent
bien des d6placements. Son coeur, par les soins de Madame
d'Aiguillon, nice de Richelieu, est place dans un reliquaire pr6cieux, et, le 16 juin 1737, Vincent de Paul fut canonis6 par
I'Eglise. En 1792, !a chAsse est prise par les Rdvolutidnnaires,
mais le corps fut ravi par un ami qui le garda jusqu'en
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80o6. A cette 6poque et pendant 24 ans, de 18o6 A 1830, les
Filles de la Charit6, installes d'abord rue du Vicux-Colombier, puis rue du Bac, voudront 6tre les gardiennes du corps
de leur Pere bien-aim6. Le 25 avril 1830, Mgr de Qudlen
ayant plac6 les restes du corps de Monsieur Vincent dans la
nouvelle chAsse que nous contemplons encore aujourd'hui, en
assura le transport dans cette chapelle par une procession magnifique a travers Paris.
Mais le corps de Monsieur Vincent doit A nouveau connaitre bien des tribulations, En 183o , en 1870, et en 1907, il
est retird de la chAsse et son retour apres la guerre n'est assure qu'en 1919. Ce sont bien les restes du grand Ap6tre de
la Charite, de l'un des plus grands Saints de 1'Eglise catholique que nous vn6drons aujourd'hui dans cette eglise oh les
Fils de la Mission gardent avec honneur et pidte le corps de
Icur Pere et leur Saint Fondateur qui reste pour eux le vrai
soleil qui rechauffe et 6claire les Ames.

J'ai termine, mes frdres, cet dloge oh j'ai tent6 de traduire
la reconnaissance que tous les pr4tres francais en particulier
doivent porter A Vincent de Paul, rdformateur du clerg6 et
grand bienfaiteur de l'humanite.
u II a presque chang6 la face de l'Eglise
ept comme nous
le disions, ce Saint est vraiment pleinement homme par son
sens profond de la fraternit6 humaine.
On comprend, d&s lors, qu'en 1883, A l'occasion du cinquantenaire de la fondation des Conferences de Saint Vincent de
Paul, le Souverain Pontife ait daignA le declarer et le presenter au monde entier comme le Patron de toutes les oeuvres
sociales et charitables.
Admirable ouvrier de la r6forme catholique voulue par le
Concile de Trente, noble repr6sentant de la pens6e humaine,
6crivain des plus illustres, il a exerc6 sur la formation et le
ddveloppement du sentiment religieux et sur I'6volution sociale des peuples une influence qui persiste A tout jamais.
( Ecce Sacerdos magnus qui in diebus suis placuit Deo n.
Ce pr6tre illustre par sa saintet6, vrai soleil en son temps et
dains les si.cles futurs, a voulu plaire A Dieu par sa touchante
et humaine saintet. 11 reste done pour nous un modele vivant.
Ainsi soit-il.

15 mai. Pdlerinage des Confdrences de Saint
Vincent de Paul de Versailles. Une bonne centaine de
ces messieurs viennent renouveler au pied de saint
Vincent leur devotion et leur charit6 de bons chrdtiens.
Fernand COMBALUZIER.
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GENTILLY
MONSIEUR

FRANCISQUE AROUD
1868-1938

Le lundi-saint, 9 avril, s'achevait la douloureuse c&rdmunie
des fundrailles de M. Francisque Aroud. La terre allait rccevoir la d6pouille corporelle de celui qu'entourait I'affectueuse
veneration de ses confreres, de sa famille, de nombrcuses
personnes, parisiennes ou provinciales, bdifides ou conduites
par son charitable minist6re. A l'office de vepres, I'Eglise se

mit A chanter l'hymne d'actions de graces, de confiance et
de fidelitb, le psaume Credidi : a Que rendrai-je au Seigneur
pour tous les biens que j'ai reius de Lui ?... Elle a du prix
aux yeux de Dieu la mort de ses fideles !... Seigneur, je suis
votre serviteur ! a
Ego servus tuus : cette devise resume toute la vie, I'Ame de
notre cher confrere. Une ame sacerdotale, dclose en un milieu
familial parfait, eTevke dans le plus pur esprit de saint Vincent, inlassablement orient6e vers 1'organisation et la direction de groupements d'lite, sous le soleil de Dieu et pour son
unique service : telle nous est apparue la physionomie surnaturelle de M. Francisque Aroud.
*
*

*

Jean-Francisque Aroud naquit a Lyon, le 20 juin 1868,
d'une trks honorable et nombreuse famille. Son pere, Francois 6tait pharmacien et sa mrre portait le nom de Marie Boisard. Ses fr6res et scours s'appelaient : Georges, Pierre, Marie-Louise, Anne-Marie, Cyprien, Alphonse, Georgette et Josephine. Quatre garcons devinrent pr&tres de la Mission:
apres Francisque, Pierre, d6cede comme son ain6 A Gentilly,
Cyprien et Alphonse, actuellement en residence A la Maison
du Missionnaire a Vichy.
D6s le lendemain de sa naissance, 21 juin, Francisque fut
baptis6. II fit sa premiere communion, le 16 mai i88o et garda
dans son breviaire jusqu'A son dernier jour une image-souvenir de sa m6re, dat6e de ce grand jour ; au revers de cette
image, le Lazariste ecrira plus tard la formule de nos saints
veux et de leur r6novation. La confirmation eut lieu le
30
mai x88o.
L'enfant se montre deja ordonn6, m6ticuleux, avide des
conseils de ses directeurs, aim6 de ses maitres et de ses condisciples. Moralement, il ressemble surtout A sa mire.
II entre A Saint-Lazare, le 26 septembre 1886. Ce jeune
homme de dix-huit ans veut 6tre missionnaire. II nous a dit
souvent que bon nombre d'61Aves du Petit s6minaire de Verri6res, dans la Loire, o6 il fit ses 6tudes secondaires,
se
dirigeaient vers le Seminaire des Missiuns-Etrangeres,
rue
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du Bac, mais Francisque pr(fera. selon la recommandation de
son direc~eutr, entrer rue de Sevres, oh ii pourrait poursuivre le mime ideal, ave leIbt'nifice de :avie de communaut6.

Le 7 janvier i887, le superieur du sdminl.ire de Vcrrieres
lui icrivait ces lignes, en tetd desquelles le destinataire ;notait avec sa precision coutumi&re : t Modcle de lettre d'un
directeur A un penitent qu'il a nouvellement fait entrer en
communautO . n
(CMon cher enfant.
Je n'avais pas de vos nouvelles et j'etais en souci de vous.
Certes, on ne passe pas de la tendre affection A I'indiff&rence !...

Vous agez done bien fait de m'6crire et de m'crirc avec
votre bon coeur ; seulement, dans votre lettre, vous avez
trop pensý A moi et point assez A vous-meme... Comment vous
trouvez-vous A Saint-Lazare ? Votre sant6 pourra-t-elle
suffire au regime de la maison et votre caract&re, vos dispositions personnelles, pourront-ils s'accommoder au r6glcment
qui vous est prescrit ? Je ie d6sire vivement car j'ai toujours
esper6 que vous trouverez le bonheur dans une communaut6
o6 1'on vit en frires, ou I'on s'encourage mutuellement, o6
I'on n'a qu'A se laisser conduire tout doucement vers les
choses du bon Dieu. Souvent (es debuts sont rudes et le demon ne manque pas de d6courager les novices. Tenez bon,
vous avez de la volontW et quand cette volont6 ferme et franche s'unit A la grace de Dieu, on triomphe de tout.
En ecrivant A vos jeunes freres, donnez-moi un petit mot.
Que Dieu vous garde, que toutes les vertus de saint Vincent grandissent dans votre coeur, surtout la simplicite et
I'obeissance !
Francisque prononcera les saints vceux le 27 septembre
1888. Une lettre de son pkre, adressee de Lyon a Mme Aroud,
A Paris, exprime les sentiments de la famille au moment de
cette t profession religieuse a. Tous, parents et enfants, ont
voulu s'unir A ce grand acte par une fervente communion.
tc Enfin, Francisque est tout au bon Dieu. II I'a jur6, il
ne veut desormais vivre que pour Lui. Dieu, le ciel, voil :
quel heureux partage ! Ce matin, je pleurais en y pensant;
j'enviais le sort de ce cher enfant... Francisque a compris que
la vie n'est qu'un passage, une Apreuve. C'est le creuset oh
I'on doit s'6purer, se d6pouiller de tout ce qu'il y a d'humain pour se purifier et devenir celeste. VoilA pourquoi it
entre dans une congregation, creuset d'oi l'on retire des
saints. II entre- dans une congregation toute de charitd, c'estAi-dire toute de ce que le bon Dieu aime par-dessus tout, mais
dans laquelle on est inflexible sur tout ce qui regarde la regle.
Ce qui me console de perdre ce cher enfant, ce qui ne me laisse aucune inquietude sur son sort, ce qui donne joie A mon
ame en ce qui le concerne, malgr6 les immenses responsabilit6s qu'il vient d'assumer, c'est qu'il ne sera jamais seul.

-

488 -

Non seulement, il aura la rigle pour I'aider A accomplir ses
vauux, mais il aura toujours un compagnon qui comme lui
travaillera pour le ciel. Marcher seul, ou marcher en compagnie, c'est une grande difference. Seul, vous etes souvent
capable de vous decourager, de trouver la route longue, vous
tes livr4 A vous-m6me. Mais marcher avec des amis qui
veulent autant que vous et souvent plus que vous, atteindre
vite le but du voyage, qui pour Francisque et pour tous ses
compagnons de route sera et ne sera jamais que le Ciel,
voilA ce qui console, ce qui rejouit le coeur de peres chrktiens.
Adieu, ma chore Marie... Embrasse dix fois, cent fois, tant
que tu le pourras, mon bien cher, mon bien-aime Francisque.
Que Pierre ne soit pas jaloux, j'aime tous mes enfants.comme
un pire doit les aimere mais quand dans 'un de mes enfants,
j'entrevois un predestine, ne m'est-il pas permis de le caresser un peu plus qu'un autre ? Et cela, je le fais par 6goisme,car 1'enfant predestine auprs du bon Dieu sera le plus
puissant de tous. Certainement, ce sera lui qui tendra la corde
pour me monter au ciel. Le ciel, voila ce que Francisque
poursuit. Oh ! combien il a raison ! a
Les 6tudes philosophiqu.es et theologiques de M. Aroud se
continuirent dans des conditions particulieres, A cause de
sa sante. GrAce A la vigilance maternelle d'une Fille de la
Charite, la v6neree Sceur de Narp, d'Arcueil-Cachan, l'6tudiant de la mission put vaincre les assauts r6p•tss de la maladie et se preparer A recevoir successivement les diff6rents
ordres. Le 30 mai i890, la tonsure lui 6tait confer&e ; il recevait les ordres mineurs, le II juin 1892, le sous-diaconat,
le 17 decembre suivant, le diaconat, le 25 fevrier 1893.
L'entree de M. Aroud dans les ordres majeurs le dispensait alors des qbligations militaires ; un certificat du 28 mars
1893 constatait qu'il etait d6gag6 de tout service.
II pouvait done acceder au sacerdoce qui lui fut conf6r6 le
27 mai 1893. Une image en parchemin souligne cette precieuse date ; autour d'un calice que tiennent les deux mains
consacries, je lis cette devise : Benedic, anima mea Domino,
et noli oblivisci omnes retributiones ejus. a (Ps. 102) ( Mon
ame, b6nis le Seigneur, et n'oublie pas ses nombreux bienfaits. a
O done l'obeissance allait-elle envoyer le jeune pr&tre de
la Mission ?
M. Francisque Aroud fut d'abord plac6 au Grand s6minaire de Sens, dont le superieur etait M. Mourrut. Il y demeura dix ans, jusqu'en 1903, date de l'expulsion des Lazaristes du s6minaire.
Un de ses anciens 0l1ves, notre confrcre, M. Charles Mantelet a condense en quelques mots ses souvenirs sur le sejour
de M. Francisque au Grand s6minaire de Sens :
M. Aroud eut toujours une santj fragile et c'etait pour ses
eleves un sujet d'admiration que de voir la perfection avec laquelle ii prTparait ses cours et le courage avec lequel ii les
dsnuit. On le sentait parfois a bout de souffle, mais I'heure

-489

-

intdtgrale se passait dans V'explication des trails dogmatiques.
Prdcis dans son enseignenment, distingul dans la forme et
duns le geste, ii donnait aux seminaristes l'impression d'ur
projesseur qui dominait de haut son sujet. Pour tout dire, on
etait un peu fier de lui et dans lediocese de Sens, trente ans
apres son dipart, on le citait encore comme un educateur hors
ligne.
Educateur, il I'dtait surtout dans I'intimitd de sa chambre.
II gardait avec ses pinitents une amabilite melee de reserve
ui en imposait meme aux plus audacdeux. Chaque mois, ses
ils spirituels devaient lui rendre un compte detailld de leur
conduite, de leur conscience et de leurs travaux. II fallait tout
n installer ,, son mne comme ses cahiers et personne n'aurait
imagind qu'il en pdt etre autrement, tant son autorite, toujours souriante, demeurait incontestee.
Avec ses confreres, ii vivait sur le pied de la plus gracieuse
familiaritd ; cette gaiete de bon aloi que les seminaristes admiraient dans leur professeur pendant les recreations a did
cause de quelques vocations t la Mission. ,
Quelques lettres intimes nous rivblent les sentiments du
professeur ou de sa famille, au cours de ces premieres annees:
Le 9 octobre 1893, son pbre lui ecrit :
c Mon bien-aim6 Francisque,
11 y a tr&s longtemps que je ne me suis pas entretenu avec
toi. La cause, tu la connais : ce sont mes yeux fatigues. Eh !
bien, c'est cette mnme cause qui me porte A t'dcrire. Pourquoi ? Parce que je suis d6cid6 & consulter un oculiste et que,
sans 6tre sorcier, je ne doute pas qu'il ne condamne mes yeux
au repos absolu. Done, avant la terrible sentence, une derniere jouissance, une minute de tauserie.
Jeudi passe, nous avons joui d'une bien belle c6r6monie
chez l'oncle Louis - (M. le chanoine Boisard, directeur des
Ateliers d'apprentissage de Lyon, d6c1d6 quelques semaines
avant M. Francisque) - Monseignpur s'y etait rendu pour
visiter ses ateliers. Parmi toutes les merveilles que ton oncle
a pr6sent6es A Monseigneur, il n'a eu garde d'oublier clle
qu ilaffectione plus sp6cialement : sa famil!e. Bien plus, il
a appeld d'une fa;on toute spdciale I'attention de Monseigneur sur ce que trois de ses neveux 6taient Lazaristes, ce
qui, bien entendu, nous a valu un compliment de circonstance. , L'on sait qu'un quatrieme enfant devait naitre plus
tard A la vie de la Mission.
Aux voeux de f6te qui lui sont adresses par son fils, Al'occasion de la f6te de Saint Francois de Sales, 29 janvier 1894,
M. Francois Aroud r6pond A son bien-aim6 Francisque :
« A mon tour, de venir te souhaiter une bonne fate. La
Saint Francois, c'est ta fAte comme la mienne ; aussi tes
souhaits sont-ils les miens. Done, tous les deux nous nous
souhaitons le bonheur, mais moins le bonheur fugitif que le
bonheur 6ternel, n'est-ce pas ? Cette communion de nos Ames
nous unit plus intimement encore aux pieds de notre saint
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Protecteur, du celeste gardien de nos places dans le Ciel. A
toi, pretre, mon cher Francisque, je souhaite la saintetd de
notre saint Patron. Comme saint Francois, tu as tout quittd
pour suivre Jesus. Eh ! bien, je vais prier le divin Jesus de
te donner la sainteti comme it l'a donn6e a saint Franoqis
et A saint Vincent.
Tu es d'une si grande generosit6 pour moi que je ne sais
vraiment par quoi commencer A te. remercier. Je dois te remercier de ta lettre si filiale et si bien faite pour me porter a
remercier Dieu des bienfaits qu'il rdpand A profusion sur la
famille. Je dois te remercier de tes es ags dont l'une (celle
de mou choix) me montre l'attitude de mon Francisque en
priere. Je dois te remercier de ton sermon qui, pour me Ie
transcrire, t'a coft6 bien du temps, bign du travail, bien de
la fatigue. Ton sermon, Anne-Marie nous I'a lu, bier au
soir et t'6tonnerai-je en te disant que je I'ai trouv 4 parfait ?
De nos jours, it importe d'ktablir une distinction entre I'amour et la sensibilit6. L'amour, comme tu le dis tres bien,
se prouve par des actes dont le but unique est la perfection,
le bonheur de i'&tre aime.
Mais ce dont je dois surtout te remercier, mon bien-aim6,
c'est de I'assurance de'ta messe mensuelle. Pour moi, nul
tresor n'est comparable A celui-la. J'ai Wt6 bien 6goiste de te
le demander. Que veux-tu ? Je me vois si miserable. Bient6t,
je vais paraitre devant Dieu, qu'ai-je fait pour mon 6ternite ? n
La f6te de PAques x894 ramene M. Aroud A Arcueil, oA
il prendra le repos n6cessaire demand6 par ma Soeur de Narp
A la bienveillance du Tres Honors Pere Fiat. La tres digne
sceur servante de Cachan qui signe : a Votre deuxieme maman
l
, dcrivait le 19 mars : a Arrivez bien vite, Monsieur,
on veus attend. , C'est elle qui sauva la vie physique de notre
*onfrýrr et, par son exemple, ses conseils, ses initiatives, dev-it le preparer providentiellement A la vie d'ceuvres dont
nous parlerons bient6t. La reconnaissance de M. Francisque
fut sans borne pour Soeur Jeanne-Marie-Laure de Narp, dec6d.- A Arcueil, ie 28 mai 1897, dans la 73' ann6e de son Age
et 1:a 4 9 e de sa vocation.
Une nouvelle lettre du p&re de M. Francisque Aroud, aux
accents toujours si surnaturels, nous fixera sur les preoccupations de sant6 de son fils.
, Mars i 896. En te souhaitant la saintet6, je te souhaite la
longdvitd. Puisses-tu longtemps gravir le sentier de la montagne sainte ! Puisses-tu longtemps enseigner la doctrine de
Jesus-Christ, comme ton Maitre et ton Modele ouvrir les
ames, les gu6rir lorsqu'elles sont malades, les sauver des
griffes de Satan lorsqu'elles y sont tomb6es, leur enseigner
le chemin du ciel par 1'exemple et la predication 1 Puisses-tu
enfin, aprbs avoir Wt, sur cette terre le parfait imitateur
de
Jdsus-Christ, comme ton Maitre et ton Modble ouvrir les
portes du parfait bonheur A toutes les Am es dont tu auras
a direction i Tel est mon souhait d'aujourd'hui, tel sera mon
souhait de demain et de toujours I ,
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Qui ne voit combien le souhait a e6t rbalisN
? La missive
paternelle ajoutait , avec une fine bont~ : , Puisse ton andmie
&rbralete permettre d'achcver ton cours de dogme comme
tu l'as commence ! C'est tout ce que tes Sup•rieurs peuvent dtsirer. Je voudrais bien avoir uine anemie cerebrate qui
me pernmette, A to(n Age, d'enseigner le dogme A des sfminaristes. Je crois que cc souhait tu peux l'adresser A ton meileur
ami. ,,
Ecoutons une derni&re fois les paroles si chr6tiennes de M.
Franqois Aroud. Sur une trbs belle image ornee de lys, sont
graves ces mots : 15 aoft 9go5. Testament de notre pere :
41 Oh ! lorsque, comme je ie fais en ce moment, vous ouvrircz les portes de votre 6ternite, croyez-moi, les seules actions
qui ne nous feront pas trembler de crainte, ce seront celles
faites uniquement en vue de plaire b Dieu. n
Est-il besoin d'ajouter que les pensdes de Mine Aroud corIespondaient exactement A celles de son mari. Nous avons
dit I'affinit6 particulibre qui rapprochait M. Francisque du
coeur de sa mere. Voici les dernimres recommandations de
celle-ci A ses chers enfants :
a Que Dipu vous comble de ses benedictions ! Aimez-Le,
servez-Le, ce qui revient A dire : Sovez heureux, puisque tout
le bonheur est 1A, pour le temps et pour l'6ternite... Au revoir,
ou Ciel ! Que pas un de vous ne manque de nous y rejoindre !
Lyon, 6 juin 1912.,
L'annae 190o3 devait 6tre pour M. Aroud le point de depart
d'une vie nouvelle. De 19o3 A 19x8, son s6jour a Arcueil ne
devait etre interrompu que par un superiorat de 3 ann6es au
S.minaire Saint-Vincent, 88 rue du Cherche-Midi (Paris VI*)
succursale
aujourd'hui disparue de l'Institut
Catholique
(19o8-9igx). Ce passage A la rue du Cherche-Midi ne resta pas
inaperqu auz yeux du Recteur magnifique, S. E. le cardinal
Baudrillart, qui voulut renouer avec M. Francisque les relations d'autrefois, A l'occasion du sacre rdeent de S. E. Mgr
Gounot. De la maison St-Joseph, A Cachan, M. Aroud vint un
temps donner a Saint-Lazare des leIons de philosophie, d'Ecriture-Sainte, d'~loquence, dont le souvenir reconnaissant demeurera longtemps chez beaucoup de missionnaires.
C'est A Arcueil que devait s'6tablir son plus vaste champ
d'apostolat.
Devenu aum6nier de la Maison de Charit6 oi sa sant6 avait
requ tant de soins'devoues, M. Aroud constatait que les jeunes
filles appliqudes au service des vieillards 6taient tres igno.
rantes de leur religion, que rien n'etait organis6 dans le pays
pour I'instruction et l'education de la jeunesse, que l'orphelinat ne donnait pas tous les resultats heureux que I'on etait
en droit d'en attendre. Le patronage fut inaugurn
pour les jeunes blanchisseuses
de la region. Une cooperative de travail fut constituee parmi
les orphelines : I'ouvriere payait sa pension, s'entretenait ellemcme et gardait pour son avenir de pr6cieux ben6fices. Le
minist6re de l'Interieur envoya ktudier sur place 1'organisa-
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tion et se d6clara trks satisfait. L'Exposition Internationale
de Gand d6cerna une midaille d'or. Les ain6es formaient les
jeunes. Les externes voulurent avoir leur atelier comme les
internes. On ne quittait plus la maison que pour le mariage,
la vie religieuse, ou 1'6tablissement solide dans le monde. La
pite e6tait profonde, grace A une instruction religieuse remarquable et A une direction individuelle, p6n6tr6e du plus
pur esprit surnaturel.
De grandes fRtes religieuses, des Jftes de catichisme,
6taient organisees, longtemps avant les directives de S. S.
Pie XI.

Des groupements d'elite se formerent au patronage externe
et A 'ceuvre des Anciennes.
Le 16 novembre 191o, eut lieu, A la Salle d'Horticulture,
rue de Grenelle, sous la presidence de Mgr Amette, coadjuteur de Paris, la premiere journee des Patronages du diocese.
M. Aroud y assistait avec un de ses confreres. Des rapports
entendus, des 6changes de vues nombreux, sortit pour les
deux missionnaires ainsi que pour les soeurs pr6sentes la conviction qu'il y avait un effort A tenter, une organisation nouvelle A realiser. Ce fut le point de depart du mouvement des
Cercles d'Etudes dans les Patronages, des Groupements de
Z61atrices, des Retraites ferm6es d apostolat. M. Aroud prsida, dans ce sens, en 1912 et 1913,

A la

Communaut6, 140,

rue du Bac, les r4unions des Directrices de Patronages, speciales pour les Filles de la Charit6. Pendant les m&mes annees, se tinrent les ]ourndes de Drancy, puis celles d'Arcueil
pour les Zdlatrices.
Ce sont les retraites fermees qui devinrent aussit6t le grand
travail de M. Aroud, et apparurent comme la pepiniere et
le soutien de tous les mouvements d'apostolat.
La guerre elle-mnme ne devait pas ralentir le zMle du missionnaire. Voici comment lui-meme 6nonce les r6sultats generaux des retraites fermees tels qu'il les connaissait, depuis
le commencement de cette ceuvre jusqu'au 28 novembre 1916.
Trois sdries de retraites furent donnees A Arcueil, depuis
le Congr-s de Drancy en juillet 1913. Un total de 22 retraites
a reum 577 retraitarates. Parmi celles-ci, 3 ont fait une sainte
mort, 23 sont devenues religicuses, dont 12 Filles de la Charite. Mais qui dira jamais le chiffre global de ces belles vocations ?
La guerre termin6e, A la fin de 1918, M. Francisque Aroud
fut plac6 A Gentilly, d'oi il commenca immediatement A
ravonner,
propager en province le mouvement constitu6
dans la region parisienne.
Son activit6 apostolique va se concentrer desormais autour
de ces quatre objectifs : io Les retraites fermees
et
ment les retraites d'apostolat ; 20 l'action sociale etspcialesyndicale ; 3O une ouvre de charitd sociale, d'entr'aide mutuelle.
I'Aide mariale ; 4° les cercles religieux.
On peut suivre, dans les Rayons, A partir de Ig9g, le progres constant des retraies ferpmes. En 1919, quatre centres

8i retraites, 358 retraitantes

traites, 419 retraitantes, -

493 ; en

1920,

12 centres,

22 re-

Ainsi s'exprime le Bulletin de

mars-avril ig92.
Les centres sont : Gentilly, Marseille, Bordeaux, Givors, Nice, Dijon, Saint-Brieuc, Yport, Rouen. Montlugon, Toulouse, Rennes. Le numero des Rayons du 31 mai
1929 contient, sous la signature de M. Francisque Aroud, un
rapport present it la r6union des Directrices de patronages
du diocese de Versailles, le 29 avril precedent. Le confrencier
expose devant M. I'archiprstre, les Dames et les Sowurs :
ce que sont les retraites au sentiment des maitres de la vie
spirituelle, les resultats sp6cialement heureux et par consequent la trks grande utilit6 des retraites fermees, et surtoul
des retraites d apostolat.
e( Les retraites d'apostolat s'adressent A des jeunes filles solidement pieuses, sinckrement desireuses de travailler A la
gloire de Dieu et au bien des Ames, et qui mettent leur bonne
volont6 i la disposition des directeurs et directrices d'oeuvres
pour les seconder dans leurs labeurs et faire, dans leurs
oeuvres et, sous leur impulsion, le plus de bien possible. n
Une telle formule n'exprime-t-elle pas I'id6af de l'apostolat
bien compris ?
D'importants resultats, au point de vue social et syndical,
furent acquis par le moyen des retraites.
Pour ne citer qu'un exemple, M. Aroud 6crivait A la date
du i" janvier 1934 : c Le syndicat de Marseille est un miracle de la Prvidence. II commence dans une ecurie ; maintenant ses nombreux services remplissent toute une maison.
Ce syndicat groupe 2.00o cotisantes, animbes d'un excellent
esprit. II est ardemment professionnel et profonddment catholique. D'on lui vient sa force ? De son elite et de son organisation. II compte So propagandistes dont I'admirable devouement n'a pas d'autre source qu'une piet4 profonde et
kclairee, soutenue et ranimee, chaque annie, par les retraites
d'apostolat.
Les diverses 6coles syndicales de commerce, de couture,
de coupe et les cours du soir atteignent plus de x.ooo jeunes
filles et les services syndicaux sont assures par un personnel
d'A peu pres 28 membres appointes par le syndicat. Ces employees, toutes d6vou6es, pieuses et intelligentes, font un
travail que l'on peut qualifier d'immense.
Quant i la prosperit6 mat6rielle de I'oeuvre, elle est A peine
croyable. n
J'ajoute, pour completer ce tableau, que M. Aroud savait,
avec une prudence consommde, rester toujours dans son r6le
sacerdotal de conseiller moral, tel que l'ont tracd les directives
Pontificales.
Cette prudence s'exerca 4galement A i'egard de l'Aide Mariale, dont I'obiet est non plus la justice sociale, mais la charit6 sociale. Conform6ment aux prescriptions donnees plus
tard A I'Action Catholique, cette Association, declaree le
2 mars xq25, est I'ceuvre des laiques, des jeunes filles ellesmemes. Elle comptait 600 membres dix ans plus tard.
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Voici une courte notice extraite des statuts et reglements
de I'Association, r6digee par M. Aroud et qui donne les rcnseignements essentiels :
I. - L' Aide Mariale est une Association dont les mcmbrcs
se proposent principalement de crder et promouvoir toute
muvre et institution dtrivant de l'ebprit chritien d'assisiance
et d'entr'aide sociale.
II. - Pour faire partie de L' Aide Mariale A titre de
membre adherent, ii faut :
a) Adherer A l'Association de la Medaille Miraculeuse;
b) Adherer aux statuts et se conformer au r6glement int6rieur de l'Association ;
c) Etre admise par le Conseil Central de l'Association;
d) Payer le droit d'entree fix6 A deux francs et la cotisation minima qui doit 6tre verse A I'avance par annuit6 ou
par semestre le premier juin et le premier decembre de chaque
annee.
III. - Les membres de L' Aide Mariale doivent non seulement verser leur cotisation de grand coeur, mais encore s'aimer v6ritable nmt, et d6s lors, se visiter, se consoler, s'entr'aider dans leurs maladies et leurs souffrances ainsi qu'il
est dit aux Traditions et Coutumes de l'Association, art. 4.
IV. - Un requ collectif est dilivr6 au membre correspondant qui a expedid les cotisations au Si6ge Central de I'Association, mais toute associde qui voudrait un recu personnel
n'aurait qu'A en exprimeri le desir et A majorer sa cotisation
des frais de timbres.
V. L'esprit de L'Aide Mariale est ainsi defini A l'art. 5
des Traditions et Coutumes : Un esprit de grande pi6t6, de
charmante cordialit6 et de charit6 ardente et absolument d6sint&ressde.
VI. - Parmi les membres adhbrents de L'Aide Mariale,
seuls les membres actifs prennent part aux assemblWes gen6rales. Une assenabl6e g4ndrale se tient chaque annee, sans
convocation, le 2* dimanche de Novembre.

VII -

Quand un membre de L'Aide Mariale cesse d'ap-

partenir A I'Association pour quelque motif que ce puisse etre :
par suite de son entree en communaut6 ou de son manage,
par radiation, par d6mission ou pour n'importe quelle autre
raison, il perd toute espece de droits sur les biens qui forment I'actif de I'Association.
VIII. - En cas de dissolution de l'Association, suivant ce
qui est dit A l'art. 21 des statuts, tous les biens de 1'Association seront imm6diatement remis aux oeuvres de bienfaisance
catholique designees par l'Assembl&e ge6nrale qui votera la
dissolution.
Deux institutions se rattachent au mouvement de L'Aide
Mariale : un Institut polyglotte moderne, A Paris, et, A Marsielle, une ecole des plus florissantes.
Enfin, le Cercle religieux. La devise du Cerce est : Ego
servus tuus, je suis votre serviteur.
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Un extrait des Traditions et Coutumes en indiquera suffisamment le but et l'esprit :
I. -. Le Cercle est un groupement d'amitie orienti vers un
ardent desir de perfection personnelle el de rayonnement coliectif. En d'autres termcs, le Cercle n'est pas autre chose
qu'un groupement d'amiti6 trts surnaturelle qui tend fortement A procurer la perfection individuelle de ses membres
et a donner A leur effort collectif un rayonnement puissant en
lc coordonnant dans toute la mesure possible..
Origine du mouvement. - Persuaddes qu'un chr6tien digne
de cc nom doit - suivant la pensee du PRre Faber, du cardinal Mercier, de Sa Saintet6 Pie XI et d'une multitude d'autres Maitres illustres, - ne pas se contenter de sauver son
Ame par une conduite personnelle irreprochable, mais 6tendre
la Royautd du Christ sur les Ames qut vivent A ses c6tds, un
certain nombre de jeunes filles, dgalement d6sireuses de mener au milieu du monde une vie profondement chr6tienne,
meme foncierement religieuse, et de faire A toutes les ames
sur qui elles sont ou seront en 4tat d'exercer une influence le
maximum de bien, se sont unies par les liens de la plus sincere et de la plus surnaturelle amitie dans le but de se prater
sous la direction de guides qualifies, un mutuel et fraternel
appui qui leur permette de persvdrer plus aisement et de rdussir plus sirement dans I'effort courageux et dans le travail
difficile qu'exigent les vies de pidt6 profonde et de rayonnement intensif.
VoilA, en peu de mots, I'origine du Cercle et ses seules
ambitions.
II. - Les membres du Cercle se sont rencontris dans la
resolution de donner A lear effort collectif et fraternel de vie
interieure profonde et de rayonnement intensif deux bases qui
peuvent etre considerdes comme les assises du groupement,
A savoir :
Les vertus que chacun tdche de cultiver de son mieux et
dont la pratique collective, donne au Cercle son esprit ;
Les exercices religieux qui ont pour but de soutenir et de
d6velopper la piet6 du groupe entier et celle de chacun de
ses membres.
Le Cercle ne comporte aucun voeu mais exige I'esprit et la
pratique des vertus 6vangdliques, chretiennes, religieuses.
En ce qui. concerne la pauvretd, les jeunes filles offrent A
Dieu, librement et sans obligation, la 'petite part des ressources que d'autres consacrent d'ordinaire A de l1gitimes satisfactions. Cette part a Dieu n'est prdlevee que lorsque la
jeune fille a pourvu aux diverses n6cessitis : personnelles, familiales, locales, et ceuvres catholiques.
Le Cercle est ( un groupement d'amiti6 orientd vers un
desir ardent de perfection personnelle et de rayonnement collectif. , Telle est la definition qu'aimait A souligner M. Francisque Aroud.
L'une de ses maximes favorites dtait que a la piotd pro-
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et
ofnde, conme une fleur delicate, fuit la lumikre clatante
,
vraie.
humilit6
d'une
feuillage
l'epais
sous
s'dpanouit
Pour les ames qui lui 4taient les plus cheres, ii demandait
de Liau Seigneur, disait-il, A la maniire de Sainte Thir6se
ainer.
sieux, qu'elles aiment Dieu et le fassent beaucoup
Maintes fois, il leur recommandait le geste de la petite samte,
de c tout choisir n !
Sa maniere de suggerer la contrition et la ferveur dans
la r6ception du sacrement de p6nitence, 6tait p6entrante :
conseillait-il de rec Tous ces peches que j'ai commis peter - je les regrette, 6 mon Dieu, parce qu'ils vous ont
offens6, vous si bon ; parce qu'ils vous ont fait mourir, 6
et
J]sus ; parce qu'ils me valaient vos chAtiments. Je deteste
veux 6viter les plus petites fautes. Je veux Etre toute pure,
toute charitable, toute ap6tre ! a
11 exigeait des Ames ui se confiaient a sa direction la pere- vue, pour l'extension de leur infection A tous points
fluence, pour le rayonnement du bien.
Plein d'indulgence, en particulier, pour excuser les faiblesses
ou les d6couragements, ii se montrait grave, s6v6re, exigeant
meme, dans les assemblees ou reunions d'oeuvres, afin d'entrainer les cceurs vers 1'exercice de la plus grande charite, pour
obtenir la plinitude du don de soi. C'4tait encore l'une de ses
pensees qu il ne fallait pas retenir dans le monde les personnes
vigiblement destinies A la vie de communaut6. c Si je savais que vous fassiez plus de bien, je vous enverrais imm&diatement au couvent, les ceuvres dussent-elles en supporter
un choc serieux ! ,
Telle soeur servante de province nous disait : " Depuis pr&s
de vingt ans, M. Aroud a donn6 chez nous regulierement des
retraites ferm6es, guide les Ames de nos meilleures jeunes
filles. R6sultat : au lieu qu'auparavant, I'on comptait une
seule vocation religieuse dans 1'espace d'une quinzaine d'annes ; depuis les visites de M. Aioud, une trentaine de vocations ont surg, dont dix-huit pour la Communautd des Filles
de la Charit6. o
Ce souci des vocations, le pr6dicateur de retraites le transportait dans tous les domaines. L'une des personnes qui recevaient habituellement ses conseils, &crit: c M. Aroud a beaucoup desire que nous cultivions des vocations missionnaires.
II aurait aimk que nous obtenions du clel des missionnaires
dans nos families. Souvent, il m'a dit : ( Envoyez un de
vos neveux A la Congr6gation pour me remplacer. a
II a r6alis6 son gendreux projet de pourvoir A la fondation
d'une bourse pour un futur Lazariste et de prolonger ainsi a
1'6gard de, sa famille religieuse, les tdmoignages non dquivoques de sa delicate charite. 11 6tait membre bienfaiteur perpetuel de l'Union missionnaire du Clergk et donnait tous les
ans sa cotisation rdguliere pour les oeuvres recommandees par
la Circulaire de N. T. H. PNre. *
Essaierons-nous de saisir quelques traits plus intimes de
cette vie missionnaire ?

-497

-

La douleur physique n'a jamais quittW M. Francisque Aroud.
II souffrit longtemps, et surtout la nuit, ce qui ne l'emp6chait pas d'etre fidele aux exercices de communaut6 ; A 1'oraison notamment. Quand on lui demandait des nouvelles de sa
sant6, il r6pondait aimablement que c le diabite est une maladie intelligente a qui permet de continuer ses occupations...
11 fut un grand travailleur. Son esprit, plus tourne vers
I'analyse logique que vers I'observation psychologique, scrutait A fond une question, un probleme. Quelle m6thode que la
sienne ! Fiches, notes, classeurs, cahigrs, livres de toute sorte,
il utilisait tout. 11 avait mis tant d'heures pour composer
une confdrence, un sermon, une retraite, suivre le ddtail, l'histoire, les comptes d'une oeuvre, d'un groupement. Ses voyages
6taient pr6par6s avec un soin minutieux, impeccable : il y
avait les grands et les petits voyages, les objets, documents,
valises pour les uns et les autres. L'itineraire etait pr6vu jours et heures - pour toute I'annee 1938. Sa correspondance
d'ailleurs etait tenue A jour constamment, malgre ses deplacements perp6tuels.
Professeur a Sens il avait compose, outre de nombreux traitds de thdologie, une retraite de soeurs quli devait utiliser
loute sa vie, en I'adaptant aux diverses circonstances ; le
fond en etait si solide,' la forme si soignee, le travail avait
coOtt cc tant d'heures ) qu'il pouvait se servir sans crainte
des resultats de son labeur de jeunesse. II composa ensuite au
moins six retraites de jeunes filles, et combien de conferences
diverses pour ses oeuvres et reunions de formation A I'apostolat ! u Toujours utilement octupd ), note un de ses confreres qui ajoute : a Vaste science th6ologique et asc6tique ! a
C'est A force de volontd et d'application que M. Aroud parvint A une grande maitrise de lui-m&me en m6me temps qu'A
l'acquisition de ces trdsors intellectuels. Tout bambin, il 6tait
dejA a volontaire ) ; son p]re,. racontait M. Francisque, pour
briser cette a volont ))le plongea un jour dans le bassin .du
Sjardin familial. L'enfant garda toujours cette note un peu
t(personnelle ), qui voilait A certains yeux, le bien accomplipar le missionnaire. Lui-m6me se defendait, dans l'intimit6, de vouloir &tre personnel, ii n'en eut certainement jamais l'intention. II suivait sa conscience de tres pr&s, dtait
fidele aux revues .ordinaires, A la communication annuelle
qu'il crivait, au cours de sa retraite, selon les cinq points
de notre petite methode, avec la precision et la simplicit6
d'un ddbutant au s6minaire interne.
Signalons, A cette occasion un aspect peu connu du caractire de M. Francisque. Son souci de la perfection confinait
parfois au scrupule :
i
avait besoin . souvent d'6tre
6claird sur a valeur ou I'octroi de telle permission, la validit6 des pouvoirs recus de tel diocese, la necessite de recommencer telle partie du brdviaire. II demandait ces conseils si
discretement, s'enveloppait d'une telle atmosphere de souriante charit4, quand ii se retrouvait en compagnie, que l'on
ne se serait pas dout6 de la peine intdrieure qu'il venait d'exposer.
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Un confident a relevO enfin les traits suivants de la physionomie spirituelle de M. Aroud : c Homme de bon consell, ponderation dans les jugements, avec quelque chose de
persuasif dans la maniere ; accueil aimable, meme aux importuns ; charit6 en conversation pour ceux A qui ii parlait et ceux dont ii parlait, gaiet6 en r6cr6ation, reserve dans
les propos et dans I'attitude ; gcncrosit6 ddlicate, libarale ! ,
En somme, un mdlange de bont6 et de douceur, de simplicit6,
de bonnomie et de prudence : un a charmant confrere n I
La derni&re maladie, qui dura deux longs mois, mit le
sceau A cet ensemble de vertus. Le m6decin, un bon juge, de.
meura profond4ment 4difib des visites qu'il rendit a notre confrere. 11 6crivait, apres la mort de M. Francisque, survenue
le samedi 7 avril, A quatre heures et demie du matin :
jJ'aurais 6et si heureux de revoir encore une fois, apres
son ddecs, celui qui faisait partie de votre grande famille,
toujours si belle, si unie et dont les membres ne sont ddtach6s que par la mort. Ce passage, qui pour tant de gens
s'accompagne de terreur est pour vous I'aboutissant d'une
vie que vous avez d6sir6e, que la foi a embellie en vous permettant de faire de si belles Pt de si grandes choses. Le
Pere Aroud a rempli sa mission et ii n'est parti qu'apres
avoir support6 ses souffrances avec une admirable str6nit6 et'
un courage exemplaire, car il a souffert beaucoup, comme ii
le d6sirait lui-m6me.
Sa belle ime s'en est allee sans heurt, dans toute sa puret6, sans agonie.
Aujourd'hui, je le remercie de toute l'esp6rance qu'il m'a
donnee et vous, mon Phre, de toute la bont6 que vous m'avez
tmrnoign6e ainsi que ces Messieurs auxquels j'envoie mon
souvenir attrist6. ,
Mains de deux ans auparavant, le 27 septembre 1936, nous
c6lebrions au S6minaire Saint-Vincent, A Gentilly, la cinquantaine de vocation de M. Francisque Aroud. On nous permettra
de joindre A cette Notice deux souvenirs de cette fete :
I' a hommage n des eleves et a quelques vers a composds par
M. Ren6 Philliatraud A cette occasion.
Aux yeux de tous. notre ven6r6 confrdre demeurera un modAle de travail, un de ces ouvriers qui travaillent, comme les
veut saint Vincent, parce qu'il fut un fidele serviteur de Dieu
et I'un des fils trAs aimants de la trbs sainte Vierge : ( Ego
servus tuus el filius ancillae tuae ! ,
Edmond CRAPEZ.
ECHOS DE LA CINQUANTAINE
DE M. FRANCISQUE AROUD
(27 septembre 1936) UN COMPLIMENT
Cher et Vdnere Pere,
Lorsque la corolle des roses vient de s'ouvrir en quelque
parterre, si eloignees que soient les abeilles, soudain averties
par un instinct secret, elles y volent des quatre points cardi-
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naux. Mais, sans doute, A l'arriere-saison sont-elles plus empresstes encore : Les fleurs y sont plus rares ; et surtout, le farouche d'Aubign6, un instant dbtendu, nous I'a ap:
pris u Une rose d'automne est plus qu'une autre exquise. u
N'est-ce pas quclque chose de scmblable qui se passe ici,
cn ce jour ? Si, hier disperses A travers la France, nous voilA
maintenant r~unis, c'est bien, en effet, parce que le parfum
p6n6trant d'une rose d'automne, nous a, nous aussi, attires.
Oui ! Nous sommes venus, cette ann&e, avec un exceptionnel
empressement, non pas pour c6dlbrer une vocation naissante,
bouton prometteur, sans doute, mais encore fragile ; mais
pour f&ter votre jubilM, c'est-A-dire, une vocation qu'ont mitrie, 4panouie, magnifide, les soleils de cinquante annees !
Cinquante ans ! et non seulement de vie, mais de service h.
Avouons-le :-aucun de nous - et pour cause ! - ne se rend
pleinement compte de la raalit6 que repr6sente un pareil
chiffre : ni le petit sixikme, tout fier de ses onze ans, ni meme
le grand rhdtoricien dans la jeune gloire de ses dix-sept ans !
Cependant, cher et v6nrer
Pere,. seminaristes et appeles
nous aussi A son service par le bon Dieu, il est une. chose,
du moins, qqe nous comprenons bien : la beaute, la richesse
d'une vie qui, consacrde A Dieu, d6s le matin, lui a donn6
la plenitude de son midi, et continue A le servir dans la ser6nit6 laborieuse d'un soir qui n'est pas un d6clin.
11 y a cinquante ans, cher et v6nere Pere, vous etiez,
oh ! en mieux - ce qu'aujourd'hui nous sommes, ou ce que
nous serons demain : un grand jeune hqmme A la croisee des
chemins, maitre de choisir la route oh ii engagerait ses pas,
et responsable de son orientation.
Devant vous, s'offrait ou bien une existence aisee, au sein
d'une famille cherie, dans une activitd estimbe ; ou, loin des
v6tres, loin de tout intdrkt terrestre, une vie d6vou&e A Dieu
et aux Ames sous I'humble livr6e de la Mission. A vous,
comme A cet autre jeune homme riche de l'Evangile, une
voix disait : e Si vis perfectus esse... veni, sequere me !... »
Si tu veux I... Lui, ii n'a pas voulu. Vous, cher et v6ner6
Pere, vous avez r6pondu A Dieu c le plus beau mot, que, selon un de ses amis, on puisse lui dire, a vous avez repondu:
a Oui I a

Mais aussi, tandis que I'inconnu de I'Evangile s'est retird

tout triste, - de la tristesse que lui causait sa lAchet6, vous, vous avez trouv6 dans la fidelit4 A votre vocation, la
source intarissable d'une joie profonde et pure. Oui ! bien

certainement, quand, A cette heure, vous vous reportez A
cinquante ans en arri6re, A ce 26 septembre 1886, of vous
vous Ctes engag au service de Notre-Seigneur dans la petite
Compagnie e la Mission, alors il vous monte au coeur un
grand sentiment de paix et de joie, joie pure de vous etre
donn6 A Dieu, paix ineffable de l'Ame docile A la voix du

Seigneur.
Et c'est pr6cisdment A cette joie que nous sommes heureux
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de pouvoir, en ce moment, unir la n6tre, cher et v6n6r6 Pere,
Nous aimons aussi, - et c'est le sens de nos chants, de nos
priAres, de nos communions, A votre belle messe jubilaire de
ce matin, - nous aimons aussi A nous associer A votre Magnificat, pour remercier Dieu, qui vous a accord6 la grace de
lui etre fiddle, Marie Immaculde, qui vous I'a obtenue, et saint
Vincent, votre Pre et le n6tre, qui vous a bWni dans votre vocation.
Notre empressement A partager vos sentiments est d'autant
plus grand que votre exemple nous est prcieux... Oh ! il
1'a 6t6 pour d'autres avant nous ! Vous avez, en effet, ouvert
une voie o6, A votre suite, devaient s'engager, pour y marcher brillamment, et un cher disparu, invisiblement present
A notre f&te, et deux autres encore de vos freres, que nous
atons la joie de saluer A vos c6tis et d'associer A I'hommage
que nous vous adressons...
Mais, nous-m&mes, nous trouvons a nous instruire dans
votre exemple. Nous aussi, en effet, nous connaissons, ii le faut bien ! cette crois6e des chemins ; nous aussi,
nous nous prenons A delibdrer sur la voie oi nous engager,
partag6s peut-ktre entre l'appel du monde et celui de Dieu.
Si jamais nous 6tions tentes de reculer, par lchete, devant
la vocation A une vie plus haute, puisse l'exemple de votre
bonheur d'aujourd'hui faire pencher notre r6solution du c6t6
o6, comme vous, nous pourrons, cinquante ans apres, 4tre
heureux de la ratifier !
Puisse-t-il aussi nous rappeler la ficondit6 d'une vie ainsi
donnie A Dieu ! N'est-elle pas comme un pokme A sa gloire,
compose, strophe apr6s strophe, de jours qui s'ecoulent pleins,
et doeuvres qui se multiplient, f6condes ?
Strophe des annes de seminaire, d'un rvthme A la fois
all&gre et pieux, - l'allgresse incomparable d'une jeunesse
pure et toute livrde A Dieu, - richement enlunrinee des vertus du novice, travers6e du souffle de I'Esprit, qui emporte
l'me vers les sommets.
Strophe des ann6es d'6tude et de preparation plus prochaine
au sacerdoce. Elle est, celle-la, dense, substantielle, lourde
d6jA de .tant de richesses diligemment amassdes ; e&, en m&me
temps, delicatement ouvrde par une Ame avide des vertus
sacerdotales ; et enfin elle s'6panouit splendidement dans les
grAces ineffables de I'ordination.
Et puis, ce sont les strophes multiples, aux rdsonnances
si variees, si profondes, et 6ternelles !... des travaux et
des ceuvres qui ont suivi, fruit d'une activit6 que nos yeux
voient avec admiration se poursuivre sans se lasser.
Activitd plus ext6rieure du professeur methodique et laborieux, aux legons si travailles et si riches, Gn pourrait ici meme nous en rendre t6moignage ; - du superieur,
aux fonctions delicates, delicatement remplies ; - de I'organisateur et de l'animateur d'oeuvres sociales prosp6res et f6condes, honneur du syndicalisme chretien I
Activit6 plus intime du predicateur de retraites, solide, pieux
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et devou6, que, dans cette salle m6me, nous avons pu gofiter;
du directeur d'Ames averti et prudent, plein de dtlicatesse et
d'onction en m&me temps que de science, autour de qui s'est
tress6 une riche couronne de vocations sacerdotales et religieuses. Que, au passage, il nous soit permis de saluer, parmi elles, un de vos fils spirituels, cher et A vous-meme et A
cette maison de Gentilly !
Enfin, activit6 A la fois extrieure et intirieure du formateur
d'6lites vraies, .srieuses, aptes A agir sur leur milieu, ferment
puissant mlA par vos mains sacerdotales A la pAte de ce
monde pour la travailler, I'ameliorer et enfin, procurer I'ave-

nement du regne de Dieu dans les Amnes, but unique et ambition profonde de votre activitd multiforme.
Telies sont, cher et v6ner6 Pere, quelques-unes des strophes
du poeme vivant que vous avez compos6 durart les cinquante
ans de vocation, objet de cette f6te. Dans ce ( long espace
de vie humaine ,, que de tresors spirituels vous avez dispensds aux Ames I que de m6rites personnels vous avez acquis ! Et, ici encore, quel exemple vous nous donnez ! Sans
oute, nous n'ignorons pas, - on nous la redit souvent est vrai, comme le
la beaut6 de notre vocation ; mais, s'il
proclame le podte, que
t Les exemples vivants sont d'un autre pouvoir ,
votre carri6re si pleine, si f6conde nous met sous les yeux,
nous fait bien toucher du doigt, - et nous vous en remercions - le bien que peut r6aliser autour de lui un vrai
prAtre de la Mission !
Elle nous montre aussi, et enfin, les vertus qui doivent
briller dans un fils de saint Vincent. Un amour du travail
qui a accumul6 dans tant de dossiers m6thodiques d'innombrables richesses de doctrine ; un .zle toujours en action qui
A chaque instant, vous entraine en de longs voyages, loin du
calme Gentilly ; une piet6 fervente, que nous entrevoyons
dans notre chapelle ; une bont6 affable, facile A lire sur votre
visage ; un enjouement heureux, charme de la vie de communaut6, dont, servants au i6fectoire, nous sommes les tdmoins 6difies ; une charit6 g6ndreuse et discrete, dont - nous
lesavons - nous ne sommes pas les derniers beneficiaires ;
permettez-nous de ne pas la mentionner sans vous en exprimer notre profonde reconnaissance.
Devons-nous ajouter A cette liste, bien longue et cependant
incomplete, la vertu premiere et fondamentale, I'amour profond,effectif, pour Dieu,
Ai la force de ses bras et A la
sueur de son visage , ? La fete jubilaire de ce jour nous
en dispense. Elle n'est rien autre, en effet, que l'exaltation,
a la trop pauvre mesure de nos forces, d'un vie devouee A
Dieu et aux Ames, sans d6faillance, pendant cinquante ans :
est-il langage plus Bloquent ?
Cher et v6n6r6 Pere, nous avons fini.
Nous avons 4t6 longs ; mais vos ann6es ont 0t6 nombreuses
et pleines ! Nous espdrons bien, d'ailleurs, que beaucoup d'autres, aussi f6condes,

viendront s'y ajouter. Et -

pourquoi
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pas ? - nous souhaitons que, dans dix ans, devenus prelrc.s
h notre tour, nous ayons la joie de venir fcter avec vous vos
noces de diamant !
En attendant, cher et vi6nkr6 PIere, nous retiendrons comnme
une Ieqon f.conde pour nouu .ls be;lux exemples des cinquaLnk
anndes 6coules, et nous vous remercions de nous les avoir
dunn6s. Votre jubilk ,au debut de cette annie scolaire, en
nous prnsentant la r6alisation concrkte de notre ideal, sera
pour nous comme un phare lumineux A I'entr6e du chemin,
une v6ritable grAce de Dieu. 11 le sera plus encore si, comme
nous osons vous le demander, vous voulez bien appeler sur
nos ames les faveurs de Notre-Seigneur, par vos prieres et par
votre sainte ben6diction, gage pour nous d'une fiddlit6 semblable A celle que, de notre mieux,- nous avons voulu cae6brer.
(Les Eleves du Seminaire Saint-Vincent, de Gentilly)

QUELQUES VERS...
Ce ne sont que des vers : quelques strophes A peine,
Quelques rimes, un peu de po6sie humaine
Pour louer ce qui fut du pur surnaturel,
Et la muse profane
S'excuse de n'offrir que des fleurs qui se fanent
A qui m6rite tellement les fleurs du ciel...
La muse ! Ce seul nom doit vous faire sourire
Monsieur ! vous qui si gentiment nous taquinez,
Peut-etre qu'a part vous, maintenant vous songez :
t La muse va griffer les cordes de sa lyre ! )
H6 bien done, griffons-les ces cordes immortelles.
La muse habitude aux oeuvres les plus belles
Et qui sur tant de nobles choses a chant6
En ce jour de bonheur trouve son point supr6me
Car de son pauvre chant votre vie est le th6me
Et je sens qu'elle veut en dire la beaute.
La Beaut6 ! C'est un mot que le monde r6serve
Aux mains de ses amis, aux oeuvres qui le servent.
C'est un mot dont tout seul il voudrait s'honorer.
Est-il d'autres beaut&s, il semble 1'ignorer I
Et pourtant, au-delA des formes passag&res
ui se fanent avec les infimes poussibres
Dont quelque temps peut-6tre elles sont l'ornement,
II est une beautd qui, sans nul changement
Ayant pris en Dieu seul toute sa raison d'etre
Ne souffre pas de mort et ne peut disparaitre
Mais que le corps d6livre m6me en se brisant.
Or de cette beautd vous fates l'artisan.
Les ames devant vous 6taient comme une toile
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Oh tout peut exister : la lueur de I'6toile,
L'image du demon ou e1 vaste ciel bleu.
Souvent, peintre divin en 6tant missionnaire,
Vous sittes effacer I'image de la terre
Et sur i'ime tracer I'image du Bon Dieu.
Que d'ames devant vous dans le saint minist-re
Se pr6sentaient hdlas, semblables A la pierre
Ou comme ce beau marbre encore sans dessin
Qui peut rester sans forme ou demeurer vulgaire
Ou s'orner de vertus ou devenir un saint.
D'autre part vous songiez que 1'ame des 6lus
Doit reproduire en tout la Face de Jesus.
Alors comme un sculpteur taille et jamais n'acheve
Jusqu'au jour oh la pierre obeissant enfin
Realise au grand jour la splendeur de son Rave
Vous sculptiez dans les coeurs I'image du divin.
Les doigts de Phidias ni ceux de Praxitele
d'oeuvre plus immortelle ?
Ont-ils jamais crt
Leur main n'est rien aupres de la main qui bdnit
Et creuse dans un coeur le nom de l'infini,
Leur main n'est rien aupres de la main qui pardonne
Et qui sans regarder le nom ni la personne
Se levant seulement sur les hommes pench6s,
Efface la laideur immonde des pIches.
Leur main n'est rien surtout aupres de cette main
Dont la puissance peut diviniser le pain.
Ah ! toutes les beautds s'effacent et palissent
Lorsque chaque matin le geste consacr6
Fait descendre leur Dieu dans le sang du calice
Et lorsque vous tendez vers le soleil levant
L'humble morceau de pain qu'emporterait le vent.
Songeons combien de fois ce geste r6pdtd
A jet6 dans le temps un peu d'eternite.
Oui, Monsieur, votre vie est belle, s'il est beau
)'aider I'homme souffrant A porter son fardeau
Et, semeur dont la main puise en plein Coeur du Maitre,
)'avoir des mots d'ami et des gestes de pretre,
S'il est beau d'amener les ines doucement
Par la r6flexion et le recueillement
A voir combien du Christ elles furent .imees
tans I'asile beni des Retraites Fermes,
S'il est beau de donner le pain de la doctrine
Aux blites choisies par la grace divine
Et de donner encor des morceaux de ce pain
Suprasubstantiel et pourtant quatidien
Auk Ames affamees des classes ouvri&res,
S'il est beau d'embellir cela par des pri6res
De s'oublier soi-meme et d'un geste discret
De faire tout le bien que l'on fait en secret,
1D'tre, comme le Christ, le bon Pretre qui passe,
Va jusqu'aux malheureux, console et puis s'efface...
Si tout cela s'appelle enfin la Charite,
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Je crois que votre vie est pleine de Beaut6.
Mais j'entends une voix, la plus belle de toutes
Plus belle que le vent qui reve sur les routes,
Plus douce A tous les cceurs qui vont par les chemins
Que ce que nous disons avec nos mots humains,
Elle parlait avec des paroles tres lentes
Et qui, justes, 6taient encor trxs consolantes.
Je suis le Christ, le bien-aim6 de ta jeunesse,
Celui que tes vingt ans prirent pour seul ami,
Je suis content de toi car tes pas m'ont suivi
Depuis le premier jour de ta premiere messe.
Je suis content de toi, car tu tins ta promesse,
Et mon coeur infini peut A peine compter
Tous les cceurs que vers moi ton coeur a fait monter
Tous les coeurs qui par toi pour toujours me connaissent.
Combien de fois, tout seul, dans la pauvre maison
Que sont pour moi les coeurs de tous ceux qui m'ignorent,
J'attendais un ami qui m'accompagne encore,
Lorsque tu vins me visiter dans ma prison.
J'6tais l'homme sans vitement et presque nu
Celui que les pcheurs abandonnent sur terre
Et lorsque je pensais devenir solitaire
Pour me vetir encor ton cceur est revenu.
J'etais celui qui crie aux hommes : t4Sitio o,
Mais lorsque pres de toi ma misere est passee
'u m'as donn6 ton cceur oi mA soif 6tanch6e
A pu boire souvent plus que le verre d'eau.
Maintenant c'est mon tour et je change ma voix,
Je ne suis plus celui qui meurt sur une croix,
Le pauvre visit6, le bless6 que I'on panse.
Je suis le Dieu d'amour, je suis la r4compense
Et pour remercier celui qui m'a comble
Mon coeur est plus fecond que n'est le grain de bl6.
Ma bont6 se souvient de ce qu'on fit pour elle.
Allons, courage donc, mon serviteur fiddle,
GoAte comme il est bon, le Seigneur de ton choix
Puisque tu m'as servi bonnement tant de fois,
Je te sers A mon tour : Je veux qu'en cette fete
La meilleure des parts de moi-mAme soit faite.
Je veux parer le ciel qui doit te couronner
Et te donner cent fois ce que tu m'as donn6.
Je veux surtout que ceux qui IA-haut preciderent
Tous les amis restes encore sur la terre
Se milent au bonheur qui rayonne en ce jour
Et qu'A travers mon ciel tu sentes leur amour,
Qu'eux aussi soient presents pour toute cette joie
Ou'ils s'unissent A vous bien que nul ne les voie
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Et pour qu'enfin ce jour vous soyez tous heureux
Puisqu'ils sont avec vous je demeure auprns d'eux ! a
Ainsi parle le Christ et dans sa douce voix
D'autres ames semblaient vous parler a la fois.
La voix de saint Vincent offrant ses vueux de PI're
A celui qui resta son bon missionnaire.
11 y avait encor la voix de vos amis
Heureux d'etre en ce jour pres de vous reunis
Et de prier pour vous la Reine des ApOtres.
Parmi toutes ces voix il y avait les n6tres
Et c'etait un concert qui ne s'arrttait plus
Dans lequel dominalf le merci de J4sus.
Rend PHILIATRAUD.

MONTPELLIER
F•Ues du Bicentenaire de la Canonisation
de Saini Vincent de Paul
Vers i6o5, saint-Vincent de Paul passait A Montpellier, se
rendant A Marseille sur un cheval d'emprunt. Passage sans
cclat et sans sillage, qu'aucune
chronique ne mentionne,
qu'aucun monument ne signale. Le retour se fit d'ailleurs par
un autre chemin, avec arr&t de deux ans en pays barbaresque.
Quelques annees plus tard, saint Vincent etablissait les
Filles de la Charit6 A Agde, les Missionnaires A Montpellier
et a Agde pour la direction des Grands s6minaires. Action durable et fconde qui a r6alis6 pendant plus d'un sicle et qui
realise encore au Grand s6minaire le beau programme de
formation surnaturelle trac6 par saint Vincent lui-m6me dans
une lettre a M. Get, superieur du sdminaire de Montpellier :
a Vous devez avoir pour but principal en I'6ducation des
ecclsiastiques, de les dresser A la vie interieure, A I'oraison,
au recueillement et A I'union avec Dieu. n T. VII, p. 593.
Le diocese de Montpellier possede actuellement en pleine
activit4 trois maisons de Missionnaires et dix-huit maisons
de Filles de la Charitd. C'est aussi vers Montpellier et autres
villes et bourgades de l'Herault que se reportent par le coeur
de nombreux enfants de saint Vincent et non des moins
illustres, c'est leur petite patrie tant aimne I
Aussi, prAtres et fideles du diocese, et surtout de la ville
de Montpellier ont-ils 6t6 heureux de f6ter le bi-centenaire
de la canonisation de saint Vincent, mus par I'admiration
pour le Saint, par la gratitude pour le Bienfaiteur et par
I'attachement cordial A ses enfants. Its l'ont fait magnifiquement, comme on sait le faire dans le Midi, oi tout vibre
dans la lumi6re ardente !
Quelaue temps A I'avance, on se prepare ; les journaux
locaux annoncent la fete, des affiches sont apposkes dans les
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tglises, un tract est repandu A profusion : u Le vitrail de saint
Iincent a donnant quelques retlots d'ame et quelques <tuvres
du grand Saint.
Le vendredi 13 nmai : Journte intime au Grand s6rainaire
le travail habituel n'cst pas arr6td, mais encadrd dans des
chants en l'honneur de saint Vincent, A la messe de Communaut6 et au Salut solennel. Les jeunes clercs, dans le recueillement et le silence, contemplent le beau modele et jusqu'a lui haussent, leur iddal.
Le samedi. aans la vaste et belle chapelle des Filles de la
Charit6, A l'H6pital General, M. le chanoine Calmel, Grand
Vicaire, c616bre la messe et donne la communion A de nom'
breux fiddles. Le soir, M. le chanoine Raffit, qui aime tant
louer saint Vincent et qui le fait avec tant d'6loquence et de
piet6, montre les qualitds de I'homme et les vertus du saint
qui font rayonner Dieu dans la vie du heros de la Charit6 !
La journee du dimanche 15 mai fut un triomphe. La cathi-

drale accueillante, comme la maison du Pre, avait pris, ce
jour-IA sa belle parure. Les murs se dilatent pour recevoir h la
messe Pontificle et aux vepres les quelques milliers de fideles
qui vont s'y presser. A hauteur des vitraux, dans une apotheose de lumiere, l'image de saint Vincent sourit et attire.
Vers o1 heures, les derniers fiddles se hatent vers la cathbdrale pour y trouver une place. Au mime jour, et a la m6me
heure, dans tous les sanctuaires de Marie du diocese, les
jeunes agriculteurs catholiques. cllbrent leur Journe Mariale.
Vers eux, se portent aussi A travers vignes et garrigues le
sourire et le coeur de saint Vincent. N'est-il pas fils de paysan, ap6tre des pauvres gens des champs, aimant A dire :
tLes paysans et les laboureurs sont nos nourriciers, nous
leur de-vons reconnaissance. . A leur facon, les Jacistes furent
de la fete, saint Vincent est leur Patron.
La cathddrale est remplie comme aux grandes solennit&s :
Communaut(s religieuses, Confdrences de Saint Vincent, Dames de la Charit6, Louises de Marillac sont A l'honneur. Dans
le transept de droite, une vaste nappe de fremissante blancheur : ce sont les Filles de la Charit6 en nombre imposant.
face au tr6ne oh sont exposees les reliques de leur glorieux
P&re. Mgr Brunhes, 6veque de Montpellier, et Mgr Mathieu,
6evque de Dax, font leur entree solennelle et les rites de l'office pontifical se ddroulent dans leur impeccable precision et
leur majestueuse ampleur.
Les chorales unies du Grand et du Petit s4minaire exdcutent la Messe de Vierne A deux orgues, magnifique fresque

sonore d'une facture si riche, d'une sincdrit6 si prenante. Dans

un recueillement 6mu, la foule s'unit A la supplication ardente du Kyrie, A l'envolee du Gloria, A la priere du Benedictus qui semble avoir saisi Dieu et ne s'en plus vouloir s6parer,. A la melodie si confiante de I'Agnus et du Dona Pacem.
Vraiment, on a pri6 sur de la beautd !
Le soir aux v6pres, une foule plus nombreuse encore que
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le matin se ploie sous la main b6nissante des 6veques et
prie en dcoutant de la belle musique. Elle attend la parole
de l'veque t gardien ddvot du Berceau de Saint Vincent. a
Mgr Mathieu 6difie et charme son auditoire par un magistral discours, jailli du coeur autant que de l'esprit, od it
chante la charit6 de saint Vincent de Paul, durable et feconde, parce qu'elle fut mystique, pratique et souriante !
e par de fraterII va sans dire que la fete fut compltp
nelles agapes. Au Grand s6minaire, autour de Leurs Excellences Mgr Brunhes, Mgr Mathieu et de M. Frasse, Visiteur provincial des Pretres de la Mission, ont pris place et
alligrement fusionn4 les chanoines de la cathedrale, les cures
de la ville, les archipr6tres du diocese, les superieurs des
communautes religieuses et les aum6niers des Maisons des
Filles de la Charitd. Au moment des toasts, M. Frasse dit:
tcle mot qui convient n en remerciant tous ceux qui ont contribu6 par leur parole, leur travail ou leur pr6sence A 1'6clat
de cette fete et A l'unanimit6 de cet hommage. M. le chanoine Blaqui&es, archipr6tre de Beziers, parlant au nom du
clerg6, d6clare que les Enfants de Saint Vincent font veritablement partie de la famille dioc6saine et continuent au profit
et A' la satisfaction de tous l'ceuvre f6conde commenc6e du
temps m6me de saint Vincent. Mgr Brunhes, en termes d6licats et avec le ton cordial du Pere, dit son -admiration pour
saint Vincent qu'on lui a appris A aimer au s6minaire de
Saint-Sulpice, et son affectueuse gratitude pour les Fils et
les Filles du grand Saint qui, suivant leur tradition de famille, se donnent avec desinteressement A un perseverant labeur dans le diocese de Montpellier.

Comme conclusion de ce compte-rendu, voici

les

derniers

mots du tract de propagande : a Nous t'aimons, 6 Saint
Vincent, clair sonmmet d'Humanitd, Gloire de la France,
Fleur d'Evangile, Reflet du Christ, Rayonnement de la Divine Bont ! n
Bertrand DUHOUR

PARIS
HOPITAL

SAINT-JOSEPH

L'ASSEMBLEE GENt~RALE

DES BIENFAITEURS

(31 mars 1938) .
L'Assembl6e gn&rale des bienfaitcurs de l'h6pital SaintJoseph a eu lieu, le jeudi 31 mars, A 15 heures, dans la chapelle meme de I'h6pital, sous la prtsidence de S. Em. le
cardinal Verdier, archeveque de Paris.
Une tapisserie masquait le maitre-autel et, dans le fond du
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sanctuaire, une estrade avait et6 dispos6e oi avaient pris
place le cardinal Verdier apx c6t6s duquel se trouvaient : S.
Em. le cardinal Baudrillart, recteur de I'Universit6 catholique ; Mgr Sudour, president de l'h6pital Saint-Joseph ; le
comte de Francqueville, administrateur; M. Etienne de Naleche,
membre de l'Institut, directeur du Journal des Ddbats.
Rapport gnftral du comte de Francqueville '
Prenant le premier la parole, M., de Francqueville, en un
long et intdressant rapport, rend compte de 1'activitd de
I'ceuvre depuis la derniire Assemblde.
Apr&s avoir 6voqud la mdmoire du chanoine Gosset, president du Conseil d'administration, dec6dd au mois de mai
1937, et salu6 son succcsseur Mgr Sudour, ancien aum6nier
militaire et, a ce titre, chevalier de la L6gion-d'Honneur, M.
de Francqueville remercie les personnalit6s qui president A
cette Assembl6e.
S'adressant a notre directeur, il rappelle les titres qu'a
celui-ci A se considdrer a chez lui n dans cette maison, A laquelle sa famille est attachee par de nombreux liens.
L'orateur s'attache ensuite A demontrer les difficult6s croissantes en presence desquelles se trouve I'ceuvre du fait des
a reformes sociales si pr6cipitdes a.
c Le chiffre des d6penses en traitement du personnel est
pass6 successivement de I million 130o.007 francs en 1935 A
1.467.808 en 1936 et A 2.331.876 en i937. Le chiffre a done

plus que double en deux ans. a
Certaines autres depenses peu compressibles (chauffage, lingerie, nourriture) ont 6galement fait des bonds skrieux, aussi
la journ6e de malade a-t-elle du augmenter.
M. de Francqueville parla ensuite du service social et de
ses trois sections : enfance, tuberculose, cas individuels, et
des visites A domicile qui sont assurees.
La section des cc cas indiiiduels a a permis le placement de
804 malades en deux ans ; beaucoup d'autres infortunes ont
pu rtre soulag6es grace A l'activitd de ces trois sections, lesquelles ne disposent cependant que d'un maigre budget.
Puls, tour A tour, le rapporteur rend compte du zMle dont
font preuve ceux qui ont la charge des services medicaux et
religieux ; il fait part, enfin, de deux innovations, chacune
d'un domaine bien diff6rent : une biblioth6que, qui comporte
'plusieurs centaines de volumes, des salles de traitement par
les rayons ultra-violets qui sont un modkle du genre.
En faveur de ces deux innovations l'orateur adresse un particulier appel aux bienfaiteurs de l'oeuvre.
Apres avoir remercid les donateurs dont la g6ndrosit6 a
permis la construction d'une infirmerie qui manquait au pr6ventorium qui se trouve au Home, en Normandie, l'orateer
adresse un supreme merci A tous les bienfaiteurs et c audessus deux, A la Providence qui continue si manifestement
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et qui saura susciter de nouveaux bienfaide nous proteger
t
teurs pour par aire une oeuvre qui ne saurait p6rir ).
Le rapporteur est tres vivement applaudi, et S. Em. le cardinal Verdier donne la parole A M. Etienne de Nalche.
Allocution de M. Etienne de Naleche
< Eminence,
II me semble que je n'aurais aucun titre A participer A
I'honneur de vous saluer respectueusement ici, si je ne pensais que je suis uni A I'oeuvre si belle que vous honorez d'une
sollicitude si haute et si constante par des lens de famille. 11
m'est permis, en prenant avec emotion la parole devant Votre
Eminence, de songer d'abord que ces admirables Soeurs de
charite, qui trouvent dans cette maison les conditions parfaites
pour l'exercice de leur mission, reprisentent pour moi, par
suite de circonstances familiales, beaucoup plus qu'un sujet
particulier de veneration. Des souvenirs qui me sont tres chers
me font paraitre leur activite d'un prix special. Et, si je puis
dire, c'est comme une part d'affection fraternelle que j'attache
A celles et A ceux qui, anim6s de l'esprit de saint Vincent de
Paul, participent A la vie d'une oeuvre comme celle-ci.
Mesdames et Messieurs, bien d'autres auraient pu louer plus
dignement cette organisation si complexe et si utile qui est
figur6e par I'h6pital Saint-Joseph. Pour moi, je la connais par
son exceptionnelle reputation. II n'est personne qui ne sache
quelles ressources de savoir, quels tr6sors de devouement,
quelle merveilleuse combinaison d'esprit pratique et d'esprit de
charitd represente votre maison. Dans tous les ordres et, en
quelque sorte, A tous les etages, c'est avec une meme ardeur
disint6ressee, une attention patiente aux petites choses, une
dans les grandes, que l'on travolontW de sacrifice eclairee
vaille ici. Manifestation exemplaire, entreprise si incontestable
que, dans les milieux les moins sympathiques, elle est connue
et secr6tement admiree. Tous ceux qui s'y consacrent apparaissent A tous. les regards comme faisant partie du cort6ge
magnifique qui garde la grande tradition du bien.
Je connais aussi sur I'oeuvre de Saint-Joseph d'autres louanges. Combien de fois, me trouvant A la t6te d'6quipes d'ouvriers A qui les sentiments religieux restaient bien 6trangers,
n'ai-je pas Wt6 sollicit4 d'intervenir pour que quelqu'un d'entre
eux pfit &tre soign6 A Saint-Joseph ? Ces hommes sans souci
moral et quelquefois hostiles A la morale chretienne exprimaient avec une spontan6it6 rkconfortante leur prdefrence pour
votre oeuvre. IIs en discernaient confusement les extremes
m6rites. En face de la dure 6preuve de la maladie, ils ouhliaient leurs prejug6s et ils allaient A vous avec l'obscur d&sr d'etre non seulement soignes, mais r6confortds. Car c'est
'ela qui, dans la plupart des cas, expliquait A ces instants
leurs sollicitations. Si grande que fit la rdputation de vos services techniques, ils souhaitaient d'6tre admis A Saint-Joseph
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moins pour y recevoir des soins plus kclair&s que pour les
rccvoir dans une atmosphere de sympathie, d'humanit6 et,
pour tout dire d'un culte de charit dqu'ils connaissaient mal,
mais qu'ils savaient ne pouvoir trouver ailleurs.
j'ai pens6 souvent A cet 6tat d'ame. II y a bien longtemps d&jA, plus d'un demi-siccle, si vous me permettez de
rappeler ce souvenir, ma pauvre mbre me disait, alors que
nous passions devant la belle facade d'un hospice : u Vois-tu,
mon enfant, on devrait, au fronton de tous ces monuments,
inscrire : IdIci 'on souffre. a Ici, l'on souffr5... C'est une
sentence qu'il est inutile de faire graver & Saint-Joseph. Elle
est inscrite ici dans tous les cceurs, elle conspire A cette impression de sedrnite et presque de bonne humeur que l'on
emporte de la moindre visite dans vos salles oi il y a cependant tant de souffrances. Comment expliquer cette ambiance d'une sensibilit6 si tendre et si salubre a la fois que
I'on respire dans cette maison ? II y a bien des raisons sans
doute, naturelles et surnaturelles. Mais n'est-il pas permis d'y
voir I'une des graces propres a I'ordre le plus populaire de
France, celui de Saint-Vincent-de-Paul. propres aussi A toutcs
les bonnes, si bonnes Soeurs qui en prolongent I'esprit et la
mission ? Admirable bonne humeur, ou il y a peut-.tre plus
de charitA que dans des actes de ddvouement plus tclatants.
C'est par ces visages avenants, par ces sourires d'amitid, cette
sollicitude ddcente et forte que les malheureux apprennent A
reconnaitre quelque bien dans leurs souffrances m4mes et
quelque espoir dans leur d6sespoir. Ils vitent I'amertume. Uls
se font doux dans des 6preuves qui ne sont pas douces. C'est
en recevant la consolation de ces qualites en apparence si humaines, I'amenitd, la gaitd, qu'ils passent peu A peu de leurs
sentiments d'humanite mediocre au pressentiment d'une verite
plus grande. Ils se sauvent ainsi du mal incurable. Ils meurent vraiment gudris.
Tel est 1'ordre secret des bonnes actions qui se multiplient.
ici. Elles ont quelque chose d absolu, de complet et d'achevd, "
quoi peut done s'ajouter comme une tendre floraison ce contentement plein de ser6nitd qui est au coeur de la ioie. Cette
charit6 sans cesse en action, c'est bien ce que le fondateur de
l'h6pital Saint-Joseph, Mgr d'Hulst, avait en vue, lorsqu'il
y a une cinquantane d'anndes, il voulut ouvrir ce foyer de
spirituaihsme chr6tien. Mais il est juste de rappeler qu'il nourrit aussi une autre pens6e, pensde grande et vraie qui explique le succs de votre ceuvre. A un moment oh les 6tudes
de recherches scientifiques semblaient s'inspirer des dogmes
autoritaires du matdrialisme, II forma le dessein de cr6er aupres de ia FacultE catholique une sorte d'annexe medicale o6
pourrait Atre donn- un enseignement qui Cchapperait au monopole de I'Etat et au contr6le du conformisme. Jusqu'A quel
point ii y a rdussi, c'est ce que prouvent le ravonnement et
I'importance de votre action qui, chaque annie, s'accroit. Malgr4 les difficult6s de toute espkce, vbus avez su grouper autour d'une elite de medecins et de chirurgiens des 6tudiants
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nombreux qui s'exercent aux recherches mn'dicales, selon des
m6thodes desinteressses. Ils deviennent de bons ouvriers de
I'owuvre scientifique. lls apportent au travail commun des
efforts libres qui servent l'avancement de I'esprit. Et je puis
dire que cette libertY, ce caractcre d'wouvre librc qu'a l'h6pital Saint-Joseph, c'est pour nous une des grandes raisons de
l'aimer, de I'admirer, d en souhaiter la durde et le developpement. M. LUon Berard vous l'avait exprim6 l'an pass6, A
cette place meme, en des termes excellents. Votre <euvre a
la valeur d'une institution qui repond admirablement A un
ideal pour lequel, chacun suivant notre pouvoir, nous luttons
patiemment. Elle apporte un tcmoignage de I'efficacit6 de
ce qui est libre. Elle montre ce que peuvent les initiatives et
la decision personnelle. cc Elle nous est, disait-il, vraiment
chbre et pr6cieuse comme une liberte.
Les temps actuels ne sont pas favorabies A de telles entreprises. Partout, dans le monde, on voit triompher des dogmes
farouches qui assurent la domination d'un Etat tout-puissant.
La vocation des esprits, les aptitudes lib6rales, le mouvement
singulier -des Ames sont meprisis et sacrifies en faveur du
culta monstrueux de la collectivit6. Des thboriciens qui ont
plus de passion que de science proposent des plans, des rites
nouveaux derives, d'ailleurs, d'erreurs tres anciennes, oh ils
meconnaissent les lois qui sont A la base de la civilisation. Ils
vont jusqu'A faire de lEtat une divinitd barbare, un pouvoir
materiel devorant qui instaure le regne de la contrainte et
ruine le spirituel. Ainsi se forment ces Etats totalitaires oh
sont persecutees les consciences libres. Ainsi naissent, dans des
pays comme le n6tre, ces lois inqui6tantes qui r6glementent,
surveillent, minent la liberte et en rendent I'usage illus'oire
A force de le rendre onereux.
C'est pourquoi il est indispensable qu'une oeuvre comme
l'h6pital Saint-Joseph, non seulement triomphe des difficultes
materielles, mais connaisse de nouveaux progres et se dveloppe a- travers tous les obstacles. 11 faut quil n'y ait pas
de crise pour la bienfaisance, ii faut que tout ce qu'il y a
de dur, de brutal, de mauvais dans les ev6nements de notre
temps, mete en branle ce qu'il y a de meilleur en nous
et fasse naitre la pitie, le devouement, la passion de la charite. Car, par une consequence path6tique du rapport entre les
causes et les effets, plus les movens deviennent restreints, plus
I'action est ncessaire, mais aussi plus le zele de coeurs gen6rcux devient difficile, plus il est exalte. Le PWre Chevrier,
que vous connaissez bien, venerable pretre qui fonda, dans
la region lyonnaise, une a Providence destinde a recueillir les
enfants indiscipins et arrirs
, croyait
cette puissance
de la pauvrete. N'ayant pas le premier sou, il r6ussit A crer
plusieurs 'tablissements. Les demandes affluaient. Quand on
I'interrogeait sur les conditions requises pour qu'un enfant
fot adins, il disait avec bonhomie :
II y en a trois : ne
ricn avoir, ne rien savoir, ne rien valoir. a Et c'est de ce
recrutement dconcertant pour la sagesse humaipe qu'il ti-
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rait par sa douceur et sa force dvangelique des auxiliaires
ccnvenables dont quelques-uns ont eu plus tard la vocation.
Ainsi faites-vous, Mesdames et Messieurs. Des difficult's
qui augmentent, des 6preuves qui grandissent, des souffrances
qui ne trouvent pas d'apaisement, vous tirez des moyens nouveaux de charit6. De forces dures et mauvaises, vous faites
des forces bienfaisantes. Votre maison est un asile pour la
douleur physique mais aussi un refuge pour un magnifique
ideal. Honores et remercies soient tous -les gens de bien qui
ont-quelque part d'activit6 dans I'teuvre de Saint-Joseph, parce
que, dans la tenlpAte des nations bouleversees, ils gardent fermement la croyance dans la force des Ames individuelles,
source inepuisable d'energie, de bont4 et de saintet4. n
L'allocution de M. Etienne de Nalche a visiblement emu
I'assistance ; les applaudissements qui Iont interrompue plusieurs fois se prolongent apres la p6roraison.
Le discours du cardinal Verdier
Le cardinal-archeveque se klve alors et prononce un discours dont voici quelques passages
(

Mesdames, Messieurs,
( Ah ! les belles choses que vous venez d'entendre ! Je
n'ai qu'a remercier, et la tAche est facile. Vous avez vu ce
miracle de la charit6 chr6tienne : les fonds augmentent alors
que la grande maison, qui ne d6sespre pas, volt ses preoccupations s'accroitre. »
Puis, se tournant vers notre directeur, qu'il remercie, Mgr
Verdier ajoute :
, Comment ne pas 6tre touche apres ce discours, si 4mouvant, si dlevd, veritable hymne de louange et d'amour que
vous avez chant6 en termes si beaux ! a
Le cardinal constate que I'ceuvre. s'4panouit toujours. 11
remercie c les chores religieuses , qui surent allier avec
bonheur les devoirs de leur congr6gation A ceux que leurs
fonctions a l'h6pital leur imposent.
Aprns avoir rendu hommage au devouement de tous, Son
Eminence termine ainsi :
o Je vous re-ommande cette chire maison, oeuvre de libert6 et de charit6. Si nous pouvons donner au monde de
nombreux exemples de cet ordre, la France se fera pardonner
les fautes qu'elle a pu commettre.
II n'est pas de meilleur moyen de servir les int6rets de
I'Eglise et de notre chere Patrie. ,
Tandis que les applaudissements saluent la fin de cet 6mouvant discours, les religieuses degagent le maitre-autel de la
draperie qui le voilait et S. Em. le cardinal Verdier assist6 de
S. Em. le cardinal Baudrillart donne A I'assistance la benediction du Saint Sacrement.
(Journal des Ddbats, il avril 1938)
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STRASBOURG
MESSAGE DE L'INGRATITUDE A UNE
VIEILLE RELIGIEUSE
Nos actes nous,suivent... les moindres bienfaits, nos.acles
de d6vouement de vertu ont une rdpercussion que nous ignoruns, que nous devons ignorer :car ce n'est pas pour la gratitude humaine, mais pour un motif tout surnaturel que le
Chrdtien se dipense, se donne : c'est pour le Christ vu dans
nos freres que nous exerfons notre Charitd. Dans ce sens pleinement chretien, la doctrine de saint Vincent nous redit et
prodigue ses enseignements. Toutefois, it n'est pas moins
lrai qu'_en presence des actes de charitd, la gratitude gerne,
live et fleurit... A preuve, entre mille autres, ce bless9 de guerre qui, en 1938, d plus de 20 ans de distance, n'a pas oublid,

et pour toujours se souRiendra.
En son style parld, vivant, transmettons ici ce cri du cceur
tout ce que reprisente de bontd souriante et inlassable la
F. C.
cornette des Saeurs de saint Vincent de Paul.

a

Ce jeune lieutenant-pilote venait, comme on dit, d'embrasI'heure.
ser le pare-brise, de rentrer dans le decor A 200o
On I'avait extrait avec precautions des debris de son Nieuport 29 et mis sur une civikre, tandis qu'il arrosait de son
sang, A coups de pompe reguliers, les pieds des assistants.
- Cafeine, serum coagul6, faites ce que vous pouvez, dit
le chirurgien A quatre galons, extremement sceptique.
Le pouts du bless6 6tait tombW au-dessous de 26. II avait
le crAne fractur6 .et le massif facial en morceaux de soucoupe bris6e ; le nez 6tal6 en feuillets d'une oreille A l'autre.

Tout cela suintant et giclant le liquide chaud comme 'une
serpillire essorde. Sorti un instant du coma, l'aviateur perqut
une pesanteur au milieu du front : la poche de glace. II avait
lev6 les bras au-dessus de sa tate ; on les lui rabattit sous
le drap. A ces sensations desagr6ables s'associait un vol de
chauves-souris blanches. Leurs ailes battaient de-ci, de-lt, dans
le noir. C'dtait incompr6hensible et agagant.
Une autre fois, il fut r6veill6 par un chatouillement et vit

des mains crispdes sur sa cuisse. Une aiguille creuse, grosse
comme un stylo, emmanehbe sur un tuyau de caoutchQoc, essayait de lui entrer dans la peau. La peau resistait. Ce n'etait
pas douloureux... u Faut-il que je sois sonne ! a (assommd),
pensa le moribond. 11 eut le temps d'entrevoir encore les ailes
blanches, puis de blemes visages de femmes, frip6s par I'insomnie. Cela lui laissait tout de meme une impression tendre.
I! ne se rendait pas compte qu'elles lui avaient souri. Et

puis, comme les jours passaient, le miracle voulut bien se
produire. Les yeux clos cessrent de suppurer. Des mains 16-

gires glissaient dans le nez aplati une canule en verre ; un
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bassin s'emplissait de morceaux d'os et de cartilages broyes.
11 entendit un doux rire de triomphe, reconnut les ailes
blanches.
Et ce jeune incroyant s'aperqut que contre la raison, contre
la nature, il venait q4'dre arrachO i la mori par des Filles de
la CharitW. Des bonnes sceurs, ii ne savait alors strictement
rien. II n'avait lu que les pseudo-confidences de La Religieuse, de Diderot : c Soyez sage ,, lui dirent-elles. Et elles
lui remirent les mains sous le drap.
Pourquoi le soignaient-elles avec cet acharnement ? Parce
qu'il dtait officier, peut-4tre ? Parce qu'elles Otaient a riactiioinaires n ? Bah I II les observait sous ses bandages. A la
salle de pansements, il vit un jour qu'on faisait passer son
brancard quatri6me. Trois petits soldats, rients op6res, lui
prenaient son tour. Soeur Jeanne, une jeune, vint lui rire
sous le nez, gentiment : c Les officiers, vous savez, c'est
comme les autres ! a
Comme les autres ? Pis que les autres, A en croire s'vur
Hdlene, sa a pr6pos6e a . Elle arrivait, clopin-clopant sur
ses vieilles jambes,
quand ii fut tout A fait sauvw,
et le
a tournait a sur son lit pour le forcer A se lever. Un jour
ils se battirent, ma parole. 11 allait, s'appuyant aux murs,
jusqu'a sa petite cuisine d'tage et lui chipait des morceaux
de sucre.
Que representait-elle pour lui, sceur Hdlene ? Tant de fois,
la nuit, il s'etait mis A pleurer de douceur, en voyant ses
ailes blanches s'incliner sur l'ampoule de morpL..e, qu'il la
melait dans sa pens6e A tout ce qu'il avait connu de bon, de
beau et de pur depuis son enfance. Alors, il essayait de la
faire souffrir, par jeu, parce qu'il est dans notre nature de
tourmenter ce qui nous aime. II lui disait fierement qu'il ne
croyait pas en Dieu. Elle repondait : a Laissez-mon
done
tranquille ! a Et elle revenait trois fois dans la nuit, pour
voir s'il dormait.
Elle avait une grande habitude, soeur Hdelne, c'6tait de
laver chaque jour, vers midi, l'unique main de I'aum6nier :
un religieux a manche vide. II arrivait, tendant devant soi,
comme une dp6e, son regard de chien de berger fidele, portant sur son beau visage, ravag4 par la misere des autres,
des sillons comme un champ labour6. L'aum6nier taquinait
gentiment la soeur ; elle I'appelait, pour rire, c Monsieur le
Pere ,. II avait douze A quinze palmes sur sa croix de guerre,
la cravate de Commandeur ; mais sceur H616ne trouvait ga
naturel. Le jeune lieutenant, qu'on informait de bien des choses, pensait au fond de soi que le Pare Umbricht, avec sa
folle vie de charit6, sans sommeil, devait etre un saint. Mais
il n'osait le dire A personne, 6tant ignorant des choses reli-

gi.uses.

Seize ans ont passe. Le jeune lieutenant est aujourd'hui
civil, plre de famille quelque part, mutild aux nerfs instables. II a beaucoup souffert, beaucoup erre, beaucoup oublib.
11 a c laisse tomber a complktement le Pere Umbricht ( au-
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jourd'hui grand-officier) et soeur H6ltne. Elle doit atre vicille,
A present !
L'autre jour, m'ayant conte cette histoire, ii ajouta :
, C'est tout de m6me curieux ; it parait, on me I'a dit, qu'ils
se souviennent dr moi tous les deux : its demandent encore
de mes nouvelles ! Je les avais pourtant ecartes de ma pensee ; ils sont r6ellement trop au-dessus de moi. Tout ce que
je pouvais faire c'6tait, quand je rencontrais des saeurs de
Saint-Vincent-de-Paul, du c6tW de la rue de Sevres, de m'arr&ter sur le trottoir et de les suivre des yeux. J'aural touijoirs
le m6me pincement au c(eur, chaque fois que jeeverra ces
ailes blanches... n
II dit encore : c Je ne crois toujours pas en Dieu. le reste
enferme dans mon orgueil, dans ma raison, dans ma frivolit6, comme dans une triple armure. Peut-Atre aussi la vie
ne m'a-t-elle pas donn6 encore assez de coups de rame sur
la t6te ? Mais faites-moi un plaisir. Vous avez encore des
amis A Strasbourg, n'est-ce pas ? Demandez-leur d'aller voir
pour moi le PNre Umbricht et la soeur H61lne, A l'H6pital
militaire Gaujot : le Pire sera peut-4tre la, entre deux galopades A Haguenau, en Algerie, sur la ligne Maginot, et de
leur dire :
- Votre ami ne vous oublie pas, malgr6 tout. Mais il
n'ose plus...

-

Se convertira-t-il, un jour ?
C'est peu probable ! Mais sachez une chose : le feraitit, c'est A vous seuls et A saint Vincent de Paul qu'il le devrait, vous entendez ? Et pas A d'autres ! , Voulez-vous
leur faire dire cela ? C'est mndiocre, je sais, mais cela me
soulagerait tant ! Merci. fa
... 'ai demand6 au Jour-Echo de Paris d'accueillir ce message !
Jacques-Henri LEFEBVRE
(Le Jour, 14 >ai 1938)

M. LION-UMILE CAZOT
(14 aoit. 1863-14 mars 1938)
I. -

A Constantinople.

C'est le 20 fevrier 1887 que M. Emile Cazot arrivait
i Constantinople. II 6tait entre dans la Congr6gation
le 21 octobre 1884, attir6 a la Mission par les exemples

et la reputation de M. Flagel, qu'il avait connu h
Saint-Walfroy, au cours des retraites qu'il allait
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y faire, quand, 6elve du s6minaire de Verdun, il se
rendait, en compagnie d'autres condisciples, prier au
sanctuaire l6ev6 sur la colline chore aux habitants
des Ardennes francaises.
Au Collbge Saint-Benoit ou il arrivait (i), M.
Cazot trouvait comme superieur M. Lobry, qui y
6tait arrive le 6 octobre pr&cdent. Le nouveau supIrieur avait pris a coeur la reorganisation de la rnaison qui lui 6tait confide, et il r6clamait sans cesse, depuis cinq mois le personnel absolument indispensable.
Le T. H. Pere Fiat vouiait bien aider celui qu'il avait
charg6 d'une mission lourde et d6licate, mais les sujets lui manquaient. Aux instances r6it6rees de M.
Lobry, M. Fiat avait rdpondu le 20 janvier 1887 :
, Songez que nous avons quatre 6tudiants a Rome,
deux a Wernhout, deux a Prime-Combe, un & Alger,
un au Berceau, deux au Portugal, sept ou huit en
Chine. C'est dejA beaucoup trop, les 6tudes en
souffrent. »,
Pourtant, le to f6vrier, M. Fiat 6crivait au supS rieur de Saint-Benoit : a Un jeune 6tudiant en th6ologie, brillant sujet au seminaire de Verdun, va s'embarquer pour venir a votre secours. N. C. F. Cazot
a, en ce moment, une fatigue de t6te qui lui rend
difficile 1'4tue de la theologie ; mais ii serait en &tat
de faire une classe ou une etude, vous jugerez vousmeme. Sa sant6 est d'ailleurs forte et il vient chez
vous avec grand plaisir.
Le 8 mars suivant, de nouveau M. Fiat ecrivait au
m~me : c Au sujet de N. C. F. Cazot, je vous ferai
z. N6 le r4 aoft 1863 et baptis6 le iendemain & Cesse, fils de Joseph
Cazot et de Marie-Marguerite Limouzin. Aprts avoir suivi le cours des
humanits an Petit S&minaire de Verdun, bachelier is-lettres A Nancy le
8 aout 1883, et fait sa philosophie au Grand SAminaire diocSain, entre
au saminaire interne & Paris le 2z octobre 1884, d6ja tonsur6; le 22 octobre 1886 en pr6sence de M. Alauzet, il emet ses voaux.
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remarquer que, dans son intirkt, il serait preferable
qu'il eft A faire des classes et non a presider 1'tude,
occupation qui me semble n'Wtre pas assez active
pour les besoins de sa nature. »
La remarque du T. H. Pere nous montre que, dejA
alors, la caracteristique du temperament de M. Cazot
avait 46t comprise : activit6 extraordinaire.
Du reste, elle fut immediatement utilisje, cette activit4, et le jeune itudiant fut nomm6 professeur de
cinquieme, maitre de langue allemande, surveillant
de dortoir, de r6creation et de promenade. On veilla,
d'autre part, A ce qu'il put encore poursuivre ses
etudes ecclesiastiques, et on chargea M. Murat de contrbler et de diriger le travail du jeune theologien.
Se conformant aux prescriptions de Rome et de la
Congregati'on, M. Cazot se livra immediatement A
1'tude des langues du pays ; il fut m4me capable,
une fois devenu pretre, de pr&cher, en langue grecque
moderne, la retraite pascale aux pauvres secourus par
la Petite Conference du Collige Saint-Benoit. Ilsut
6galement assez de langue turque pour l'crire et
la lire dans les caractires arabes employes a cette

epoque.
Au mois de juin 1888, dans la vieille eglise SaintBenoit, M. Cazot recevait le sous-diaconat des mains
de Mgr Bonetti, lazariste, DIlIgu6 Apostolique et
Vicaire

Patriarcal de

Constantinople.

Le

21

d&-

cenbre 1889, dans la meme eglise et des. mains du
mmre Pontife, en compagnie d'un Pere Risurrectionniste de la mission bulgare d'Andrinople, M. Cazot
recevait l'ordination sacerdotale.

Aux vacances de 1892, M. Cazot donnait sa premiere retraite aux Filles de la Charitd, et, coincidence
providentielle, a Salonique, o6 bientot il sera envoy6
et demeurera dix-sept ans.
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Le jeune professeur se donnait entidrement a sa
tAche et ne craignait pas la fatigue ; on le voyait
jouer avec les 6lves en rrcreation, prenant part aux
jeux les plus violents, B celui des 6chasses, en particulier, donnant des coups, mais en recevant aussi, et
un jour, un coup d'6chasse maladroit lui brisa les
petits os du pied droit et l'obligea a garder le lit
pendant piusieurs semaines. N6anmoins, it continua
ses classes, se faisant transporter par les 6leves dans
le local qui Iui 6tait reserve.
A la rentrde scolaire, M. Cazot quitta I'enseignement de la classe de cinquibme pour celui des humanitis en seconde et en rhetorique. De plus, il dut assumer la charge de pr6fet de discipline. Deux ans plus
tard. M. Lobry, que les obligations de sa charge de
Visiteur eloignait souvent du College, confia A son
jeune et intelligent collaborateur les fonctions de Directeur du College, I'initiant ainsi au difficile maniement des hommes.
t'annce 1897 fut marquante pour M. Cazot. Au
mois de mars, une crise-de rhumatisme l'obligea h
aller se soigner a l'h6pital Gdrdimia pendant un long
mois. Au mois de Septembre, au moment de la rentree scolaire, M. Lobry nommait M. Cazot pro-sup6rieur de la nouvelle maison Sainte-Pulchirie, oi6 se
transportaient toutes les classes primaires de SaintBenoit, pour former un college s6par6.
Aux vacances scolaires de cette meme anne, M.
Cazot avait eu l'occasion de faire de longues et int6ressantes promenades dans les environs de Constantinople et dans les vieux quartiers de cette ville,
en compagnie de M. Blancard, superieur de la Mission bulgare de Mac6doine, venu sur les bords du
Bosphore, pour essayer de se debarrasser de la fi6vre
paludeenne. Au debut de septembre, M. Blancard
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avait rejoint son poste. Soudain, le 30 octobre, le t&16gramme apprenait A M. Lobry la mort foudroyante
de M. Blancard. Grosse epreuve pour la mission bulgare, qui en avait d6jA connu de tres gra..es dans les
annees pr&cedentes.
Apres quelques pourparlers avec M. le Supdrieur
g6ntral, M. Lobry nomma M. Cazot suprieur de.
la Mission bulgare le 16 novembre. Le 13 decembre,
le nouveau superieur, le coeur bien gros, accompagn6
de son Visiteur, allait rejoindre le poste que l'obeissance lui confiait, et dans lequel il allait se devouer
et donner sa pleine mesure pendant dix-sept annes.
Jules LEVECQUE.

II. -Dans

la Mission Bulgare.

Le 15 decembre 1897, M. Cazot 6tait install] Superieur du seminaire bulgare de Zeitenlik par M.
Lobry, qui avait tenu a presider cette ceremonie.
Comme ii le dira deux ans plus tard, dans le compterendu de la Visite de 1899, le Visiteur de la Province de Constantinople « avait fait appel a tout I'in-

ter&t et A toute I'affection qu'il portait a, la chbre mission de Macedoine, pour se prater ainsi a l'eloignement de M. Cazot de Constantinople. n
Cefte Mission bulgare de Macedoine, au cours des
annes pr6cidentes, avait subi de tres fortes secousses
morales et financibres, qui I'avaient mises A deux
doigts de sa ruine complete. La lamentable defection
du Vicaire Apostolique et les divisions intestines des
professeurs du s6minaire, avaient provoqub l'apostasie de plus de 40.0ooo catholiques du rite oriental.
Membre du Conseil Provincial et collaborateur intime de M. Lobry, M. Cazot avait eu l'occasion de
connaitre, dans tous ses tristes details, cette lamen-
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table histoire. De plus, ami et confident de M. Gorlin, ancien sup6rieur de ce mrme seminaire de Zeitenlik, retire au Collge Saint-Benoit comme professeur de philosophie, il n'ignorait rien des difficultds de tout genre qu'il rencontrerait dans le nouveau poste qui lui etait confib.
* Neanmoins, enfant d'oblissance, attache du fond
du coeur au seul accomplissement de la volont6 de
Dieu, M. Cazot avait accept4 Ia patente que M. Fiat
lui adressait dans une lettre du 8 novembre 1897.
Son premier soin, dcs son arriv6e a Zeitenlik, avait

de prendre tous les moyens indispensables ou
utiles pour se mettre en contact direct avec les gens,
dont 1'evangelisation lui 6tait confi6e. Se conforinant
done consciencieusement aux prescriptions de la Propagande et aux Dcrets de nos Assemblees G6ndrales,
M. Cazot s'adonna sdrieusement A l'4tude de la
langue bulgare, organisa, dans sa chambre, une
classe de cette langue a laquelle les confreres durent
aussi assister. II fut, de la sorte, trbs vite A m&me
d'entrer en relations directes et personnelles avec les
prktres, les professeurs et les villageois de la mission.

-tk

II ne fut pas difficile a M. Cazot de comprendre

que la tache fondamentale pour la Mission catholique
bulgare de Macedoine, etait de lui assurer des pretres
pieux et instruits, et des instituteurs A la hauteur de
leurs obligations professionnelles. Le s6minaire de

Zeitenlik avait kt6 fond6 dans ce but et M. Fiat n'avait
consenti h de grandes largesses que pour obtenir ce
double rsulltat.

I
En quel 6tat M. Cazot trouvait-il le s6minaire de
Zeitenlik au mois de d&cembre 1897 ? II le dit lui-
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meme dans un rapport dat. du 8 fe'-.rier 1898 :
(c Nous avons, A Zeitenlik, 34 petits et 7 grands s6minaristes. L'oeuvre de 1'education des petits seminaristes est relativement la plus importante, et c'est la
seule dont on avait eu A s'occuper jusqu'A ces dernitres annees. Or les 6tudes que font nos 6lives sont
bien faibles. Peut-il en 6tre -autrement dans la situation pr6sente ? Les classes renferment trop peu
d'6l6ves pour qu'il y ait de la vie, de I'entrain et de
l'6mulation, et pour les professeurs et pour les 61eves.
Que peuvent etre des classes composees de 3 ou 4
l66ves ? La 2* et la 3" classes (classes inf6rieures) renferment A elles seules 25 ~61ves. Restent done 9 eleves
A partager entre les 4 autres classes. Dans ces conditions, il n'y a pas d'&tudes skrieuses possibles.
Mais, si A c6te d'eux, nous avions un nombre 6gal,
ou plus considerable de collgiens, alors ii nous serait possible de faire des 6tudes s6rieuses et notre
oeuvre aurait une vie qu'elle n'a pas. ,
Missionnaire avant tout, M. Cazot voyait un autre
avantage, et celui-IA tout A fait apostolique, dans l'organisation d'un College A c6tW de l'oeuvre du seminaire.
€ La Mission bulgare, disait-il, ressentirait les plus
heureux effets de 1'6tablissement d'un College A ZeL
tenlik. Cet ktablissement exercerait une influence morale puissante et sur les catholiques et sur les exarckistes (bulgares orthodoxes). Sur les catholiques
d'abord, qui en seraient fiers, qui se sentiraient sou-

tenus, et qui trouveraient aupres de nous une instruction sup6rieure A celle qu'on recoit chez les exarchistes. Puis, sur les exarchistes qui, en rapport continuels avec les catholiques, et les trouvant aussi patriotes, qu'eux-memes, perdraient leurs pr6jug6s
contre le catholicisme. Enfin, si nous pouvions,

-

522 -

comme les Peres R6surrectionnistes d'Andrinople, obtenir l'6quivalence de notre dipl6me avec le dipl6me
de maturite bulgare, cela serait d'un grand secours
pour le catholicisme en Mac6doine.
Dans 1'itablissement d'un Collbge, A c6t6 de
I'oeuvre du seminaire bulgare de Zeitenlik, M. Cazot
voyait enfin un moyen de donner aux 6leves mac&doniens, s6minaristes et autres, une formation humaine, plus large, disons meme plus catholique.
La Macedoine 4tait alors en effervescence politique : Bulgares, Grecs et Serbes rivalisaient d'influence aupres de la population. Les 616ves du s&minaire de Zeitenlik se recrutaient exclusivement dans
les milieux slaves-bulgares et, de ce fait, communiaient tous au vif d&sir de leurs compatriotes, de voir
toute la Macedoine devenir vraiment et dbfinitivement
bulgare. Cet 6tat de surexcitation u raciale », comme
on dirait aujourd'hui, nuisait bien A la formation foncierement catholique qu'on s'efforcait de donner A
ces jeunes enfants. Aussi, M. Cazot espbrait-il qu'en
les melangeant a dessenfants d'autres nationaliltis, on

rem6dierait, en partie, a cet inconvenient. Ses vues
6taient done extremement Olevees et foncierement surnaturelles.
II les dtfendit courageusement devant les autorit6s
competentes de la Cotnpagnie, rappelant, avec apropos, que M. Mailly, commissaire envoyt en Mac6doine par M. Fiat pour 6tudier la situation, avait &t6
du meme avis. Qu'ainsi 6galement avaient pens6 MM.
Hypert et Destino, predecesseurs de M. Cazot A Zel
tenlik ; qu'au cours de la Visite de fevrier 1897, M.
Lobry lui-meme avait inscrit dans le cahier des Conseils -domestiques (( que rien ne s'oppose qu'a c6tW
de I'ceuvre du s6minaire, et moralement s6parke
d'elle, on en fasse une similaire, un Collbge payant. ,
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La rdponse des Superieurs majeurs ne fut pas favorable. M. Cazot le regretta toujours et, jusqu'I la
fin de son apostolat dans la mission de Macedoine, il
demeura t convaincu qu'on laissait passer le moment
de la Providence ; qu'on aurait certainement reussi ;
que les Protestants americains feraient ce que la Congrtgation n'avait pas voulu faire. n Cet avis fut
aussi celui des collaborateurs de M. Cazot.
Cet insucc6s ne d&couragea pas M. Cazot qui travailla, en se servant des moyens classiques et traditionnels, a l'occasion des seminaristes. II obligea ses
confr6res a donner chaque dimanche, dans la chapelle de rite oriental, une instruction en langue bulgare. Chaque jour, lui-meme faisait, toujours en bulgare, la lecture spirituelle, s'imposant la tAche d'6crire
tout ce qu'il devait dire aux 616ves. La communion
frequente fut encourag6e, malgrrtoute la nouveaut6
de la chose en Orient. Pendant les vacances,les missionnaires devaient parcourir. les villages pour s'informer de la conduite et de la pidt6 des s6minaristes.
Bien plus, il inaugura des journ6es de recollection,
dans chacune de nos r6sidences, et tous les s6minaristes avaient l'obligation de s'y rendre en juillet et
en aoit.
Bref, rien ne fut n6glig4 pour assurer et le recrutement sacerdotal et la perseverance des seminaristes.
Ces efforts eurent des r6sultats tangibles et consolants. *De 1900 . 1912, onze pr&tres cblibataires furent ordonn6s dans la chapelle du s6minaire de Zeitenlik. Au moment oi les ev6nemnts qui suivirent les
guerres balkaniques detruisirent la Mission bulgare
de Mac6doine, ils disperserent cinq clercs qui se prparaient, eux aussi, a evangeliser leur patrie. Trois
entrerent dans la Congr6gation, un chez les P6res As-
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somptionnistes, un autre A la Propagande, et un jeune
etudiant d'humanites chez les Pares J6suites.
Former des pr&tres, surtout des pr&tres celibataires,
n'6tait pas tout dans I'apostolat du recrutement sacerdotal. II fallait veiller A la perseverance et a la dignit6 surnaturelle des nouveaux pretres. M. Cazot y
songea.
Dans trois centres, oi se groupaient les villages
catholiques, le superieur du s6minaire ouvrit et organisa une r6sidence, y envoya un de ses missionnaires avec un on deux nouveaux pretres, comme compagnons. Petit A petit, soit en s'Qccupant des classes
catholiques de la localit6, soit en faisant le cat&chisme, soit en prkchant le dimanche A I'dglise, les
jeunes pretres s'initiaient, en toute vcuritd, A toutes
les oeuvres de zele catholique. C'est ainsi que Kilkis,
Ghevgheli et Endije eurent en Igoo, 19oi et 1903
une rsidence dent tous les frais retombaient sur M.
Cazot.
Le soin du clerg6 exigeait encore d'autres formes
de d6vouement. II y avait aussi tous les pretres marids, charges du soin des villages catholiques. Tous,
a tres peu d'exceptions pros , avaient 4tC ordonn6s
dans le schisme, done sans aucune formation spirituelle. Dans la mesure du possible, il fallait s'employer a inspirer un peu d'id6al surnaturel a ces
pr&tres, qui n'avaient vu dans leur sacerdoce qu'un
moyen d'augmenter les revenus provenant de leur
travail manuel.
Trois mois seulement apros son arriv6e, en fevrier 1898, M. Cazot inaugura les retraites ecclesiastiques pour cette cat6gorie de pretres. Tous, sans exception, durent se rendre au s6minaire de Zeitenlik
pour y vaquer, pendant cinq jours a tous les exercices habituels d'une retraite sacerdotale adaptee A

-- 525 leur etat d'esprit. Faut-il ajouter que, pour enlever
tout pretexte a r&crimination et a plainte, la caisse du
s6minaire assura, toute seule, la charge non seulement
de l'entretien et du logement des deux s~ries de retraitants, mais aussi ceux du voyage aller et retour ?
Poussant encore plus loin la preoccupation-de relever le niveau spirituel de ces pretres de village, M.
Cazot conqut aussi le projet de les r6unir, une fois
par mois, dans la residence situee dans leur district,
pour une petite retraite mensuelle. Seuls, les 6vinements survenus en Mac6doine emp&cherent la r6alisation de ce gen&reux et utile projet.
Ajoutons, pour terminer ce qui concerne le clerg6
de la mission bulgare catholique, que M. Cazot avait
encore assumn la charge et la responsabilit6 de fournir des intentions de messes a tous ces pr&tres et d'en
contr6ler I'accomplissement consciencieux.
II
M. Cazot 6tait un homme trop averti pour ne pas
comprendre qu'a c6t6 d'un bon prftre, il fallait, dans
chaque village, un excellent instituteur. II 6tait tellement convaincu de cette n cessiti que, souvent, quand
un village acceptait le catholicisme, M. Cazot s'occupait, avant toute autre chose, de trouver un instituteur consciencieux et comptent, pour lui confier le
soin 4e l'instruction et de I'education des enfants.Pour
obtenir une influence pratique et permanente sur les
instituteurs, M. Cazot accepta la charge, tres lourde a
certaines 'annes, de payer lui-meme leur traitement
sans attendre que les allocations, officielles lui fussent versies. Par des visites et des inspections frdquentes, faites par lui-meme ou par ses confr6res, ii
encourageait et guidait la bonne volonte et le divouement de ces humbles instituteurs.
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Pour eux aussi, et dans les mmnes conditions materielles que pour les prktres, M. Cazot, B partir de
19o5, organisa une retraite annuelle, faite au stminaire de Zeitenlik. Comme la plupart. de ces instituteurs 6taient d'anciens eieves de ce seminaire, ils y
revenaient tres volontiers et 6taient profondement
heureux de se retrouver, pour quelques jours, aupres
de maitres qui les avtaient formes. On constata souvent que ces retraites d'instituteurs etaient plus fructueuses que celles faites aux pauvres prktres, qui
n'avaient pas eu la meme formation dans leur jeunesse.
III
L'oeuvre accomplie par M. Cazot auprbs de la population catholique de Macedoine fut aussi grande
et aussi profonde que celle raalisee chez le clerg6 et
les instituteurs. Pour nous en rendre compte, voyons
quel 6tait l'&tat religieux de cette population A l'arrivee de notre confr6re. II nous la depeint lui-mCme
dans un rapport remis A M. Lobry, lors de la Visite
de 1899 : ( Le but de la Mission bulgare est d'arri-

ver A la catholicisation de ra Macedoine, en conservant aux Bulgares le rite slave. C'est IA que tendent
les efforts de tous les missionnaires depuis un demisicle. Le pass6 est connu avec ses deceptions et ses
tristesses. Parlons du present.
a Le catholicisme compte actuellement en Macdoine, environ 23 villages, renfermant 800 families,
soit 5.000 individus.,Mais ce ne sont 1A que des catholiques de nom, et c'est le nom seuI et non la foi et
les moeurs, qui les distingue des exarchistes. Pour arriver A en faire de vrais catholiques, il faudrait les
instruire. II faut aller dans les villages faire des mis-
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sions, non pas au sens, dont semble l'entendre le
T. H. PNre, qui parait croire qu'on peut faire des
missions comme en France. Avant d'en arriver IA,
il v a d6i chemin A faire. En attendant, ii faudrait
aller dans les villages, de maniere A les parcourir tous
chaque mois. On partirait de Zeitenlik le samedi matin, pour y rentrer dans la nuit du dimanche au lundi.
Les confreres iraient dans des villages determines A
I'avance, le meme missionnaire allant toujours au
mnme endroit, de maniere A connaitre tous les catholiques. La, on ferait le cat6chisme le samedi et le
dimanche ; on prkcherait A la messe du dimanche.
Une fois par mois, ce ne serait pas beaucoup, mais
ce serait plus que tout ce qu'on a fait dans le passe. »
Propose au printemps A l'approbalton du Visiteur,
ce projet d'6vangelisation fut execute A I'automne par
M. Cazot qui, le 16 novembre 1899, 6crivait : , Nos
missions dans les villages se poursuivent regulierement ; nos projections ont un grand succes. J'ai &t6
frappi de 1'intir&t que ces pauvres gens apportent A
ces questions nouvelles pour eux. La premiire fois
que M. Michel y est all6, il n'y avait que six hommes
A la messe ; la derni&re fois, il y en avait vingt-cinq. n
Le succes fut tel que bien plus t6t qu'il ne t'avait
esper6, M. Cazot pouvait inaugurer, en I907, au
cours du car6me, les missions suivani le moddle de
celles de France.
En 1908, M. Cazot songea A un autre moyen de
p6nrtration catholique, dans les villages de Mac6doine : la presse. II concut le projet d'un bulletin
mensuel de 32 pages qui serait distribue gratuitement
aux villageois. La situation politique fut le seui obstacle a la r6alisation de cette id6e si moderne.
Pour expliquer un peu le succ.s des entreprises de
M. Cazot aupres de la population mac6donienne, ii

-528n'est pas inutile de rappeler que, suivant I'exemple
et les enseignements de saint Vincent, ii ne se desinteressait pas des intirets terrestres des ouailles a lui
confiees.
S'4tant rendu compte de la grande mortalit6 enfantine dans les villages macedoniens, et ayant appris
des medecins qu'elle tenait au manque d'hygi6ne

des meres, il prit A sa charge 1'envoi en France de
plusieurs jeunes filles catholiques, auxquelles il fit
prendre le dipl6me de sage-femme.

La situation politique intdrieure de la Mac6doine
v suscitait des troubles sanglants d'une facon chronique. Chaque printemps ramenait des rencontres arm6es entre Bulgares et Grecs ; Bulgares et Serbes,
ou chr6tiens et soldats turcs reguliers ou irr6guliers.
En des circonstances delicates et 6pineuses, M. Cazot
usa de toute son influence aupr6s des diverses autorites, 6trang6res ou turques, pour eloigner ces regrettables incidents des localit6s catholiques, ou pour y
porter remtde, quand elles n'avaient pu &tre 6vit6es.
Bien plus, c'est a lui, missionnaire catholique francais, que recoururent les Comitis de secours, organises parmi les Protestants anglais, en vue de porter
assistance aux victimes des evdnements politiques.
A plusieurs reprises, M. Cazot parcourut les localit6s
mac6doniennes, atteintes par les consequences des
troubles politiques, et distribua des sommes consid6rables, remises par les protestants. 11 organisa m&me,
toujours avec le. mnme argent, une ambulance, dans
une r6gion particuli6rement frapp6e par le malheur
des rivalit6s politiques. On devine facilement tout le
prestige et l'influence que cela attirait sur la personne du superieur de la Mission catholique de Mac6doine. .
Dans la Mission bulgare de Macedoine, deux Com-
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munautks f6minines se d6vouaient : les Filles de la
Charit6 et les Soeurs Eucharistines, fondees par M.
Joseph Alloati (Cf. Annales 1937, p. 916-921),

et

recruthe parmi les jeunes filles du pays. A ces deux
Communautis, M. Cazot accorda toute sa sollicitude.
Le futur Directeur des Filles de la Charit6 fit, en
quelque sorte son apprentissage aupres des Soeurs travaillant en Macedoine. Celles de Zeitenlik, de Kilkis,
de Enidj6-Vardar, ou il les fit venir, trouv&rent toujours pres de lui, copseils judicieux et surnaturels,
voire m&me assistance materielle, quand il le fallait,
pour le bien de la mission.
Dix-sept ans d'une vie remplie d'un tel d6vouement intelligent, actif et en vWritW fructueux, n'avaient pas manque d'attirer sur M. Cazot I'attention
de gens en contact direct avec lui, 6u qui en entendaient parler.
Ses rapports avec les autorit6s turques ktaient excellents ; sa droiture et sa prudence lui avaient attir6
la confiance des differents Gouverneurs g6ndraux de
la Mac6doine. Aussi ses interventions en faveur des
catholiques furent toujours couron.,es de succes.
Parfaitement inform6e par les rapports annuels que.
M. Cazot envoyait a la Propagande,et par ceux des
DIl6guds Apostoliques, Rome estimait notre confrere, et a differentes reprises lui confia des missions importantes et d6licates. C'est lui qu'elle chargea d I'enqu6te canonique preparatoire a la nomination d'un
archeveque bulgare h Constantinople, pour representer et d6fendre, aupres du Gouvernement central turc,
les inter6ts des Vicariats Apostoliques de Macedoine
et de Thrace. C'est son candidat qui fut choisi. En
jg9o, M. Planson, son ancien confrere #u college
Saint-Benoit, bien -renseign6 de par ses fonc-
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tions, lui apprenait qu'il avait e6t question de lui
pour 1'6piscopat.
La Congregation, de son c6ta, se rendait parfaitement compte de la grande valeur du Superieur de la
Mission catholique bulgare. Aussi, quand, en juillet
19o6, M. Fiat voulut mettre fin aux changements
continuels des Superieurs du College Saint-Benoit,
son choix s'arrkta sur M. Cazot, et ii lui ervoya la
patente pour cette importante et d6licate charge A
c6te de M. Lobry. Mais les protestations et les p6titions arriverent A Paris en si grand nombre, que M.
le Superieur g6n6ral renvoya M. Cazot aux Bulgares.
II demeura a son poste jusqu'en juin 1914. II eut la
tristesse et le crkve-cceur d'assister, a la suite des
guerres balkaniques, A la ruine mat6rielle de cette
mission. II comprit immediatement qu'il n'6tait plus
possible, sous les gouvernements grec et serbe, de
conserver une mission qui avait toujours revetu un
caractere nettement bulgare. Aussi s'empressa-t-il,
des le printemps 1914, de faire venir au s6minaire un
certain nombre de jeunes enfants, recrutis dans I'archipel grec, montrant par 1a, aux nouveaux maitres
du pays, toute la comprehension qu'il avait de la situation. Au dernier conseil domestique de juin 1914,
la liquidation des derniers restes de la mission bulgare Ctait decid~e et imm6diatement effectu6e. Cette
decision, impos6e par les dv6nements, lui fut tres p6nible. II avait tant travaill dans cette mission. Ajoutons aussi qu'il y avait tant souffert. Dans un de ces
moments de lassitude, presque de decouragement, que
ressentent les volont6s meme les plus fortes, it avait
kcrit, un jour i ( Je me trouve, en ce moment, en
un 4tat de decouragement complet. J'essaie d'en comprendre les causes, et ce n'est pas commode. Assurement, il y a d'abord notre pauvre s6minaire, et les

-

531 -

tristes r6sultats qu'il donne. II y a surtout la situation gentrale de la mission. Avec notre eveque, il n'y
a rien a faire. Puis, je ne suis pas I'homme qu'il faut
avec lui. Je n'ai absolument aucune action sur lui.
Cela tient-il a lui, ou tient-il a moi ? je ne sais trop.
Mais, dans I'impossibilit6 oi je suis de ne rien faire
pour la mission, et dans la crainte d'etre un obstacle
a la bonne entente avec 1'ev6que, auprbs de qui je
suis loin d'etre persona grata, ii ne me reste plus
qu't demander mon changement a la fin de I'annie

scolaire. Je me ronge les poings, ici, dans I'inutilitr
et l'ennui, et cela ne peut pas continuer de la sorte.
Decidement, j'en ai assez des Bulgares, et le fardeau
commence a me peser. Vmas comprendrez qu'il faut
que je souffre beaucoup pour que je parle de la sorte ,. (Janvier 1899).

A son correspondant qui lui avait rdpondu en parlant le langage surnaturel approprie, ii rdpondait, le
12 fevrier suivant : a Merci de votre bonne lettre et
de vos encouragements. Ce langage, je le comprends
et je le redis meme aux autres a l'occasion. J'ai toujours eu le culte de la volonte du bon Dieu, et je ne
m'en d6partirai pas, car je suis convaincu que s'y
soustraire,

"

Ca desdquilibre une

vie d'homme -,

comme vous le dites. ,
A I'occasion, d'ailleurs, un travail apostolique lui
servait de ddrivatif dans ces penibles moments. Au
mnme correspondant, il 6crivait dans une circonstance analogue : , Je viens de prkcher la retraite des
jeunes filles et des dames & Salonique. 4a m'a fait
du bien, car j'ai pass6 par une crise de decouragement
terrible ; et ca m'a distrait. Ia n'est pas toujours
commode d'etre superieur, et surtout chez les Bulgares, et volontiers on dirait : Transeat a me calix
iste.

,
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Le calice, M. Cazot le but jusqu'au moment oi la
Providence elle-meme, par I'intermcdiaire des evenements politiques, l'eloigna de ses l1vres. Nomm6 de14guý a 1'Assemblee gne&rale de 1914, M. Cazot se
rendit a Paris. Le 24 aoft 1914, M. Villette, nou-

veau Sup&rieur gn&aral, qui avait su, dans ses fonctions pr6ccdentes, appr6cier toute la valeur et le savoir-faire de M. Cazot le nomma son successeur a la
Procure gendrale. Dans une lettre du m&me jour,
M. Ca.ot annoncait la chose & M. Lobry dans les
termes suivants : ( J'ai et4 nomme aujourd'hui Pro-

cureur gen&ral. Je ne m'y attendais pas et je comptais retourner k Zeitenlik, en attendant les kv6nements. Mais quand le T.H. Pere m'a annonc6 ma
nomination, mon premier cri a &t6 : 4( Au moins, je

ne serai pas 4vque ,, et c'est ce qui m'a encourage
/ accepter la charge qui m'est imposee. Priez pour
moi afin que Dieu m'6claire et que je ne fasse pas
trop de btises. Du moins, je conserverai toujours
le meilleur souvenir de mes longues annaes d'Orient.n
Un mot, maintenant, de M. Cazot, au point de vue
plus intime.
De temperament autoritaire et prompt, M. Cazot
avait quelque chose de rude et de cassant dans sa maniere de gouverner, ou de reprimander. II exigeait
que chacun fft A son travail et s'occupat trs serieusement de ce qu'il avait a faire, et ne gaspillAt point
son temps. Sachant combien la valeur personnelle et
humaine du missionnaire favorise et augmente son
rendement surnaturel, il excitait un chacun au travail de culture g6n6rale sous tous ses aspects. Les
d6fauts qu'il remarquait, il les stigmatisait et, parfois fortement. Non, suivant I'expression biblique
qu'il citait souvent, il ne fut jamais a un chien

muet n. D'ailleurs,
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il donna

toujours le premier

I'exemple de ce qu'il imposa aux autres. II avait le
sens profond de la responsabilitW du superieur, et
il rip6tait souvent qu'une des grandes maladies de
notre 6poque etait ia c crise d'6nergie n chez les
,dpositaires de l'autoritb.
Dans son attitude, rien de solennel ni de distant ;
en r6crdation, au milieu de ses confreres, il etait simplement le t primus inter pares ,,joyeux, malicieusement taquin, mettant de la gaiete et de I'esprit dans
les reunions de la vie de famille. Aux petits cong6s
de Noel et de PAques, qui reunissait tous les confreres
de la Mission au s6minaire de Zeitenlik, il cherchait
A organiser une promenade ou une autre distraction,
pour donner A tous le dblassement merit6 par une rude
vie de labeur. Sous un climat, passant rapidement aux
temperatures extremes, il fit tout ce qui etait en son
pouvoir pour donner A ses confreres les adoucissements raisonnables, compatibles avec l'esprit religieux et les usages de la Compagnie.
Excellent administrateur, connaissant toute la valeur de l'argent dans une maison pauvre comme la
sienne, il le manie toujours avec une intelligente economie, ne I'employant qu'A bon escient. J1 aimait et
pratiquait la pauvrete recommandee par le Saint
Fondateur. cL'Ecko de la Maison Mere

"

(avril 1938

page 82) parle de sa vieille pelerine A capuchon et de
son chapeau que M. Vincent n'aurait pas trouv6s indignes de son vestiaire. , Nous pourrions ajouter que,
sup6rieur de la mission bulgare, il portait une soutane
si usee et si verte qu'un des jeunes pretres sortis du seminaire de Zeitenlik, son ancien 61Cve, hesitait A I'accompagner dans les visites qu'il le priait de faire avec
lui aux autorit6s civiles.
c.Sa piet6 n'a jamais aimn les manifestations mi&-
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vres, ni la surcharge des pratiques 1, mais elle exigeait, par contre, une fiddlit6 scrupuleuse a tous les
exercices de la vie commune. Il ne faisait pas bon
de se laisser aller, pendant I'oraison, A une maniere
de la faire qui rappelAt celle de saint Pierre, le coupable etait energiquement et rapidement rappele A la
realit6 et tire de ses raves.
Homme de regle et de devoir, il donna A tous
l'exemple. Ceux qui ont v&cu avec lui et benefici6 de
sa formation, lui demeurent reconnaissants de les
avoir initiss a cette vie de pidtd bien comprise, de r-.
gle et de travail discipline. II accompagnait ses confreres en mission, vivant de la pauvre vie des villages,
couchant sur une natte ou une pauvre paillasse, eitoure, dans l'unique piece de la maison, de tous les
membres de la famille et m6me des animaux. Avec
le sourire, il crivait, au deuxieme jour d'une
mission d'une semaine,.qu'il en etait A son quatrieme
plat de a haricots apostoliques ». A deux reprises, sa
vie fut en danger ; il en plaisantait ensuite tres aimablement, decrivant tous les sentiments par lesquels il
etait passe.
M. Cazot, quoiqu'on en ait pu penser, 6tait un
homme de coeur. Certes, il avait horreur de tout ce
qui aurait pu, meme de tres loin, ressembler a de la
mievrerie ; mais A ceux et a celles qui lui donnaient
leur confiance, M. Cazot leur accordait en retour un
devouement affectueux et inalterable. Ceux et celles
qui l'ont vu, en certaines circonstances,
mmu jusqu'aux larmes, ne peuvent pas douter qu'aux qualites
d'intelligence et d'activit6, M. Cazot n'ait ajouti celle
d'un grand coeur.
(A suivre.)
Jules LEVECQUE.
Gustave MICHEL.
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ITALIE
ROME
ACADEMIE PONTIFICALE DE LITURG1E
A l'occasion et en I'honneur du Second Centenaire de la
Canonisation de son Patron, saint Vincent de Paul, '.Acad-d
mie Romano-Pontificale de Liturgie avait decide d'avoir, pour
le 21 avril 1938, une journie Vincentienne.
Dans la m&me occurrence, I'Academie a sagement voulu
commemorer, mais avec une legere anticipation, deux autres
anniversaires plus particuliers : le deuxieme centenaire depuis
son erection en Academie pontificale par Benoit XIV (decembre 1740) et le premier centenaire depuis sa reconstitution
par Gr6goire X.I (9 dcembre 184o). Elle y joignit egalement
le souvenir jubilaire des cinquante annees des doctes Ephdmirides Liturgiques (1897-1937).
D&s le matin du 21 avril, les pritres se rendirent au Lfonin pour c6l6brer i I'autel de saint Vincent. A dix heures, devant une nombreuse assistance, la messe pontificale fut chantee par Mgr Traglia. La Missa choralis de Refice fut exdcuf6e
sous la direction de Don Antonio Allegra, de I'Ecole pontificale superieure de Musique sacr~e ; heureux choix, car, fort
bien executie, cette page musicale rdpond au concept liturgique de la participation du peuple a lOffice divin. De par
ailleurs, sous la direction de
rf. Pizzoni, la partie gr6gorienne iut rendue avec godt par I'Ecole apostolique du LUonin.

Dans l'aprs-midi, a 16 heures 30, dans la grande salle du
i Leonin , eut lieu la Seance Jubilaire de l'Acad&nie. Autour
du cardinal Marchetti-Salviggaani, se rkunirent en grand
nombre et pretres du clerg6 seculier ou regulier, et e•lves de
plusieurs Instituts ou Collbges ecclsiastiques.
La sdance Acaddmique, malgr6 son aspect inaccoutume de
300 membres presents, se ddroula dans son habituelle simplicite. Dans une rapide esquisse, M. Paladini souligna les principales phases historiques de cette Institution pontificale, depuis sa premiere origme : resultante d'une decision du Con,
cile romain de 1725 ; sa fondation par les e Pieux Ouvriers n
de la Madone aux Monts ; sa prosp6rit6 au temps de Benoit XIV ; decadence et disparition par suite de la Revo.
lution ; enfin la rdsurrection sous Gregoire XVI sur l'initiative de la- Confdrence eccldsiastique et des Pretres de la Mission de Montecitorio.
Inauguree le 9 dcembre 184o, sous la direct;on du lazariste
Louis Marchesi, I'Academie fut approuvee en 1854 et requt
comme president et protecteur le Cardinal Vicaire. Un lazariste, assist6 d'un Conseil en est le Directeur. Depuis r854, ses
Pr#sidents ont Wetsuccessivement les cardinaux Patrizzi (1854-
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1877), La Valette (1877-1884),
(19o00o914),

Parocchi (1884-1900),

Pompili (1914-1931)

et

actuellement

Respighi
Marchetti

Salviggiani.
Ses irecteurs ont etd les lazaristes Louis Marchesi (1825I872), Felix Zualdi ( 1893), Calcedonio Mancini ( g19o), qum
en 1887, fonda les Ephemerides liturgicae : bulletin officiel de
I'Academie, dont cette annee ramene le cinquantenaire.
L'orateur de la f&te fut Mgr Ottaviani, et son discours a
kti ins&r6 dans l'Osservatore Romano du 30 avril 1938. Soutenu par I'ittention de 1'Assemblde, il developpa heureusement
le theme : Saint Vincent et la liturgie. Rappelant le mot fameux et heureux de notre Pre : les Ceremonies ne sont a la
verite que I'ombre, mais c'est I'ombre des plus grandes choses
(Saint Vincent, idition Coste, XI, 312), la conference montra
saint Vincent goatant et aimant la science et la pratique de la
Liturgie ; en comprenant I'importance pour la vie privee et
la vie publique, il s'en servit lui-meme pour sa sanctification
personnelle et I'accomplissement de grandes et nombreuses
entreprises, pour la gloire de Dieu et le bien des Ames. Artisan
de la Rdforme catholque, adversaire du jansdnisme, reformateur du clerge, fondateur de s6minaires, instituteur des Missions rurales, organisateur des exercices spirituels pour les
Ordinands et les eccl6siastiques, apFtre et ouvrier de la Charit6, fils devoue et fidele de l'Eglise, Vincent partit toujours
de I'autel dans sa longue et infatigable defense de la Religion,
dans son devouement pour clerg6 et peuple, pour le rayonnement de la Charite et de la VWrite. De ces faits chaleureusement exposes, I'orateur tira la conclusion pratique : pretres
(et des lors fideles) partons de I'autel, ayons l'amour et le
culte des Rites sacr6s.
AprMs de tels conseils et la benediction du Saint Sacrement,
la journde Vincentienne du 21 avril 1938 augura heureusement,
et en son aurore, du troisieme si6cle commence de 1'Acaddmie pontificale de Liturgie.

TURQUIE
ISTANBUL
SACRE DE S. E. MGR JOSEPH DESCUFFI
Archev&que d'Izmir ,
Le 8 dcembre 1937, au moment oir la communaute quittait
la salle d'oraison, apres 1'examen g6enral, un coup de t&lephone de la D1eegation Apostolique apprenait A M. le Visiteur que M. Joseph Descpffi 6tait nomme archeveque d'Izmir.
L'intdress6 ne connut la nouvelle que le lendemain matin. II
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acheva le premier trimestre scolairv, fit passer les examens A
ses 616ves de philosophie, et quitta Istanbul le 31 d6cembre,
pour se rendre a Rome, puis A Paris. Le 9 f6vrier, notre confrbre etait de retour, le sacre ayant et4 fix- au dimanche 20

fevrier.
A cette date, la Cathedrale Basilique Saint-Esprit avait revetu ses belles tentures rouges ; le maitre autel avait ete orne
par les Filles de la Charite.. La ciremonie commenca & 9 heures prtcises.
Le pr6lat cons6crateur 6tait S. E. Mgr Roncalli, D6legu6
Apostolique en Turquie et en Grace, Vicaire Apostolique d'Istambul. Les deux eveques assistants etaient deux prelats orientaux : S. E. Mgr Kiredjian, archev&que des Armnniens catholiques, et S.E. Mgr Varouchas, Ordinaire des catholiques de
rite byzantin.
A 9 heures, on voyait se ranger, derriere la croix et les
acolytes, les superieurs des Communautes religieuses: Assomptionnistes, Capucins, Dominicains, Franciscains, Georgiens,
J6suites, Lazaristes autrichiens et franqais, Salisiens, Mgr le
Secretaire de la D61gation Apostolique, Dom Mirzan, chancelier de I'archevkchE d'lzmir, Mgr le Vicaire patriarcal melkite, Mgr le Vicaire patriarcal syrien, le R.P. Nicoloff, repr6sentant la Communautd bulgare catholique orientale, Mgr
Guillois, chancelier du Vicariat d'Istanbul, Mgr Collaro, Vicaire general d'Istanbul.
Ce long cortege fit son entree dans la catbedrale entre deux
haies de Collgiens de Saint Benoit, qui avaient tenu A former
une garde d'onneur A leur ancien prefet de discipline et professeur de philosophie.
Aux premiers rangs de l'assistance, du c6t6 de l'Epitre, se
tenaient le Consul General d'Italie et un secrataire interprite
de I'Ambassade de France ; du c6t6 de I'vangile, les parents
du nouvel archeveque et I'lnspecteur turc des ecoles 6trangeres.
Une chorale exercee au chant gr6gorien accompagna la c6r~monie qui se deroula avec une 6mouvante majest6.
Nous n'avons pas A 6voquer ici les details de cette liturgie
que les lecteurs des Annales connaissent bien. Disons seulement
que, dans le cadre de cette vaste cath&drale, au milieu d'une
foule recueillie et trbs visiblement impressionn6e, avec la particularite de la cooperation de deux prelats orientaux en leurs
brillants ornements, dans l'atmosphbre de piet6 qui ravonnait
autour du prelat cons6crateur, la cer6monie rev6tit un caractkre
de particulihre grandeur. Deux m6tropolites grees orthodoxes
qui, dans une des tribunes, assistaient A la c6ermonie, furent
profondement impressionnes par le recueillement dont ils furent t6moins.
Quand S. E. Mgr Roncalli est procede a 'intronisation du
consacrd, il ne put contenir son emotion, qu'il exprima dans
une vibrante allocution, disant toute sa joie T'avoir pu conf~rer la grfce de l'episcopat A un pr&tre jadis baptise dans
cette m6me cath6drale.
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Ensuite, le nouvel archeveque, selon I'usage, coiff, de la
mitre gothique, crosse en mains, et entour6 des deux prlats
orientaux, parcourut lentement, pendant .Ie chant du
t Te
Deum )n, la cath6drale, donnant B sa famille d'abord, puis aux
fidles agenouilles, sa premiere benediction. De retour A I'autel, il fit descendre sur I'assemblie tout entibre sa premidre
tbnidiction solennelle.
Quand I'Ad multos, annos eut .0t chant6, aprts le baiser
de paix entre le consacre, le cunsecrateur et les deux ev6ques
assistants, le cortege se reforma ; au chant gr6gorien du
Christus vincit, il sortit de l'dglise, se rendit dans la cour
interieure du Pensionnat de N.-D. de Sion ot une photographie du groupe fut prise, et retourna a la sacristie. II etait
inidi.
A 13 heures, le traditionnel banquet riunissait une soixantaine de convives dans le grand rCfectoire des eleves du College Saint Benoit, dcord aux couleurs pontificales, franqaises et
italiennes. A la fin du repas qui fit honneur au goit du ze6
procureur, plusieurs toasts furent portes. Tout d'abord, le
R.P. Spigre, S.J., superieur de la raaison d'Istanbul, en une
iegkre et gracieuse podsie, adressa au nouvel archeveque son
c humble et affectueux hommage 1,.
Ce fut ensuite, toujours en vers, M. Droulez, qui, en deux
petites pikces, voulut traduire les sentiments de tous les conFrdres envers celui qui va les quitter pour un poste plus

6leve.

Puis, le Docteur de la maison, p&re d'un 616ve de philosophie, exprima toute la profonde gratitude des families envers
celui qui, pendant de si longues ann6es, s'est devou. dans
I'ceuvre de l'education de leurs enfants.
Dom Mirzan, chancelier d'lzmir, en un langage stylv
et
bien senti, dit bien haut I'alligresse du clergd et des fiddles
d'lzmir d'avoir recu un tel pasteur.
M. le Visiteur essaya, i son tour, d'exprimer les divers
sentiments des Lazaristes de Saint-Benoit en la circonstance.
Sentiment de legitime fiert6, de voir un des leurs choisi pour
une si haute charge, t6moignage non equivoque de I'estime
inspire par ces humbles professeurs des colliges d'Orient ;
sentiment de tristesse aussi, car c'est un membre de la Compagnie qui lui est enlev6 ; sentiment de profond regret, car
cest un des plus anciens professeurs du college qui s'en va,
apres y avoir pass6 trente et un ans dans toutes les branthes de l'enseignement ; sentiment de nostalgie pour lui qui,
en pleine ann6e scolaire, est priv6 d'un collaborateur de dixneuf annees.
S. E. Mgr Roncalli redit une fois encore toute sa joie profonde d'avoir vu toutes choses se dbrouler, dans le calme, la
simplicit6 et la dignitr,
formulant aussi des vceux pour la
sant6 et les travaux du nouvel archeveque d'lzmir.
Ce dernier, enfin, prit la parole. II donna tout d'abord lecture du telegramme que, le jour m6me, ii avait recu
de la
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Cit- Vaticane : a En cette circonstance solennelle de votre
consdcration ipiscopale, le Saint Pre implore pour vous du
Ciel des graces de choix pour que votre ministIre soit actif
et fdcond, et vous envoie de tout coeur la benediction apostolique desirie. II la fait aussi descendre volontiers sur S. E.
JMgf le Deldgud Apostolique, les dveques co-cons&crateurs, sur
vos confreres et sur toutes les personnes prdsenles a la sainte
cerdmonie- Cardinal Pacelli,
S'adressant ensuite, en sa langue maternelle, au Consul
G4ndral d'Italie, il le remercia d'avoir bien voulu apporter,
par sa pr6sence en cette circonstance, l'hommage de la patrie. Puis, en langue francaise, ii remercia tout d'abord S. E.
Mgr le Dl46gu6 Apostolique de toutes les ddlicatesses quil
lui avait temoign6es A I'occasion de son elevation A 1l'pisco-

pat, dont il avait 6t6 le principal acteur. Ses remerciements
allArent ensuite A tous les supdrieurs des communautes religieuses, A ses confreres, aux professeurs laiques du Coll6ge
qui, tous, d'une manire on d'une autre, lui avaient donnd,

au cours des longues annees passdes A Istanbul, des t6moignages non equivoques de leur affectueux attachement. II ne

cacha pas sa peine de devoir se sdparer d'une maison oB, jusqu': present, s'etait dcoul6e toute sa vie ; mais exprima I'espoir que e voisinage d'lzmir lui donnerait assez souvent la
possibilitd de revoir les personnes et les choses qu'il avait

tant aimdes.
Le dimanche suivant, 27 f6vrier, S. E. Mgr Descuffi celdbra
son premier pontifical dans i'antique chapelle du CollBge Saint-

Benott, riche en souvenirs et plusieurs fois restaurde A la
suite des frdquents incendies qui jadis ravageaient pdriodiquement le vieux quartier de Galata. S. E. Mgr le Delegud
Apostolique voulut bien u faire assistance ai
cette premiere
messe pontificale. Les anciens 6elves et les 6ltves actuels
avaient eu a coeur de preparer une messe en musique. Apres
t'Evangile, M. le Visiteur, dans une brave allocution, montra
A I'assistance comment la vie d'obdissance et de travail cach6
avait dt6, en rdalite, une excellente preparation aux nouvelles
fonctions impos&es a Mgr Descuffi. Les nombreuses communions des 616ves, des anciens alves et des Enfants de Marie

prouv&rent toute la ferveur des prieres faites A l'intention du
nouvel archeveque d'Izmir.
Le 19 mars, Jour de sa f&te, S. E. Mgr Joseph Descuffi

chanta la messe pontificale A la cathddrale Saint-Esprit, avec
assistance de S. E. Mgr le Delegu Apostolique. Le 23, dans
la soirde, il s'embarquait pour sa ville archidpiscopale.
Jules LEVECQUE.

x. Armes de S. E. Mgr Descufi: Ecu de France biparte; a dextre: d'argent au Christ 6vang&6isant qui est de la Congregation de la Mission ; A
senstre : d'or au lion rampant couroan6 et annr qui est de la famille Descuffi.
Deise : In Caritat.
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M. FRAN(OIS-XAVIER

LOBRY

Visiteur de Turquie (1891-1931)
CHAPITRE VII
LE PELERIN DES

LIEUX SAINTS

Quel est le chritien qui ne dusire une fois en sa
vie visiter les lieux sanctifibs par la vie et la mort
de Notrd-Seigneur J4sus-Christ ? Aux pieux sentiments d'un tel pelerinage, le Frangais joint de plus
la fierth patriotique de suivre la trace et les souve-

nirs des Crois6s. On comprend ais6ment que M. Lobry voyant partir chaque ann6e de Stamboul la caravane sacr6e qui se rend A la Mecque, ait senti s'avivcr, dans son coeur sacerdotal et patriote, le d6sir
d'aller a Jerusalem. La Providence devait le satisfaire
ample:nent. II eut trois diverses occasions d'accomplir ses devotions aux Lieux saints. Ses notes et sou.ven;rs ont &6t publiCs dans un volune splendidement
illustre : c La Palestine, le Caire, Damas et le Liban,
Souvenirs de Voyage :, 6dite en 1906 chez Desclee.
La Mission dont ii fit partie a la suite de S. Em.
le Cardinal Dubois et de Nosseigneurs Grente et Llobet a etC d'autre part, narr.e de main de maitre, par
Mgr Grente, dans u Une Mission dans le Levant ,
(1922). Du reste, parallblement, nous lisons dans les
AA nnales de la Congrgationde la Mission n, le journal d- M. Lobry concernant le meme voyage. Aussi
sommes-nous bien renseignes sur ces grands pdlerinages. II ne peut htre question de les raconter a nouveau. rmais d'en signaler le caractere et l'importance

respectiiS.
I
C' 4 tait

bien un d&vot pelerinage que M. Lobry entreprenait en 1892, avec son. confrere, M. Gauzente,
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Supbrieur de Santorin (i).

"

Nous avons voulu faire

notre pllerinage, 6crit-il, avec la foi humble et simple
du charboonier n. Mais sans se proposer un but tou-

ristique, ni scientifique, M. Lobry etait trop serieux
et trop m6thodique pour ne pas pr6parer soigneusement son voyage. Sa foi, nourrie de la lecture de la
Bible, 6tait bien aise de s'6clairer davantage en confrontant les textes sacr6s et les lieux traditionnels.
I! avait iu le Guide-Indicateurde la Terre Sainte, par
le fr&re Li6vin de Hamme, dans l'Ndition de 1887, et
il emportait Ie Boedeker avec le Guide historique publi6 par les Assomiptionnistes. 11laisserait de c6t6
Ils discussions archbologiques, <t qui gAtent le charme
divin que subit le pelerin de Jerusalem ,.
Son itindraire avait 4t6 fix6 d'avance dans un detail
precis. Parti de Constantinople le 17 f6vrier, ii devait
y rentrer le 6 avril. II rencontrerait M. Gauzente a
Smyrne et ensemble ils visiteraient d'abord l'Egypte,
puis aborderaient la Terre Sainte et finiraient par la
Syrie, pour revenir a leur point de d6part, par Smyrne et Eph6se.
Les particularites saillantes de ce voyage ont 6t6 signal&es pour la plupart par M. Lobrv dans le rkcit
qu'il a publi6 du second pllerinage.
A Smyrne, le Visiteur alla' visiter h l'h6pital deux
confreres malades : M. Achille Elluin et M. Gaspard
Dumond. Le vin&rable M. Elluin, Ag6 de 83 ans (2)
ttait connu a Smyrne par sa science et sa charit6 et
dans tout I'Orient par ses manuels et ses paroissiens
en langue grecque. Ni le travail ni les difficultis
n'avaient decouragi son ardeur au service de Dieu et
des pauvres. II devait s'6teindre le 9 mars 1892.
x. Le bon M. Gauzente Ag6 de 66 ans 6tait affiig6 de la cataracte sur un

cil. II mourut subitement ASmyrne au cours d'un voyage, le z6 niai 1895
La Palestine, par M. F. X. Lobry, p. 93.
2. Annales de la Congrugation de la Mission, t. 57, P. 322.
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M. Dumond, qui n'avait que 6o ans, surv6cut encore
14 ans (mort le 28 aoit 1906 a Smyrne).

Les deux voyageurs, apres une escale, au Pirte,
aborderent en Egypte. A Alexandrie, au Caire, a Ismailia, ils visiterent les autorites religieuses et les
Maisons des Filles de la Charit6. Ils y 6taient recus
avec honneur, ils s'interessaient aux oeuvres, et M.
Lobry serait bient6t I'homme le mieux renseign4 de
la Compagnie sur toutes les oeuvres missionnaires de
la double famille en Orient.
A Port-Said, ils, firent la rencontre de Mme Tomich
(d6nommie Thabit dans le livre de la Palestine) (i).
C'6tait une jeune veuve a fort pieuse et d'une charit6
in6puisable ,) qui d6sirait fort de faire Ie pllerinage
de Jerusalem. Les bons peres Franciscains avaiept demand6 avec instance A M. Lobry de l'accepter avec
sa femme de chambre dans la sainte caravane. M. Lobry pr6tend qu'a voir la coupe de son front ii avait
devin6 le caract&re de cette dame ; cependant, il
I'avait acceptee. II s'en repentit ; mais les caprices et
les excentricites de Mme Thabit 6gaient le r6cit aust&e du pelerinage.
A Jaffa, Mme Thabit veut se couper les cheveux
et marcher nu-pieds jusqu'a Jerusalem. Au Jourdain,
elle fait galoper sa monture au risque d'un accident
ficheux. Puis, elle veut se baigner et il faut la lier
avec des cordes. A la Mer Morte, elle se baigne encore dans l'eau bitumeuse et en plein soleil, malgr6
M. Lobry qui veut en faire autant, et elle y perd
ses bagues.
Arrives a Jaffa, le dimanche 28 fivrier, les pelerins
ne purent aborder, tant la mer 6tait houleuse. Le petit
bateau du Llyod faisait des bonds fantastiques s'agii. La Palestine, p. ro7.
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tant dans tous les sens, au point que personne ne
pouvait, sans s'accrocher, garder l'equilibre. II fallut aller jusqu'a Caiffa, oti I'on d6barqua, non sans
difficultis.
De la les ptlerins visitbrent la Galilee, le Carmel
et la grotte du prophite Elie, Nazareth, le Thabor,
ThibC-riade. Its dirent la messe aux sanctuaires v6n&res, et m.me, imitant saint Pierre, ils organisbrent
une pIche sur le lac (i). M. Gauzente voulant ramasser de petites pierres sur le rivage, perdit l'6quilibre et
s'allongea dans l'eau.. Bless6 par un sil6x a l'un de
ses doigts, il fut panslpar Mme Thabit qui s'etait
empressde de dkchirer pour cela un mouchoir. Le dimanche 6 mars, ils etaient de retour au Carmel, puis
a Jaffa par ia plaine de Sar6n.
Le cJiemin de fer n'existait pas encore de Jaffa A
J6rusalem. Ils prirent une voiture pour faire les 65
kilometres de la route, avec deux 6tapes : Ramlek et
Abou-Gauche. Le 9 mars, a 6 heures du soir,
en vue de J6rusalem, ils descendirent de voiture, se
mirent Agenoux et baisant la terre, ils disaient comme
jadis les Crois6s le Psaume Laetatus sum... Nous
sommes enfin au seuil de Jerusalem.
Ils restbrent Ii jours dans la Ville sainte, c16brant
chaque jour A l'un des autels v6n6r6s et visitant les
lieux c61bres sans oublier le Jourdain et la Mer
morte. Les br6ves notes de ce voyage ne r6velent pas
I'6motion de leur coeur au Saint-Sepulcre, au Calvaire, au Mont des Oliviers, A Bethl6em. M. Lobry n'est
gu&re plus explicite dans ses ( Souvenirs n publiCs.
Dans l'impuissance d'exprimer de tels sentiments,
on se tait et on adore. Une des premi6res visites de
M. Lobry fut pour le Consul general de France, M.
r. Le Pakfestin,

P. 300, 115.
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Ledoulx. Le Consul voulut le conduire a une des
Conferences publiques que donnent les Peres Dominicains de l'cole Biblique ; ce fut l'occasion de
rencontrer la meilleure societt de Jerusalem melie a
des pr&tres et a des religieux. Les Lazaristes ne pouvaient manquer de visiter les oeuvres des Filles de la
Charite, dent la maison se trouvait encore etroite et
incommode, dans le quartier abyssin. Mais deja s'elevait un magnitique ktablissement en dehors de la
ville, pres de la porte de Jaffa, et I'hopital municipal
tout neuf, venait d'etre confi6 aux Soeurs. La cr4atrice
de ces merveilles de charitY, non seulement a J&rusalem, mais a Bethl6em, a Nazareth, a Caiffa, la
devouie Soeur Sion, etait alors en France : M. Lobry ne la vit pas, mais Soeur Marmier lui fit les honneurs. En retour, il consentit a confesser les Sceurs
et meme a donner, ainsi qu'a Bethl6em, une confrence pour le renouvellement des Voeux.
Le lundi z2 mars, les deux pelerins s'embarquaient
a Jaffa sur l'Irrouady a destination de la Syrie. Ils
visitaient A Beyrouth de magnifiques oeuvres fond&es par la Soeur Gtlas, a Antoura le beau College
dirig6 par M. Saliege. Ils admiraient 1'Universiti
des Peres Jesuites. Le Consul francais, le D6lkgu6
apostolique, le Patriarche du Liban recevaient aussi
leur visite. Mais ils avaiept hate d'arriver a Smyrne.
Un dernier pelerinage leur restait a la maison de la
Sainte Vierge, dkcouverte recemment dans la montagne d'Ephese. En effet, au mois d'aoCit 1892,
ies confrbres de Smyrne, M. Poulin, superieur et M.
Jung en tote, suivant les indications de la grande visionnaire Catherine Emmerich, avaient explore le
pays et avaient et6 saisis de trouver un site, une maison, une tradition locale, le nom de Panaghia-Capouli coincidant avec tes descriptions donnees. M.
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Lobry tenait a voir de ses yeux et A v6rifier sur
place les moindres details. M. Gauzente et lui purent
le faire A I'aise, accompagn6s de M. Poulin qui leur
expliquait avec feu les circonstances merveilFuses
de la dcouverte, les tdmoignages de la tradition en
faveur du sejour de Marie A Ephese et I'esplrance
qu'on pouvait avoir de d6couvrir son tombeau. M.
Lobry et son compagnon en furent ravis et convaincus. Les discussions passionnies qui s'tleverent
par la suite autour de ces faits et de ces thbses n'bbranlBrent pas sa foi ; il encuuragea toujours M. Poulin
et favorisa le pelerinage de Panaghia-Capouli.
Cependant, le 30 mars (1892) la vwn&r6e mere de
M. Lobry avait rendu son Ame A Dieu. II ne l'apprit
que le 6 avril, au debarqu6, A Constantinople. Grande
fut sa douleur filiale : elle s'att6nuait par les souvenirs consolants de son pelerinage.
II
Le second voyage eut lieu 13 ans apris, sur I'initiative de M. Droitecourt. En demandant I'autorisation au T.H. P. Fiat, M. Droitecourt declarait qu'a
son Age il ne pouvait 1'entreprendre sans M. Lobry. D'autre part, il v invitait M. I'abbW Louis Lobry, vice-doyen et curt de Loos-les-Lille (Nord). Ce
fut done le pelerinage de trois amis. On pourrait y
joindre M. Jules Vachette qui le fit A une annte de
distance et prit toutes les photographies pour illustrer le r4cit de M. Lobry. Ce recit prend naturellement I'abbe Louis A son depart de France, le suit a
Athenes, A Constantinople, A Smyrne, A Ephese
avant la visite des lieux Saints proprement dits. L'itindraire du retour n'Wtait pas absolument fix6
d'avance. II d&pendait de 1'6tat de la mer. Le pre-

qaier bateau qui se presenta avec une mer calme, 4
Ca.ffl, fpt un Lloyd pour Port-Said - C'est ain-

si que les pllerins visiterent l'Egypte, puis la Syrie
avec BJeyrouth, Da-ias, Baalbek et Antoura. On a
iillusion d'Xtre un conlpagnon de ce voyage tant ies
pages qei le raconLtent sont naturelles, simples, tour
chantes et yeridiques. M. Droitecourt, toujours u'
peu assoiffG ou fatigue, y est lobjet de rbflexioiis
aimablement ironiques. Le point de vue historiqjie
ou archdologique y est brievement trait6 sans entrer
dans de st6riles discussions ; l'6motion religieuse y
est contenue dans de si justes bornes qu'on sait gr6
a I'auteur de nous faire part au moins de temps en
temps, de ce qu'il a senti et 6prouv6 (i) ((Qui n'a

pas prij et m6dit6 au Calvaire, nous dit-il, ne peut
concevoir ce que le cceury ressent, et qui a pri en ce
lieu sacr6 ne saurait plus exprimer ce qu'it a ressenti. Sans effort on est tout rempi de la pens6e de
Jesus-Christ crucifi6. Etre la oui I1 a dit ses derni6res paroles, ofi I a AKpir6, produit dans l'ame
une impression qui la saisit jusque dans ses profondeurs. C'est comme le silence et 'arrht de toutes
les facults de I'esprit et du coeur ep face du Dieu
mort sur ce mont ; c'est lne 6motion myst6rieuse
qu'on 6prouve. Ce qui s'offre A l'esprit et au coeur
apparait sous des proportions si 6tonnamment melang6es d'humain et de divin, le tout pour marquer
F'amour d'un Dieu, que d'abord I'Ame se tait comme
ecrasee par le spectacle qui s'offre A elle. Quand op
sort de ce premier saisissement qute fait 6prouver le
Calvaire, c'est un merci A l'Homme-Dieu pour la
Redemption, c'est une demande de pardon pour les
p&chs de sa vie, c'est une pri're qui monte du
coeur pour toutes les personnes aim6es, celles que
t..LPakc*i

4pj.,

la mort nous a ravies et celles que nous possedons
encore sur ia terre. ),

Mais le Visiteur des Lazaristes s'interesse aux
oeuvres de la double famille de Saint Vincent de
Paul, il ne manque pas de consigner ses observa
tions dans des notes personnelles plus completes
que ce qui a &t6 publit (i) " Nos confreres aiJerusalem ont eu la bonne fortune de trouver une maison avec jardin dans de bonnes conditions. M. Boppe
consul g6enral a aid6 M. Bourzeix. M. Mott a et4
l'ouvrier de la premiere heure, tart pour le projet
de notre venue A Jerusalem que pour I'acquisition
de la residence A proximit6 de la maison des Sceurs.
( Les Sceurs de Charit4 en Palestine sont v4nerees & cause de leur chariti & I'6gard des patvres
et des misbrabtes de toute sorter. Soeur Sion-, foR-

datrice et premiere Fille de la Charnt err Palestine,
a vraiment fait honneur I la- communauti et a 4~
manifestement benie de Dieu (2). La maison batie
par Soeur Sion est vaste et beffe, mais el*e demeure
une maison pauvre
I'usage des pauvres.
SA Bethilem, nos Soeurs ont bati l'h6pital de
la Sainte-Famille. La chapelle semble trop belle au
dehors, trop riche. L'ceuvre a des ressources laisstes
par la Soeur d'Aiguillon. Nos Soeurs font beaucoup
de bien en visitant les villages, y compris Hebron.
«'A Caiffa, nos Soeurs sont dans des maisons
louees. Les oeuvres prosperent, etouffees dans ces
imneubles 6troits et mal adapt6s, mais les prix vont
monter A cause de L'1panouissement rapide de la
ville. Caiffa fera perdre beaucoup a Beyrouth si elle
ne la supplante... A Nazareth nos Soeurs ont un
r. Registre Jouraldu Visitcu, no x.p. 34-39.
2. Sr Sion est dc6dde te 31 octobre agog. Sa vie a te dscaie par le canoine E. Legrand,

o905.
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h6pital, elles ont achet6 un terrain : le temps fera
le reste.
( Pour que nos oeuvres soient florissantes et a
meme de faire un bien r6el, il faudrait en Syrie une
6cole pr6parant pour nous des missionnaires de
langue arabe (I). Antoura ne me parait pas rdpondre
a ce besoin.
c Au Caire les oeuvres de nos Sceurs ont de
l'avenir. Alexandrie et Bevrouth ont des oeuvres florissantes. Les oeuvres de Saint Vincent, mon voyage
me I'a prouve, ont une belle place au soleil du bon
Dieu ! n
III
Le troisieme voyage que fit M. Lobry en Terre
Sainte etait une Mission quasi officielle du Gouvernement francais, ou il avait l'honneur d'accompagner
Son Eminence le cardinal Dubois.
La guerre venait de finir. DijA I'Angleterre, dans
le souci d'affermir son autorit4 morale et politique
dans le Levant, y avait envoy6, en solennelle ambassade, Son Eminence le cardinal Bourne, archeveque de Westminster. II convenait que la France,
protectrice seculaire des chritiens d'Orient, affirmit
sa volonte de maintenir ses 6tablissements et son influence, bien 6prouves du fait de la guerre. Des puissances rivales convoitaient ce magnifique patrimoine
que la France catholique s'etait cr6te au prix de
longs sacrifices, mais dont l'ignorance et les preju-

g6s anticlericaux de quelques Ministres faisaient bon
marche. Nos religieux n'attehdaient qu'un mot, un
sourire de la France, pour relever leurs oeuvres abandonntes depuis 1914 -- et les populations catholiques,
i. En effet une 6cole apostolique a 6t4 ouvert-e
Peyrouth en 1928.

Fwur-ef.CIebab, prýs
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loin de dsespcrer d'un gouvernement qui avait rompu avec le Vatican, adressaient A la France encore
leurs plaintes angoissees et leurs patriotiques aspirations. La France vint a eux sous la figure la plus
aimable et la plus brillante. Pour d6fendre et soutenir les inter6ts catholiques et franqais en Orient,
le gouvernement choisit le cardinal Dubois archeveque de Rouen. - Jeune encore, plein d'amabilit6
et de zele, Son Eminence avait toutes les qualitis diplomatiques necessaires pour une telle Mission.On lui
adjoignit, pour former son etat-major, deux tveques,
egatement brillants, I'un par son eloquence, Mgr
Grente, 6veque du Mans, et I'autre par sa valeur
d'aum6nier militaire, Mgr Llobet, eveque de Gap.
On les encadra des deux plus solides colonnes de
l'apostolat missionnaire en Orient : le R. P. Berr6
dominicain, depuis 35 ans, a Mossoul, et M. Lobry
visiteur provincial des Lazaristes a Constantinople.
A la suite, il y avait de plus le chanoine Delabar,
vicaire general de Rouen et le chanoine Merquet
secrttaire de l',vque du Mans, enfin A titre de secrtaire de Mgr Llobet, un jeune diplomate M. Alain
de Leche.
C'est a M. Lobry qu'incomba les pr6paratifs du
voyage et ce ne fut pas une petite besogne. Que de
dplches, de lettres, d'appels t6l6phoniques, de d&marches au Ministere des Affaires Etrang&res, de
visites diverses. II fallait pr6ciser les conditions du
voyage, I'itin6raire A parcourir. Heureusement M.
Lobry fut aide par le toujours d6voue M. Ernest
H-ertault de la Procure gen6rale.
Le programme paraissait si charge que M. Lobrv
doutait qu'il pft. se raliser en 3 mois et demi. Le
Cardinal et sa suite devaient se rendre en Palestine,
puis en Egypte, de IA en Syrie, remonter a Constan-
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Sofia, a Athe~es tihtople aller en Roumanie e6t Serbie - Belgrade, Zagreb, Ljubljana, pour tinir
par Rome. Le Pape consuItt, sur avis d4r Miaistre
Iui-mime, avait tout approuv6 et bWin.
Nous partions, 6crit le Cardinal- Dubois, au nom
de l'Eglise, et au nom de la France.
A Toulon,

le

i+4 dcemhbe

1919,

I'amiral

Sa-

got DUi Vauroux reooit Son Eminence et sa suite, et
d&s hlos les autoritis maritimes et consulaires oat des

ordres pour la rkeption officielle et la, protection
de la Mission. Entourds d'honneurs et de soins,, les
grands voyageurs sont soumis pourtant aux caprices

des flots, atx diffictults des routes,, aux intempiries
de I'hiver, aux fatigues des longnes attentes et des
habitudes. cowtrariees. Plusieurs,. et surtout Mgr
Llobit, en souffrirot. Le Duguay-Trouin les emporte avec I'espoir d'etre pour Noel a Bethlkem. En
effet,. le 2t decembre, ils abordent a Calffa annoncis
par une salve de quinze coups de canon, recus par
i'anriral M noet au nom du g6ndraf Gouraud, et par
tl colonele Stanten aux ordres du ginair
Alleaby.
Car la Syrie est alors divisee en deux zones ; celle
du StSd, la Palestine, est occupie par les Anglais.
La population avant A sa tkte Mgr Haggear archeveque melkite de Galil6e, accamait le Cardinal ; on
n'osait crier : Vive la France, et la musique ne jouait
pas la Marseillaise. Mais pr~eisiment la Mission venait riveiller les profondes sympathies. et les espoirs
fondus sur la fidelit de la France. Le lendemain
22 d6cembre, ce fut I'entrte soleanelle du Cardinal
a JYrusalem : les couleurs francaises s'y asseciaient
aux autorites parmi. les demonstrations les plus tonchantes d'un attachement sincere. Durant tois seaminest de son quartier geinral, qui etait te Patria

- 55s cat iatin, la Mission raonna : elle visita !es etablissements -eligieux, cr3dbra de beaux offices d4ns
les Basiliques, reaut des visites, des rapports, des
demandes et des revendications. 1 e~it faliu des volumes pour rendre compte de tant de beaux gestes !
Le . janyier, le Cardinal benissait la premiere pierre
de la basilique du Sacri-CwEur - sur un terrain
appartenant A la Fxarce. - Due h 1'initiative de Mgr
Germain, archevEque de Toulouse, elle Werait confide
aux Carmnlites du Pater et aux Pires blancs de
Saiste-dnne. Mgr Grente fat 1'orateur du jour. M.
Lobry assistant le C.rdinal songeait aux bunables
Filles du Sacri-Cwru qu'ii representait si a propos.
Dans une Conf6ernce faike A la Societ, normaide
de Giographie (i) Son Eminence donnait cette statistique globale : 4 La France est la preminre en Palestine ee vertu de son droit de protection catholique.
Sa priqaiuti s'affirme surtout par ses oeuvres. Voici
le bilan de sa chaurte : 51 tablissements d'assistanc.c ainsi rypartis : 34 dispensaires oi 4oo.ooo malades sont soignes chaque annee ; 7 h6pitaux et i
hospice touwours remphjs ; 9 orphelioats avec 500
enfasts ; puis o07 coles, dont 43 sont dirig&es par
des missionnaires et des religieuses yenus de France,
et 64 sont des dooles indigenes soutenues par ia
France
telles comptent 35.ooo 61eves.
M. Lobry etait fier de montrer les oeuvres des
Filtes de Ia CharitW prospirant sous la direction de
SeCur Recamier. Les drapeaux et chants de France
enchantaient son cceur de Frangais. L'6loquence de
Mgr Grente c61lbrait dans la basilique de Saint-

Etienne ragloire de Jerusalem et les 6motions religie;ssess et nationales des pelerins, fils des Croists.
Le Visiteur des Lazaristes reconfortait nos bonnes
fOieut pr Jr cardinal iubois, 1920.
I. .UN MissAimsqxn:i
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Sceurs en leur donnant au passage A Jirusalem, A
Bethleem, plus tard A Nazareth des confirences plus
simples suivant I'esprit de saint Vincent. 11 note (i)
i les oeuvres de nos Sceurs A Bethleem : h6pital,
6o lits, moyenne annuelle 900 malades dont 260 catholiques ; au dispensaire : 28.000 assistes par an. ,
A Caiffa M. Lobry visite le Carmel. La Mere prieure
le presente A la Communaut6 rýunie, car toutes les
carmelites sont francaises sauf une, la soeur de M.
Badetti, envoybe par M. Lobry A ce Carmel. On
rappelle les services qu'il a rendus dans le pass6 et
il fait le rcit du voyage de la Mission.
Le Cardinal visite Caiffa et Nazareth ; tout est
triomphal dans ces receptions. Partout les populations, soit d'un elan spontan6, soit par I'organe des
Comitis, lui confiaient leurs vceux ou leurs revendications formelles ainsi r.sumees : 4 Que la Syrie

soit une et independante. Que la Palestine n'en soit
d6tach~e d'aucune facon. Que l'immigration juive y
soit interdite et qu'il ne soit pas cree un Foyer national juif. "
A son retour le Cardinal disait :

Mandataire de

la France, nous avons promis de nous faire l'&cho
de ces 1egitimes aspirations. ,
De Caiffa,
la Mission partit pour I'Egypte
t bord du cuirass6 le Jurien de la Gravibre. Un de
ses membres manquait : Mgr Llobet, retenu A Jerusalem par la maladie, ne pourrait rejoindre qu'a
Beyrouth. t Nous ne souponnions pas, &crit le Cardinal enthousiaste, A quel degri et avec quel zile la
France catholique est presente en Egypte : PortSaid, Ismailia, Zagazig, H6liopolis,, Zeitoun, Raileh et surtout le Caire et Alexandrie nous ont rv616l
I. Voir Ann2•ls de sl Congregation de la Mission, t. 85, p. 258, 293.
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des merveilles. On accueillit la Mission franqaise par
des manifestations sympathiques, trop sympathiques
parfois..On sentait du remous dans les foules et des
fr6missements dans les Ames ; la prudence conseillait
de ne pas en provoquer davantage. , Le voeu unanime que recueillit la Mission 6tait celui-ci : t Envoyez-nous de France des collaborateurs. La moisson
est opulente, mais les ouvriers manquent pour recueillir les gerbes. n
La Svric et le Liban les attendaient : le Cardinal et sa suite arrivent en rade de Bevrouth le
1" f6vrier 1920. Ce que les populations ont souffert,

le DIl6gue apostolique Mgr Giannini, le leur dit;
les grecs catholiques le leur repktent. Des politiques
semeurs de zizanie ont ( voulu que Syriens et Francais se rendent odieux les uns aux autres. . Le grand
nom de Gouraud, ses etats de service, la foi chr6tienne de ce Bayard moderne, n'ont pas suffi A rassurer les Libanais. II ne faut rien moins que la dignit6 du cardinal et des eveques et leurs bonnes paroles pour agir avec efficacit6 sur ces Ames religieuses. Dans un magnifique discours prononcd &
la cathedrale latine de Beyrouth, Mgr Grente rappelle les liens qui unissent d&s longtemps la Syrie
et le Liban avec 1'Eglise et la France : les souvenirs
qu'il remue, l'emotion qu'il suscite, contribuent A
resserrer ces liens pour la gloire de Dieu et I'utilit6
des Ames, pour I'honneur etla prospirit6 des deux
pays.
La merveilleuse figure des oeuvres francaises sur
cette terre d'epopee ne peut qu'exciter I'admiration
et la reconnaissance. Vingt congr6gations y distribuent I'enseignement primaire A 25.000 61Ives. Les
Collbges des Jesuites A Beyrouth, des Lazaristes A
Antoura, des Fr6res des Ecoles chretiennes A Bey-

-554routh et A Tripoli, i'Universit6 Saint-Joseph surtout
sont des centres d'influence francaise incomparables,
des foyers de science rayonnante au loin. Si la France
savante occupe une place de choix dans ce pays, la
France charitable y est & l'oeuvre gen6reusement; Elie
secourt, note M. Lobry, au moins dit mille enfants
que les malheurs du Liban oht laisses orphelins. II
est heureux et fier de montrer au Cardinal les 300
orphelins de Saint-Charles, les 290 orphelins de
Saint-Joseph dans leurs ateliers et avec leur fanfare,
les 350 e1.ves de la Quarantaine, etc... et de recevoir
Son Eminence chez les Missionnaires animateurs et
conservateurs de tout ce zlee.

La Mission continue son voyage, malgrb la neige
que, de mrmoire d'homme, on n'avait vle A Beyrouth, malgr6 la tetnpete qui stvit en tfer. Elle visite Smyrne et Athenes, simples escales. Enfih, Constantinople ! Le Jurien de ]a GraviBre y entre, salun
de 19 coups de canon. L'amiral de Bon, les gen~raux
Claudel et Cat escortes d'officiers, accueillertt le Cardinal qui passe en revue les soldats et marins en
armes et se rend A l'ambassade de France. Rien ri'est
omis de ce qui peut donner A ia Mission soin relief
et son efficaciti. Huit jours bien remplis ne suffiiont pas A cet abondant et fecond travail : toute enumeration en serait fastidieuse. MWme le lycee tuicofrancais de Galata Serai u t I'honneur de la visite
du Cardinal. A l'Union Francaise ii y eut un distours excellent de M. Steeg, deputj d& la Nation.A Constantinople M. Lobry
Itaitsur son terrain.
11 prtsentait A Son Eminence et aux Ev&eqies les
belles oeuvres des Filles de la Charit4. c A SaintBenott, c'est lui-meme qui I'a criit, la reieption au
college fut belle ehtre toutes, qtioiqh inarqude d'up

- 555 grand :achet de simplicit6. Un .,ýive a lu un beau
discours ea francais ; il tut suivi de deux autres en
grec eat en turc. Le .Cardinal ,parla dans les termes
les meilleurs ;et charma tous les dleves. L'harmonie
de la Proance se trouvait dans notre salle des ftes
magAifiquement ,pavoise. La tenue des 6leves fut
impeccable. Mgr Grente, qui est un educateur et un
lettr6, me fit un compliment sur notre s6ance de reception et sur les l66ves, classant 'ensemble parnii ce
que nous avions vu de plus'beau dans not-re voyage. ,
M. FLobry jouissait de toute la gloire dont le parait
son college dirig6 alors par M. Jules Levecque.
Le dimanche 29 fivrier, il y eut une cerimonie A
la Cathedrale du Saint-Esprit. Harangij par le Vicaire g6neral, Mgr CUsarano, le Cardinal repondit par
une courte et chaleureuse allocution qui alla au coeur
de tous, Du haut de la chaire Mgr 'Grente rappela
les souvenirs chritiens de Constantinople, les Conciles, les grands Docteurs, etc. ( 11 m'est agriable,
disait-il, de ranimer ces voix d'-Eglise, en presenee
d'un Cardinal dont Iles attentions apostoliques et des
dilicatesses de charitF n'ont pas subi, durant ces
trois mois de fatigues journalieres, le moindre flchissement, et d'un 6veque francais qui 6difia ses
compagnons d'epreuve .par son courage et son d&vouement surnaturels ; en presence de v6n6rables archeveques et 6vfques orientaux que la persecution
vit soutfrir avec tant de foi et de patriotisme, et de
pretres.et de religieux parmi lesquels (A l'adresse de
M. Lobry) on me permettra de discerner celui qui a
mbrit6 pendant 34 annies de services qu'un juge autoris I'appelAt mercredi : ( Un embleme de P'Eglise
et de la France. '
Le d6part du Cardinal le mercredi 3 mars fut impressionnant. Les troupes de terre et de mer rangees
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haut commissaire, l'amiral de Bon, les g6neraux les Superieurs des Communautes, les princpaux de
la Colonie y assistaient. Quand le train s'6branla,
aux accents de la Marseillaise, retentit c une ovation,
dit M. Lobry, dont je n'ai pas encore 4t6 t6moin. »
Le train sp&cial emmene la Mission dans les pays
balkaniques. Le Gouvernement francais avait pens6
que le Cardinal et ses collaborateurs apportant le
sourire de la France A la Bulgarie, a la Roumanie,
aux Yougoslaves pacifieraient les esprits et resserreraient les amitids. II y a en Bulgarie des foyers
d'influence francaise et un 6leve des Assomptionnistes
dit A Son Eminence : ()

(c Nous vous prions d'em-

porter pour la France dans les plis de votre pourpre,
avec notre pensee, beaucoup de notre coeur. n
A Bucarest, ,( le Paris de l'Orient » le Cardinal
est I'h6te du roi, les autres membres de la Mission
sont a la Legation de France ofi M. Henri Camro n,
digne fils de M. Paul Cambon, est charg6 d'affaires.
L'atmosphbre qu'on iespire est francaise ; on y d6sire nos Congregations religieuses.
A Belgrade, ou M. de Fontenay represente si dignement la France, a Zagreb, A Ljubljana la Mission
recueillit des t6moignages de grande sympathie et
invita les Yougoslaves A venir en douce France pour
la mieux connaitre.
M. Lobry n'avait pas manqu6 de voir A Bucarest
Mgr Netzhammer, peu en faveur a la cour A cause
de ses tendances autrichiennes et souffrant d'une maladie assez opportune. II plaidait les circonstances
attenuantes pour ce prdlat bWnedictin, favorable aux
Lazaristes et-aux Soeurs de Charite. A Belgrade, le
1. Use Missios da"s
da

LevaWs, p. 309.
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Visiteur saisit !'occasion d'entretenir M. Spalajkowitch, ministre des affaires ktrangeres de nos
ceuvres de Monastir et des catholiques de Ghergueli.
M. Lobry eut sa part des faveurs distributes A la
Mission en ces pays amis : i fut nomme commandeur de l'ordre royal de Saint-Saa par ie prince
regent de Serbie, officier de I'Ordre de Georges I

de Grace.
La Mission du Cardinal fran;ais devait avoir son
6pilogue A Rome. Le Pape, souvent acclam6 avec la
France au cours de ce triomphal voyage, s'y inttressait vivement. 1! vit en particulier le Cardinal et les
ev&ques et le dimanche 21 mars A II heures il recut
la Mission dans une audience collective. II constata
aimablement qu'elle btait bien composee. < Nous vous
avons suivis, dit-il, A Jerusalem, A Bethl&em, A Nazareth oh Nous n'aurons pas la consolation d'aller en
ptlerinage, et Nous vous remercions des prieres que
vous avez faites pour Nous dans les sanctuaires chr6tiens.Quoique fatigue par un gros rhume, M. Lobry visite le Cardinal Marini, secretaire de la Congregation
orientale, et Mgr Sardi, assesseur A la Consistoriale :
il les entretient de la question de I'Union des Eglises
qui tient tant au coeur du Saint-PNre. Tous deux
I'engagent A ecrire un rapport. En effet, un des fruits
de la Mission sera d'avoir tourne les esprits et les
coeurs de nos fr&res s6par6s vers l'Eglise romaine,
puissante et maternelle. La France leur a paru la plus
grande force de sympathie qui soit au monde pour
servir la cause de I'Union - Sint unum !
C'est A Paris seulement que s'achevait la Mission,
apres la visite officielle au Ministre des Affaires
Etrang&res qui &tait M. Millerand, et au President de

Jai4publique, M. Deschanel. LPe visite au Mlisiatre de la Mariae aussi s'imposait prur le remercier
dts -ienveiUanMs services que les amiraux, officiers
et matris avaint *endus a la Mission.
IUne fois les miembres de la .Mission sepades, M.
Lobry remet as Quai d'Orsay le rapport general du
cardinal Dubois et d'autres documents ; i1 commente
les resultats obtenus et ceux qu'on esphre, comme la
reprise normale des relations avec le Vatican. Le
Cardinal Dubois a bien mrit6 la LIgion d'hotnear
qui lui sera conf~rde par le President de la R.publique pour avoir, dit le Dcret, u rendu les phis
grands services aux intirats 'francais notamment au
cours de son recent voyage en Orient et dans les
Pays Balkaniques. n
M. tobry revint a Constantinople sur le BienHoa oui gracieusement on lui avait Treserve une place.
Depuis plus de huit mois, en comptant les pripararifs, le digne Visiteur etait en -vo-age (x) : on
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LaudiWe,

Colossos, sur lesquelles it a

laissd des notes et des croquis dessines de sa main ; Tralles,
Sardes, Millet, Priene.
,EaGr6ce, 11 onnaissalt a fond ies musees d'Athenes, it visita Corinthe, Mycenes, Argos, Olymple, Delphes, puis les
tlies de P'Archipel et surtout Santorit et son volcan.

Les antiquitss d'Egypte et le musde de Boulac ont tA de

crites dans son livre c La Palestine t.
Ett Suisse, it se rendit A Notre-Dame des Ermites, b Ein-

sieklen.

En Italie, il assista, en 1902, A Naples, a la liquefaction du
sang de sahit Janvier. Dans ses nombreux voyages A Rome,
il connut Saint-Pierre , depuis la crypte jusqtu' la boule q4
rdins, Patete
surmonte la coupole et le Vatican, y compris ls
lier des mosaiques, etc... m (i).
Autour de Rome il vit Frascatti, Grotta-Ferrata, Marina o6
sa soeur Zo6 fonda une maison des Petites Soeurs des Pauvres,
Neri et son lat, Tivoll, etc... II fit les pelerinages de Lorette,
d'Assise, de Florence (Sainte Madeleine de Pazai), de Padouem de Venise.
Le tratsfert des cendres du prince Rakoczi en Hongrie lui
et
procura Poccasion de voir Orsova, Budapest, Kass

Klsmark.

BHANNis
ELU

ASMAR :L'AUMONIER DES TUBERCULEUX

Monsieur Atmar qul vient de s'eteindre, le 7 septembre 193Y,
au sanatorium de Bhannbs ol il fut aum6nier durant plus de
15 ans, dtait nd A Jezzinej dans un beau coin de la Montagne du Libaq, cette chore Montagne si souvent chant e et
glorifide dans la Sainte Ecriture.
Ses parents appartenaient A cette race pieuse, forte et chesi attachde par ses traditions k
valeresque de Maronites,
I'Eglise at A la France. Comme ceux de Saint Vincent, Us
dtaient pauvres. Du reste, trAs jeune, I'enfant perdit son pren,
et sa mbre s'etant remaride, sa situation devint trAs delicate
et p6nible Dana les derniers mois de sa vie, il fit un jour
cette confidence a M, Nakad, un de ses anciens condisdples :
a Je .crois bien, mon cher ami, que les privations subies
dac mon enfance aont la cause de ma maladie actuelle, tar,

lorsquo j'6tats petit, plusieurs fois, j'ai eu faim.

n

Heureu•erent, des Ames charitables s'occuperernt de lui, et,
l'Orphelinat Saint-Joseph de Beyen 1~93, i fut plac6e
it se fit bien vite remarquev par sa pi6td et son
1a
routh,
amour du travail, L'atelier de couture p'hanore de ]'avojr eq

Pomma apprenti,
-MRegistri
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Des que fut ouverte par M. Bourzeix en 1906, l'Ecole Apostolique de Jerusalem, le jeune Asmar fut choisi pour &tre
un des quatre premiers elIves.
Ce fut dans cette pepiniere de Missionnaires que ses belles
qualites purent se developper. Le bon M. Bourzeix, etonne
de son intelligence et de. sa vertu, le regardait avec respect
et lui donnait toute sa confiance. Ses condisciples avaient pour
lui de la v6enration et de l'admiration pour ses succes : il
ttait presque toujours le premier dans toutes les compositions. Cependant, raconte M. Nakad, rarement j'ai surpris
M. Asmar se vanter de ses succes, tellement sa vive pi4et
lui faisait surmonter les petites manifestations de la vanit6
ou de la suffisance.
II fut 6galement un excellent condisciple : ii jouait avec
ardeur en recration et se pretait volontiers A tous les jeux
proposes par ses camarades, auxquels il savait meter de
bonnes taquineries spirituelles et savoureuses qui tout en exer;ant la patience de certains, mettaient de I'entrain et de la
gaiete dans les jeux.
II passa ainsi cinq bonnes annees a 1'Ecole Apostolique,
paraissant jouir d'une solide sante, au point que le Pr6fet,
M. Emile Picot; l'appelait le
bon
o gros a, cependant il se
plaignait souvent de maux de t&te. A la fin de ses etudes,
il fut done envoy6 au Seminaire Interne, a Paris, en septembre rg9t, avec trois condisciples. Ce fut le premier envoi
de 1'Ecole de Jdrusalem au Seminaire.
A Paris, tout comme A Jdrusalem, M. Elie Asmar se fit
tres vite remarquer par sa r6gularit6, sa piete, sa modestie,
et s'attira de suite l'estime du Directeur. 11 fut nomme tout
a tour, Soin de Sante, de Pauvretd, et de Seminaire, ce qui
ne lui servit qu'A devenir encore plus serviable et plus humble.
Ses rlpetitions" d'oraison, pleines de substance; d'onction et
de profonde piete, furent remarquees par ses condisciples et
les Confreres. 11 se reprochait pourtant de manquer A la
rggle de l'uniformit6, mais c'etait toujours par des distractions dont quelques unes sont restees legendaires : Un jour,
M. Nakad qui attendait son tour de confession dans l'antichambre du Directeur, voit M. Asmar entrebailler la porte
et tenant pieusement sa barrette fixee par ses deux pouces
crois6s; suivant I'usage, regarder de tout c6t6 comme un
homme preoccupe. M. le Directeur s'en 6tant apernu, lui dit
doticement : t Qu'avez-vous done, mon cher frere ? ) Et M. Asmar de r6pondre, d'un air tout angoissV : ( Mais,
Monsieur le Directeur, je cherche notre barrette a...
* Un autre jour qie les seminaristes descendaient a la BMndiction du Saint-Sacrement, portant comme d'habitude leur
surplis sur le bras, et a la main leur livre de chant, on voit
M: Asmar portant sur son bras en guise de surplis sa douillette et en guise de livre de chant son gros dictionnaire !...
Aux Etudes, M. Asmar continua a faire I'admiration de
tous par ses qualites intellectuelles et morales. Ce fut pendant
sa premi&r.e annee de theologie qu'il ressentit a Dax les pre-
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mieres manifestations de sa terrible maladie. La guerre 4tant
survenue, .on ne pouvait songer A l'envoyer dans un climat
plus favorable. II continua cependant avec courage ses etudes
de th~ologie, de Droit-Canon et d'Ecriture-Sainte, d'o6 il
sortit le premier aux examens. En r6cr6ation, ii s'efforcait
toujours a s'oublier pour slmer un peu de gaiete autour de
lui, mais, malgr6 tous ses efforts, sa melancolie commencait

A percer.
II fut enfin ordonn le 14 juin 1919, et avec ses trois condisciples Libanais il retourndit dans son pays. On I'envoya
tout d'abord a la Maison de Broumana pour se reposer au
moins pendant une annee. Se voyant livr6 a l'inaction, lui
qui avait rev6 une vie active dans le ministare des Ames. ii
passa d&s lors par une crise de d6couragement tres p6nible.
Mais Dieu le pr6parait par le sacrifice, et lui r6servait un
magnifique champ d'activit4, malgre sa maladie.
En effet, aprs un sejour de a ans A l'h6pital franuais de
BethJeem, oQ Sceur Mayaud le soigna comme une maman, ii
revin au Liban pour 6tre place definitivement au sanatorium
de Bhann&s en 1922.
On croyait que ce ne serait pas pour longtemps, M. Richin
lui avait dit, se faisant I'echo des medecins : a Mon ami,
il ne faut pas vous faire illusion, pr6parez-vous, car vous
n'avez que quelques mois A vivre. o Mais une radiographie,
faite a ce moment, r6v6la que le cas n'6tait pas desesp&r.
Et le climat et les bons soins de Bhannes aidant, ii y vecut
encore 14 ans.
Avec les forces qui revenaient, M. Asmar reprit cette bonne

gaiete, melee d'une pointe de malice toujours spirituelle qui
lui etait ,familibre.
C'est alors qu'il commenca une nouvelle vie toute apostolique. Dans le cadre restreint du sanatorium (300 malades,
sans compter les infirmiers, les employes ni les Sceurs), il
fit un bien immense. Atteint lui-m&me de tuberculose, tou-

jours souffrant, physiquement par I'ttreinte de la maladie,
et moralement par l'isolement dans lequel il vivait, ii comprenait mieux que d'autres la souffrance. Celle-ci devint pour
lui le principe: de la f6condit6 de son apostolat.
Sa delicate charite lui suggerait les paroles de pai. et de
rconfort dont ces malades ont tant besoin. Son exemple de
courage et d'abnegation totale de lui-m&me, faisait mieux
appr6cier la religion catholique et mieux aimer aussi le Cr6ateur.
-Comprenant son devoir d'aum6nier, vrai pasteur selon le
cceur de Dieu, on peut dire qu'iI donna sa vie pour ceux
qu'il aimait ; chaque matn, par la pluie, la neige, la tempAte ou les, Lourdes chaleurs de 1'th, il portait la Communion, dans les diff6rents pavilions, assez eloignis les uns
des autres, et quand on lui disait que sa fatigue pouvait
bien le dispenser de ce surcroit, il repondait : c I ne faut

pas priver les malades de cette consolation ; quant A mol, je
puis me reposer tout ie

rpste

de la matinee...

a

Dieu aura

compt6 ses pas et ses demarches...

et nombreuses soot les

ames qull a ramenees A la lumie de a vraie Foi, et qui secont venues au-devaft de lul, le jour de son entrCe au Ciel.
Son reve d'apostolat se rdalisa surtout apr•s la tonstrue.
tion di grand b&timent des hommes, et d~a wors il se revela Ap6tre dans toute la focee dw terme.i
tut
L'instaliatiod d'uni studio d'dmisioM radIitectsiqg
permit encore d'augmenter ses moyens d'apostolat, car alors,

ia pouvait, grkce aU micro, prcher sans fatigew et se faire

entendre d'un phis grand nonibre de nilaldwes'
Plus que d'autres, I a vu venir la nirt. stivant thez les
autret comme ches lui toutes ;es phases de la maleaie. Depuis longtemps, U1 ne se faisait plus illusion sur son mal,
mais, ii a su rendre sa vie de malade merveilieusement feconde par unr: adhesion complate de sa volontm a celle du
Divin Maitre.
Les derniers teinps, clou4 au lit pendant 8 longs pweis,
in supporta avec une Fatience admirable lee terribles accAs de
fiMvre qui chaque jour le mettaient 3 ou 3 fois completement
en nage. Pas une plainte pourtant ne sortpit de sa bouche.
Vers -les. derniers jours, a quelques-uns Iqui taient venue le
visiters ii trouvait encore la force de plaisanter • it Je suis
troa coriace, disait-il, la Mort ne vent pas de moL... a
II est parti, comme ii avait v4cu, sans bruit, dans lihumilit et I'amour de son DieU, il s'eteignit sans agonie,
midi, en ricitant I'Angelus. II aisse un trks grande vide,.
mais I'exemple de ses vertus demeure... Saint Vincont a da
ftre .ier de son fils et le recevoir l-haut, les bras ouverts.
Alexis Gtaoi

KASHING
LEV S9IMINAIRE SAINT-VINCENT
t1T LA GUPRRE SINO-JAPONAISE DE1 9t7qj-18
(septembre zxg
9 javril

r938)

En commenVant cette petil itlation, je prie le bon Dieu dii
fond du- ctur de faire servir A as plus grinde gloite les tris.
tes dv6hements de ces derniers .tewps. Ptisserit nos pribres,
nos alarmes, nos souffrances hater le regne de Dieu dans cette
dhere Chine, ot, durant cette affreuse guet', les ~aifanth de
saint Vincent, leurs hrdtiens et leurs caeuVes. bnt: tatit saoffert ! Qu- de fois nous avons levo et levons: le yetii ves leI
del -en redptant les paroles du DivMt Mattt' ;
Note P&re,
quai tes aux ceul, que votre Trgn* arrive, que votre velohtt
ioit faite sur la :terre comme au ciel ! , Puisse la Chine se
tourner thfin veis Jesus, le seul elt qui nois Puisslorts trouver' le;salut

. lo

bit nest

ast d'i.ire

ir14umd Ies op6atiouis tili,

taires : tous les jounaux .taient

eemplis des communiques,

tarit des bellier.ants que .des neutres, et, pendant longemps,
dans la dointame Europe, on

tauit renseignd au jour .e jouT ,

,tandis que nous :gnorions ce qui se,passatt aux environs, nous

tmaiwnwconnmeidaas an disect ao• aucune nouvelle ne pdentrait ;
je 4disie imniquement faire part de.ce qui regarde le Seminaire
Saint-Vincent, en y ajoutaat quelques details sur les ceuvres
catholiques de -l uille.
Au-mois de juin .937, le Gouvernement Central, malgr P'opposition de quelques chef militaires influents, nous avait gra-

ieusement autonses A passer -nos vacances A 'Chapu, dans -notre maison de campagne, situee dans la zone mtlitaire fortfide ; cette autorisation comblait les vceux de tous, -car les

chalours sont >tr6s ,p)nibles A -Kashing, tandis .que Chapu se
-trouve ,au bord de la m.er et notre maison se dresse sur une
colline. 1Nos cbers Frdres 'Etudiants et Seminaristes y jouissaient de la ddlicieuse .brise et des bains de mer, quand les
journaux annonc6rerit des hostilites dans le Nord de la *Chine.
Les feuilles publiques laissaient esp6rer que le conflit ne s'etendrait pas et se r4glerait sur place, mais, nous comprenions que
la situation :tait grave, et qu'il ftait difficile, pour ne pas dire
impossible, de ceder aux exigences du Japon. l os jeunes -gens
cornprient que leur devoir 6tait de prier, de faire des -sari-

fices, de
~sommunier pour leur Patrie, et, de tout coenr, nous
nous Jojgnimes a enu, car pour Dieu et pour le salut de la
Chipe, nous awons tout quiWte,.aussi d6sirons-nous grandement
une paix 'honorable et juste. 'Comme 11 6tait A .craindre, -les
hostilitis cemmenc6rent bientit A "Shanghai.
Malgr" quelques pr4paratifs wmilitaires, rien *ne troublait
notre sejour.au bort de'la mer ;-n4anmoins, les bateaux et-les
autdbus etant rlquisgtionnds, nous jugeames prudents, malgrl la Bhalesr,.de rentrer.A 'Kashing, o, cependant, les -avions
ennemis avaient ddjA jeti des bombes, et o6 les alettes dtaient
'frbquentes. Dans les premiers temps, nous ne faisions "gnre
attention A ces avions qui nous survolarnt -net.nous -ne pensions
pas qu'lls pussent-tre
dangereux pour nous. V6ritable ennui,
pour anous, au moment des alertes, il 6tait d6fendr
d'allumer
la moindre luinebre -; -la police veillait et faisait d.teindre m~nee
la lampe du sanctuaire, de sorte que -nous ffmes dans 'Fobli-

gation 'de -d6ranger quelque peu notre rkglement. Nous -nos
:•rgdniMmes pour 'conserver une -faible lumi&re dans quelques
s2ies -; ainsi, tI nous arriva de souper avec trois bougies, flont
une pour le lecteur ; et cependant, nous avions comme h6te
-Son Exoellenee Monseigneur iFaveau.
Le i8 septembre 1937, au soir, nous commearAmes notre
retraite annuelle A l'accoutumne. J.e premier jour ftt .signalI
par un violent .bombardement de la gare ; c.tait te premier
que nous entendions aussi pr6s de notre -maison ; ii causa ;un
moment-di'motion, mais ne derangea en rien notre:rgglement
et ne nuisit nillement A Ia fcrvcur de la retraite. L'annee sco'laire !souvrit avec entrain, chacun se promettant det pofitwr -de
ce -tenps si prkieux. Octobre nous _4pozta les consolaots. xer-

- 564 cices du mois du saint Rosaire, nous nous adressimes avec
grande confiance A la Reine du Saint Rosaire, qui est aussi la
Reine de la Paix, afin d'obtenir par son intercession le bien
si convoit6 de la paix. La guerre devenait plus cruelle et les
bombardements augmentaient en nombre ainsi qu'en intensitY;
la pr6sence des avions suscitait de l'anxi&t6 depuis qu'un bombardement avait cass6 des vitres chez nous et qu'il etait aver6
que les aviateurs tiraient parfois sur les pietons.
Rien ne fut chang4 pour la date des Ordinations qui eurent
lieu les 17 et 18 octobre ; seulement, A la place de Monseigneur
Deymier, ce fut Monseigneur Faveau qui confdra les divers
Ordres. Les voyages, en effet, devenaient dangereux ; presque
journellement, gares, voies de chemin de fer et trains 6taient
bonbard6s. C'est pourquoi j'avais propos6 A Son Excellence
soit de retarder les Ordinations, soit d'autoriser Monseigneur
Faveau & le remplacer ; c'est A cette dernire solution que
notre bien-aime Vicaire Apostolique s'arreta. La Retraite des
Ordinands fut quelque peu trouble par I'&clatement des bombes. A partir du 31 octobre, nous nous voyons dans la necessit6
de supprimer Messes chanties et Vepres ; les alertes se multiplient : un jour, il y en eut 25 ; dans la suite, elles devinrent
mime continuelles et surexciterent les nerfs. Nous eumes neanmoins notre journe d'Adoration, en la fCte du Christ-Roi ; les
prikres monterent, nombreuses, vers le Prince de la Paix et, de
tout cceur, nous chantAmes le motet : u Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat I a Oh I oui, quil regne en Chine et dans I'univers entier !
Ddsormais, nous devons interrompre les classes pendant le
survol hostile des avions. Plusieurs n'osent plus rester dans
leur chambre lors de la presence des aeroplanes, Us descendent
au rez-de-chaussie, pros de la cave ou meme s'y refugient.
Cette cave malheureusement est loin d'etre a I1'preuve des
bombes : elle est peu profonde et en partie 'seulement sous
terre, A cause du mveau de l'eau qui est A fleur du sol. Notre
confiance
en Dieu
teste entiere . ; nous savons que
ceux que Dieu garde sont bien gardes. Jusquici, la ville de
Kashing n'a pas ktd bombardee et, les quelques maisons particulibres atteintes, prks de la gare, peuvent I avoir 6td par
accident ; quant a nous, nous sommes loin de la gare, notre
Maison est isolee et son bombardement est inutile au, point
de vue militaire. Ndanmoins, nous ne sommes guere rassures,
et cela non sans cause.
La fate du Bienheureux Jean-Gabriel Perboyre (7 noiembre) fut une journje de pluie, journe de calme : calme qui pr&cede la tempete. Le 8 novembre, le soleil se leva, radieux ; en
tout autre temps, nous nous serions rejouis et nous aurions
remerci6 Dieu de cette belle journde d'Automne, en ce veritable &t6 de la Saint-Martin, mais actuellement, nous savons
que les sinistres avions ne tarderont pas A semer 1'6pouvante
et, peut-tre, la mort. Le soleil etait A peine levd, et dejA la
sirene nous annongait lugubrement leur approche. De ma
chambre, je les voyais passer lentement, au-dessus de la ville,

-

565 -

semant, sur leur passage, de grosses bombes qui clataient
avec un bruit sinistre ; je priais Dieu pour les pauvres victimes et il me semblait que, vu la direction prise, is devaient
passer au.dessus des oeuvres catholiques de la ville. Mon pro.
nostic n'dtait que trop vrai :A midi, je recevais de Monsieur
Radogna le mot suivant : , Je viens vous annoncer que deux
ou trois grosses bombes sont tombees chez les Sceurs. La cuisine des Seurs et la cuisine des hommes ont etd atteintes en
plein, mais tousles locaux environnants gisent fracasses. C'est
clair et manifeste : la volontd de Dieu nous dit que les
Sceurs ne restent plus A cette place. Nous sommes d'avis de les
faire partir vers Hangchow avec le plus de personnes possible. Le mieux serait d'utiliser les barques des gens de Ousie,
si elles sont 1a, et de faire partir tout ce monde, des ce soir.
I1 faudrait pourvoir A faire manger tout ce monde des Soeurs.
Ayez la charitd de faire cuire du riz pour tout ce monde, mais
attention, il semble bien que la fum6e attire les bombes. Prions
et envoyez-nous une reponse des qu'il vous sera possible. n
L'idee etait excellecte, mais elle supposait la presence de ces
barques si commodes, appartenant, la plupart, A des chretiens.
Or, ces barques qui, depuis le commencement de la guerre,
stationnaient generalement sur le Canal Imp6rial, non loin de
notre porte d'entrde, etaient parties on ne sait o6. Que faire ?
Nos confreres de la ville comptent sur nous, pour retenir les
barques necessaires, y mettre le riz cuit et les envoyer en Ville
pour le ddpart des Soeurs et de leur personnel. Malgrd le
danger (les avions, en effet, ne s'6loignent guere et mitraillent
frequemment), MM. Reinprecht et Joseph Cheng se d6vouent
pour avertir les Soeurs et prevenir nos confreres qu'aucune
barque ne se trouve, hilas ! dans nos parages.
A l'6glise de la ville, parmi bien d'autres degAts, aucun
des carreaux des vastes verrirres ne reste intact. Suivant I'esprit de foi de la Sceur Superieure et de ses compagnes, la protection de la Sainte Vierge etait visible ; aucune Sceur, non
seulement n'avait trouv6 Ta mort, mais m6me aucune n'avait
edt 6gratignee ; seul, un employe avait 6td assez sdrieusement
atteint par des eclats et quelques autres lIgerement. Par prdcaution, on avait consomme les saintes Espces, et les Sceurs
avaient et heureuses de ce privilege de communier, comme
en Viatique, une seconde fois en ce jour. Ma Sceur Superieure

montra la chapelle A notre confrre : la statue de saint Joseph 6tait brisee, celle du Sacr6-Coeur 6tait intacte et celle de

l'Immaculee n'avait pas souffert ; seul, le serpent 6cras6 sous
son pied virginal etait amputd de la t&te, et l'esprit de foi de
ma Sceur Superieure aimait A y voir un gage de la defaite
du demon et le triomphe prochain de la vraie Foi. Mais le bruit
des moteurs aeriens se fait entendre, se.rapproche de plus en
plus. M. Reinprecht presse ma Sceur Superieure de sortir, car

on entend dejA le cr6pitement des mitrailleuses, annonciateur
d'un prochain bombardement. Ils s'enfuirent au poulailler qui,

helas I ne pouvait les prot6ger contre les balles, mais Dieu
veillait sur les siens... aucun mal ne leur arriva. Presque

aussitat, dans un bruit effroyable,, s'effondraient la crche et
iEs que les aeroplanes se furent un pmeu
diautues Aibtimnent.
A.eispoeht se dirigea vers .la Rasidence. B1trouva
d1oigns, MPI.
matheoueusement :1s portes ~ermfee, il.ne lui restait qu' re.
joindre M. Chang et A rentrer an Sdeninaire. Sur le chemin,
Scur Cathesine woulut lui.montrer, pres de la basse-cour, deux
Bnormes trous.de .beanbes, quand un domestique signala -le retour des axions. 'Sur J'invitation de Seeur Clotflde, 11 se rendit
A r'b6pial- JA se .trouvient la Sceur Supirieure, :M. Cheng et
deux .de mas fEtudiants amalades. Les ,mitrailleuses tirent et
soudain on entoeld Ie .sifflement .sinistre des bonibes di&hirant
Pair. A ui 'sont.qles destindes ? A l'h$pital ou a un autre
bdtiment ? Moment d'dmotion indicible. Dans Pincertitude,
M. ?Reinpecbht donpe I'absqlution et, dans un nuage de poussidse, "a chapelle, toute proche, s'effeondre. -Ce n'4tait plus le
nmoment de :causer. Nos deux confreres pairent le chemin du
retour, .tout en sarutant le ciel et se serrant contre les murs.
La situation,dtait extr~Piement grave. J'6crivjs an;ssit6t a ma
Soeur SupIrieure pour I'inviter fraternellement A venir au 'Sdminaire, ou -nous mettions a sa disposition V'aile du S6minaire
Interne. 'Elle serait A Pltroit, mais aurait du moins pour elle,
pour ses Seurs, ses _ophelines, un -toIt et une 'fru~ale nourrture. Nos -cheres Sceurs acceptrernt notre -ofre, ,mal.s atrdrent
A -venir : -car chez elles, 11 y avait des ,vietimnes, at, sous les
dtcombres, se trouvaient des 'blssdes quI ufaltlait -ddgager;'travaiPlong,,-doloureux mais combien ditfiant. 'DeIr Se urs manouai.nt a r'appel : il'une, Soeur Marguerite, -ehargde de la
porte, fait trouvde sous les decombres du porron de lIa chepelle
oh elle s'dtait jetde A genoux pour prier -quand les avions
arriverent. :On'tla retira ; ile souffrait beaucoup des 'veins at
du bras, aussi, vu son age, 'Monseigneur Faveau -lui administra 'Extreae-Onetion. JL'autre, "S-urLeneviuve evenait.de faire
les -saints oeuex, *le 27 septembre -; elle .dtait -enterree avec le

groupe ,des :petites -orphelines qui -lui Ataient confides, dans
un 'abri -souteprain, qufune'bombe avait fait eroler, en .projetant eneore -dessus deux grop arbres .dtaeiads tpar l!eaplosmon. *On entendait les -enfants appeler au secours, tandis que
la 6•eur lee -exhortait A la contrition, A ofrir ge6n6Eeuseoent
leur rie your le salut de Ia Ghine .at -A r61p6tar .avec ferveur

itinvecatien :

-:O MAarie, -concue sans p6eb, .priez °pour nous
qul avons recours a Vous
G, et on entendait ees petites prier
de tout leur ceeur .et faire -le sacrifice de leur vie. .La :Soeur
Aoait :joyeusement .rdsign6e, demandant seulement le secoure
des pridres de ses S&eurs ; bientft, on -n'entendit plus sa ~voix,
plusteurs enfants enterrees avec elle la crovait .et la disait
morte. Gependant, -on travallait hitivement i la:digager ainsi
que iles enfants ; on voynit Monseigneur Faveau, armn d'une

so(e, «ouper tes branches 4ui emnpFchaient ie ,ddblaiement ;

eafin, on put -retirer la Secur qui, 'heureusement, -an'tait pas
morte, imas, iyant 'la bouche pleine de terre, eJe ne pouvait
plus parlac. LElle aussi avait -un ibras ifoetement eontusionnA.
uens

let,abri,vings.ept enfants avaient trouva

la mort et

)rqis autres moarurAit peu,.apras : Iune-lde-•es victimes avait

ti(baptii•e et avait fait sa premiere Communion le matin
m6tne de ce jour. A la Crche, rinquante bebs etaient morts,
cela fait done So innocentes victimes qui alltrent recevoir au
cid leur couronne et prier pour leurs bienfaitrices qui les pleu-

raient, incoinsolables, comme autrefois, A Bethltem, les meres
des saints Innocents egorges sur l'ordre d'&6rode.

Verg six heures du soir, Monsieur Ange Asinelli, accompade notre Confrere, M. Jean-Baptiste Cheng vint nous
demander I'hospitalit

pour lui et pour les M&res du Sacre-

Cieur. Nous offrimes aux Religieuses notre parloir ; elles
s'y installerent tant bien que mal, disposant leur literie sur
le plancher , e'4tait le cas de se souvenir du proverbe : A
la guerre comme a la guerre ! w
Par groupes et tardivement, arrivirent les Filles de la Charit4 avec leurs orphelines : celles-ci prirent possession de deux

grandes salles, ou, seul, leur nombre put les garantir du
froid, car elles n'avaient en suffisance ni couvertures ri habits.
Les deux Sours bless6es arrivrent peu apris dix heures et frtrent placees, ainsi que leurs compagnes, dans la salle du SE-

minaire Interne. Ma Sceur Supdrieure ne put rentrer qu'apr's
minuit : on comprend son emotion dans de si terribles 6v4nements et ses matcrnells angoisses. Les pauvres orphelines
etaient terrifides, tout bruit. leur paraissait suspect ; elies
croyalent tujours entendre les avions homicides.
Notre Maison n'avait encore jam&is abritr autant de monde:
certes, nous sommes heureux d'exercer .cette fraternelle hospitalit ; nous ne sommes pas rnanmoins sans apprdhensidth
pour.le lendemain. Que nous reserve cette journde ? Le SCmihaite ne sera-t-l pas bombard6, A son tour ? et a•ows que
de victimeg, peuth-tre ! Nous multiplions nos prieres, et tout
en nous sottehant que nous logeons A I'enseigne de la Providence, hous d&cidons d'arborer, a Pendroit le plus OleW de la
maison, le drapeau frangais : ce n'est pas sans quelque apprlhension que nous lh faisons, car nous nous demandons st, ai
lieu d'etre une sauvegarde, ii ne hbus attirera pas les bombes ;
iidaimoiqs, comme hdtre Seminaire a eti signale en tant que
Maison franqaise et que la police chinoise nous a conseillO,
plusieuirs fois, d'arborer le drapeau tricolore, ious le faisons
flotter, tout en invoquant le secours de la Vierge puissatit,
pour nous et pour nos refugides.
Le 8 au soir, j'avais essay* en vain de faire parvenir un'tW1graamme a Monsieur le Visiteur : tout fut inutile; m&me liaproposition d'envoyer mniquement la traductiop chinoise du t6l4grainme. Dans 1 suite, d'autres essais resferent aussi infructueux, ce qul, pour nous tous, fut uri grand sacrifice : nous
auriots tant desir6 informer nos Sup6rieurs et recevoir leurs

directives.
9 novembre. Tous les pr6tres tilebrent la Sainte Messe
avant le lever du jour, pour tn'tre pas surpris par le survol
des avions - de fait, its font leur aRparition d~s It pointe du
jour. OC dirait que notre drapeadt es intrigue. .is passeqt
et repasseiit Sai cesse,
ai mis
Jimatine
a
s achvye sans inci.
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avions du
dent. Que sera la soiree ? Nous esperons que les
dit que
auront
chefs
les
ue
ett
rapport
matin auront fait leur

des destructions
le drapeau flottait legitimement. Hier, en plus
ont aussi
causdes chez les Filles de la Charite, les aviateurs
suite. Aubombardd le Carmel et ils le, feront encore dans la Sours.
les
jourd'hui, ils ont lancd de nouvelles bombes cher
A partir de ce jour, ii nous est impossible d'avoir des classes,
explosions
car le survol des avions est presque continuel et les
journee
sent frequentes. Monseigneur Faveau vient passer la

an Seminaire. Monsieur Asineli et M. Radogna font tous leurs

efforts pour trouver des barques, ai.d'4ecarter du danger
toutes nos r6fu ies : nous envoyons nos confreres MM. Joseph
rCheng et Charles On aupres du Comit6 charg6 d'aider les
fugies, afin qu'il daigne chercher des moyens pour 6vacuer
dessur Hangchow tout ce monde. On nous laissa esperer
barques et un remorqueur pour le soir, mais cet espoir ne
se rbalisa pas. M. Radogna put cependant trouver une petite
embarcation, sur laquelle ii fit partir les Carmelites, sous la
conduite d'un venerable prttre chinois, M. Mathieu Ou, qui
devait les conduire A Hangchow.
Vers le soir, apres le depart des avions, nos chers Frlres
Etudiants et Coadjuteurs, accompagnrs de quelques domestiques vont en ville pour sauver de dessous les decombres des
couvertures, des habits et des objets appartenant aux Soeurs :
Us purent ainsi, ce jour-lk et les suivants, rapporter bien
des choses utiles, heureux d'aider de la sorte ces dignes Filles
de saint Vincent, dont la joyeuse risignation et- la grande
confiance en Dieu les ddifiaient fort.
1o novembre. La journde ressemble beaucoup A celle d'hier :
les alertes sont continuelles et les bombardements dans le voisinage frequents, le Seminaire est dpargnd. Comme hier, nous
nourrissons l'espoir que les Soeurs pourront s'embarquer, la
'nuit suivante ; un batelier est venu le matin offrir de conduire
les Sceurs, les Religieuses et les orphelines A Hangchow avec.
deux grandes barques qui se trouvent a la campagne et qui
pourront ktre a Kashing, devant le Saminaire, vers dix heures
de la nuit. On convient du prix, on donne des arrhes et on
attend en vain : sans doute, les barques, en approchant de
Kashing, auront dtd rquisitionnbes par les soldats, en tout
cas, nous n'en elmes plus de nouvelles.
Si wovembre. Ne pouvant communiquer avec nos Supdrieurs
de Shanghai ni par tlegrammes ni par lettres, Ma Sceur Sup6rieure envoie up homme devoud et ddbrouillard & Hangchow, pour rendre compte de vive voix a Monseigneur Deymier de la triste situation de Kashing, des degAts causds par
les bombes, des nombreuses petites victimes et du danger
constant que courent les diverses communautes. On esp6rait
que Son Excellence pourrait prevenir les Superieurs et par
eux les autoritds consulaires. On n'osa confier aucune lettre A
ce porteur, par crainte qu'il ne fat pris pour un espion. et
fusifl6 s6ance tenante. 11 remplit fidelement sa mission et, A
son retour, il nous apportait, avec les condoldances affectueu-
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sement paternelles de Monseigneur, I'assurance qu'on avertirait qut de droit et le conseil de se rifugier du c6te de Houchow, car & Hangchow, la situation n'6tait pas bonne. La difficult6 restait la mtmre ; il fallait des barques et elles restaient
introuvables.
12 novembre. Les aviateurs continuent leur ueuvre de destruction chez les Soeurs et d6molissent une autre construction.
13 novembre. Nous entendons de terribles bombardements h
Kiachan, ville situee A dix-huit kilometres de Kashing, dans la
direction de Shanghai ; nous apprenons plus tard qu'une
grande partie de cette ville a &et detruite par des bombes
incendiaires. Vers dix heures du matin, nous entendons distinctement le tir des mitrailleuses, mais nous ignorons s'il
s'agit de troupes combattantes ou si c'est le tir aerien des

avions. Pendant le diner, long survol du S6minaire et bombardement A proximit6, cependant ni alors ni A trois heures
aucune bombe sur notre maison.
14 novembre. La Tr&ve de Dieu n'existe malheureusement
meme pas pour le soleil ; nous sommes oblig6s de c6lebrer nos
Messes avant le lever du soleil : nous ne pourrons pas avoir
la Benediction du Saint Sacrement dans la soiree, tant les

survols sont frequents : neanmoins, durant toute la journee
Notre Seigneur aura ses adorateurs, car tous tiennent A dire
leur amour A Celui qui, d'un moment A I'autre peut devenir
leur Juge : chacun est pret et fait volontiers le sacrifice de sa

vie bien que chacun use de prudence et 6vite de s'exposer a la
vue des aviateurs.
Plusieurs de nos Freres n'osent plus rester dans la maison
et la cave leur parait trop peu sore, aussi cherchent-ils refuge
le long du mur de cl6ture oi les arbres, le lierre et les plantes
les cachent aux yeux des aviateurs qui, ne les voyant pas, ne
les mitraillent pas.
Durant la nuit du 14 au 15, nous sommes reveilles par des
coups de canon, A en juger par le bruit, il s'agit d'une piece
de gros calibre : estimant que c'4tait I'6clatement de l'obus qui
produisait ce fracas, nous pensions qu'il s'agissait d'un canon
japonais A longue portee et, pour plus de sarete, Monsieur
Bonanate, Assistant de la Maison, fit descendre les Religieuses
et les Suurs A la cave.
i5 novembre. La canonnade ne continuani pas, Monseigneur
Faveau c616bra la Sainte Messe A la grande chapelle pour les

diverses Communaut6s refugiees chez nous, tandis que je c61l-

brais A la Tribune ainsi que deux Pr&tres A la chapelle du
S6minaire ; les autres Pretres et tous les Freres communierent

comme en Viatique.
Le canon qui nous avait riveilld la nuit etait, en realit6, un
canon Chinois ; aussit6t apres avoir tire quatre coups ii
avait 4td expedie du c6t6 de Souchow ; c'est probablement ce
canon que rechercherent les avions qui apparurent d&s la
pointe du jour et qui explorerent toute la r6gion : un surtout
s'acharna A survoler le Seminaire et nous nous demandions si

cela n'a pas queique relation avec une fus4e 4clairante parfaitena.nt aperue vers -quatre heures duaatin. Cet avion finit
par lancer deux hotm s sur notre puits, a I'angle de la bAtisse des Etudiants, pros de la depense et du refectoire. La d&flagration fut telle que le drapeau francais, qui, cependant,
flotait A use grawle hauteur, en fut d&lhiquet6. Les volets
fusmat fracasa6s, les vitres voa•rent en clats, les bouteilles, les
assiettes et tout ce qui se trouvait sur les tables, tout fut pro-

jete aM ian, au milieu des debris de toutes sortes. Toute
cette bitisse, du c4t nord, a beaucoup souffert, les chambres
y. sont inhabitables et plusieurs de nos Etudiapts auraient 6td
ou tuAs Qu blesses, s'its avaient 4t6 chez eux. Nous devons reanicier Dieu, car il n'y a aucune victime : le Frere Tchang
Bernard a d6a igratigni par un eclat de verre, mais ce n'est
ri•o. Lp frkre Ala- Jean a eu le col de soa habit traverse de part
ea part par upne bale ou un clat de bombe, et, par une speciale
prsrtction,. i o'a mneme pas ete rafle. Oui, vrainent, ceux que
le bon Dieu garde sont bien gardes. Peu apr4s, voulant se
repndre compte de son exploit, le mnime avion repassa a basse
alittude pu-dessus de la maison : rdellement, l n a aucune raison d'etre fier d'aoir bombarde une maison aussi paciique qe
la n6tre. Nous n'arrivons d'ailleurs pas A comprendre I'acbarnemnent A bombarder les edifices religieux de Kashing : on
est.ine que les aviateurs ont lance quarante-deux grosses bombes sur les oeuvres des Sceurs : pauvres delaises, orphelines,
vietx, vieilles, malades indigents, etc...

Ge •tF-l, il ne fut pas question .de diner : les ,uisiniers
avaient prudemment abandonne leurs marmites pour se cacher
Ie Ipng des murs, persoane, d'aileurs, n'avait envie de se
rere; apurW ctoire tout delabr,, ceux qi avaient faim se contea rent d4'up .arceau de pain sec et d'un ve.re 4'eay.
L'pis-.midi parut bien tongue : ce fut un vrai soulageanent
quand, aprks s'4tre ddlestes de leurs dernieres bambes, les sinastres oneaux reprirent le chemin de Shaahi. La prudence
emigeait de preadre des dispositions immdMiates pour ne pas
eposer -A la mort tout notoe monde, car Aous devions crainde pour le leadewain ia destruction complete du Seminaie ;
de
plus, il dtait &ident que qous 4tions desonrais dans la
ao
e 4* guerr et cqe les hostiites etaient commencees dans
la region. Un petit conseil reunit done toas les prktres de la

Mawwoq au*.Aues' a d o .aire a t Monsieur le Supieur de la
ille - M4. Radqgna : 1'avis unaaniie fut qu'il fallait d'urgence
f&acuer la masonG. M,4Siet rs les Professers, nos daers Frres

Etdiaats, Sdminaantes et Coadjueurs firent leurs pr6para)
t.4
•.~ rT As
Sge e rolation, chacu portant son petit pa-

quet sur le dos, sous la direction de Mons.ier J'Acc.JL.

rr fon-uen, petite.trtieate

g, sur la

i

gitue&A tran-

route de Iingehow ; nous espo-

gPne, ils poOrruot trouwer des harques et
vrie, o ils trouver•nt Manseigneur Devaider ie seo coeseils attorisds. I'avais, en
mea ddarion de rester an S6minalm
-- ru·uuurr
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que codte, afin d'en iviter le pillage, la destruction des archives, et peut-ktre l'incendie. De fair, nous ne pouvions songer
Ai emporter vases sacres, ornements et archives ; laisist cela la garde d'un domestique, ou mwme d'un Pr tre ou d'uts Frkec
chinois 6tait impossibib c'eAt itk les exposer A la mort inu.
tilement, tandis qu'on pouvait esperer que la presence d'ua
Pr&tre euiopmep
prot4gerait efficacement la Maison, au cas de
Poccupatiorr de la, ville. M. Reinprecht s'etait spontan6ment
offert &' me' tenir compagiie. J'acceptais avec reconaaissance,
Frates qui adjuvatur a
R
car, comin le dit te Saint Esprit :
Fralre tanqumm civitas finma. n Le danger pouvait ktre extrme, et, avant de mourir, on est heureus de recevoir une dernitre. absoeAtibn, sinon les derniers sacrements : dans la suite,
nous efimes bien des fois A nous rejouir d'etre deux Trois
Frres Ethdiatts voulurent rester, pour mourir, disaient-ils,
avee noos: ce sont les Frtres Yang Jean, Lan Jean-Baptiste
et Wang Joseph, qui nous rendirent, avec nos chers Frres
coadjuteurs Tchang Jean-Baptiste et Niao, Paul, d'immenses
services pou rmttre A Pa1bri de la pluie livres, habits et oreinents, etc. &Le dpart de Ia communaut6 fut pour moi un
moment bien twiste : que de Jois, dans La suite, je fus, inquiet
surie sort des ehers absents, crtaignant poui eux la faim, le
froid, Fa pluie, ia maladie ; je les confiaisar
Ia garde de notre
puissantete W
de Cie, r4petant les paroles de l'Itinaraire :
SQue 1e Die* les garde snw le chemin, et qu'ils nous reviem
miet ewfti
joyesu
et bien portants.
Ils. avaient a fournir
une- marche de nui- de quatre heures et plusieurs taleat
d4ej fatigas f its partirent cependiant, avec joie, tar ils s'dl6ignaient dkt danger.
Les Mires du Saert-Ccaer s'foignerent & leur tour ; elles se
rendirent d'abord- ches elles et passkrent la jouwnae du leademain daos. les d6pendaaces dir Carmel d'eo, vers le soir, elles
s'embarquirent avee une trentaine d'orphelines, pour PotYam : leur intention 6tait de rejoindre ensuite Hangchow, et,
de fait, eets patugeaient deja dans la boue, au dela de aette
localit, qpandi M. Radogna les rejoignit pour les. conduire A
Tso-fou-pang, Ia vole de Haage•lw n 'ktant plus lihre.
Crest aussr vers Tso-fou-pang qu'une petite be-que emiporta
les deus Soeurs blessees, ainsi que deux de leurs compagnes.
Sur la miAnte barque prirent place de nombreuses erphefnies
trop petites pelr fair,. i pied mae si longue route ; pmiso ce
fareat les esaropies qu'on y plaria. Tout ce mande fat easi,
tant biei qjpe mal, et sous la direction de Monseigneur Favearu. aprs une pinible uritn tous' arrivrent A ban pert, le
lendemaii b aeuf heures
Lta tespeetable Soeu Supurieure,
niaterneftemert
dmue,
prfsidalW & ce depart : elle partit avee ses cbimpagnes et M.
Asinell les erindtisit A I'onest de fa vile, ol ainsi elles trouvetent darts leur cýetiere deux misdrables paillotes qu' leur

sen'irewt d'abri pendant deuw jo•rsr

t

Tort lenr manquart. sauf

condimce e* Dieu et la bonne hImeer. : le surfendemain au

soir, elles partirent, elles aussi, pear Tse-fou-pane, non sans
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danger et sans emotion, car un petit boulet de canon, tire par
les Chinois faillit atteindre leur baraue.
Apres tous ces exodes, la Maison me parut bien vide et sombr, : j'offris A Dieu ma tristesse avec mes prieres. C'est A la
cave que nous passerons nos nuits : nous y serons ensemble
et moms exposes A recevoir des balles perdues.
16 novembre. Nous c6elbrons la sainte Messe d6s quatre heures et demie ; par prudence je consomme les saintes Especes.
A la pointe du jour, apres un frugal dejeuner, je monte en
chambre avec 'intention de disposer dans une petite caisse
les documents les plus iriportants et de les porter A la cave,
oi, peut-stre, on pourra les retrouver, sous les dcombres, si
la Maison vient A etre detruite. J'y btais A peine qu'un avion
muni d'une sorte de sonnerie arrive droit sur la maison, la depasse et s'en va directement au faubourg de la ville, y jette
de-ix bombes, puis disparait. Je continuais rapidement mon
travail, car il 6tait dangereux de rester dans la maison ; cette
journee
fut pour nous pleine d'anxietd : plus encore que les
jours pr.ckdents, les avions survolaient- notre propriOet ; on
aurait dit qu'ils examinaik.•. iotte a miotte, arbre par arire.
tout notre terrain : c'6tait bien inutile, puisque les paisibles
habitants avaient du fuir ; les quelques restants cherchrent
refuge le long des murs et, par deux fois, 1'avion, sans nous
voir, piqua droit sur nous, puis, se redressant, alla jeter ses
bombes au-deld du mur. A un moment, pour nous mettre A
l'abri de la pluie, nous 6tions sous le hangar des Freres Etudiants, et I'avion nous survola, planant sans bruit pendant un
bon quart d'heure . ces minutes nous parurent bien longues,
et, quand finalement il s'6loigna, nous en fimes autant et cherchAmes un autre refuge moins dangereux.
17 novembre. La journee est pluvieuse ; aucun avion ne
parait ; par contre, vers dix heures, du c6te Nord-Est, une
fusillade dclate, nourrie, ponctuee du tir des mitrailleuses : c'est
la bataille et la distance ne semble pas grande ; nous descendons A la cave. Pendant le reste du jour, c'est tant6t le calme
et tant6t le bruit de la bataille. La nuit, A deux reprises,
une
intense canonnade se fit entendre ; nous nous levAmes pour
prier et recommander nos Ames A Dieu : un canon chinois
parfois, r~pond aux rafales des Japonais ; il se trouve probablement pras de la ligne de chemin de fer de Souchow.
1
8 no'embre. Nous ne pouvons cdlebrer la sainte Messe, pour
nous grand sacrifice, surtout en ce jour
ui s'annonce terrible. En r~citant l'Office de la
dicace es Basiliques des
saints Pierre et Paul, nous contemplons avec bonheur
la C&leste Jdrusalem, et cette bienheureuse vision de paix, comme
s'exprnme I'Office ; helas ! nous revenons vite a
la realitd :
c est ici la guerre et non la paix. Nous offrons
a Dieu nos
angoisses pour que son Regne arrive, pour le
salut des Ames,
et nous continuons notre

Purgatoire, car les obus passent tras
pras de nous, avec leur sifflement sinistre ; si les artilleurs
raccourcissent un peu le tir, nous serons leur cible ; cela arriva
vers une heu-re de I'aprks-midi,
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Leur point de mire semble &tre notre St•minaire, les obus
pleuvent dans notre propriete : 'horloge s'arrete A une heure
quatre minutes, le balancier a Wt6 touch6 et est tombe. Le
timbre de la sonnerie est transperc6 ; la maison et les dependances recoivent de nombreux boulets ; les arbres sont dechiquetes. A deux heures et demie, la canonnade augmente d'intensitA et de precision : le fracas des tuiles, des vitres, des

toits defonces retentit douloureusement A nos oreilles ; nous
percevons distinctement que les obus frappent et percent les
murs pres de notre cave ; le danger est fort grand, aussi je
donne l'absblution A tous les catholiques presents et je la recois de M. Reinprecht ; nous renouvelons le sacrifice de notre
vie, faisons des actes de conformit4 A la volonte de Dieu et
invoquons les saints noms de Jt]sus, Marie, Joseph, Vincent.
Constatant que c'est la destruction de la Maison que semble
poursuivre I'artillerie japonaise, M. Reinprecht, dans un moment d'accalmie, propose de nous eloigner du danger, en nous
rendant A la r4sidence de la ville. Comprenant que personne
autres A la mort, a cause de moi, j'accepte la propusition. Nzc-

nous eloignons, jetant un furtif regard A notre pauvre maison si maltraitee, enjambant les grosses branches des camphriers coupdes par la mitraille et jonchant le chemin. Nous
arrivons, sans accident, jusqu'A la porte de notre propriete en
dehors de laquelle aucun obus ne paratt etre tomb6. Nous
pensions qu'une fois hors de I'atteinte des obus, notre sortie
n'offrirait plus aucun danger et que nous arriverions sans difficult6 jusqu'& la Residence de la Mission ; quel ne fut pas
notre 6tonnement quand, lors de la traversse du pont conduisant au faubourg de la ville, nous entendimes les balles siffler
A nos oreilles : on tirait sur nous des maisons plac6es de chaque c6td du canal, et ii est vraiment prodigieux que personne
n'ait W6tatteint ; plusieurs refugies, vieillards, femmes, enfants, nous accompagnaient ; nous etions vingt-six et les balles
nous 6taient destinkes. Tous, nous arrivAmes indemnes de
i'autre c6t6 du canal et nous nous disposions A suivre la route
du faubourg quand les balles recommencrerit A siffler : nous
n'aurions pu faire vingt pas sans etre tues. Que faire ? Avancer itait impossible ; reculer l'etait egalement. Une maison
abandonn&e est largement ouverte ; elle est profonde et sa
porte de derriere donne sur la campagne : c'est notre seul
espoir d'chapper aux balles, nous la traversons et nous nous
trouvons derri&e le faubourg, pataugeant dans la boue et entendant toujours encore des coups de fusil A notre adresse :
nous passons un petit pont de bois et prenons le chemin allant
A la campagne. Les coups de feu cesserent enfin ; apres quelques minutes de marche, nous entrions dans une ferme, afin
de demander des renseignements, ainsi qu'un guide ; nous aurions aussi voulu laisser A cet endroit les refugies qui nous
accompagnaient en leur donnant une bonne aum6ne. Pour
tout renseignement, les fermiers nous disent que cette route
n'est pas sure, qu'on y rencontre des soldats d6bandds et pil-

lards ; nous nous decidons a alter un peu plus oein, mais a
peine sur le chemrin, nous voyons accounri un- enfant, les yeux
hagards, muet de frayeur : it finit cependant par b6gayer ces
dausx mots : i des soldats, des soldats ! lIne paillote se trouvant a quelques pas de'la route, nous nous y rendons : la
yieille grand mere n'est nullement accuellante et nous demapde de- doguerpir, elle- veut que son grand file noas mette
a la porte, mais celui-ci est plus raisonnab*i.

- it comprend

qu'il faut savoir se rendre service. et apaise san mre; Aw bout
d'un moment, des soldats avanceat avec pricaution sur la
route, nous entendons des ordres donmds dans use langue
inconnue .: c'taient des soldats Japonais. Bient6t, un sousofficie,, revolves au. poing, s'ayance vers cette ptavre demeure,
nous sortons pour iri expfiquer notre cas, mais ert vain, puisqua nous ni comprenons pas sa langue ni lui la n6tre : il
voit cependant que nous sommes Europdens et ,nous fair signe
de le suivre avec tous. les gens qui se trou.vet IA. Sur Fa grand'
route, se trouvait un. chef doinant ses ordres aux troupes :
c'etait Ie comm awlaF qui, heureusement -pour nous. compre-

nait un, peu im rea iaSs. Le sousolticier nt. meitre tout le

monde a.genous pendant que nous parlions ad chef qyp est un
homime pedt de taille, iitelligent, dnergique : quelques mots
sufbsent pour iui faire camprendre comment nous nous trouvons dans ce taudis. It preud. une feuille de papier, yv erit
uoe diaaine de caract&es pour avertir ses troupes que nous
sommes Missionnaires catholiques, que T'un. est frangis et
l'autre autrichien, puis nous serrant la main,.it nous remnvoe,
avec tout notre moade dans: notre paillote, en nous disant :
u A la Maison n. JE lui demandai de 'ouloir nous faire avertir
quand nous

pourrions, sans. danger, rentrer ax SeF inaire,

dont en ligne droite nous etions assez prts, mais, s6pards par
deux ou trois canaua :. il aquiesa et nous oongddia, dsant ce
seul mot : a Compris- . La feuille du commandat fut affich&,
A I'entr& de la chaumi&ie, e elle nous- servit admirablement,
nous. ditant ainsi, qu'a nos h6tes, tout ennui de a , part. des
soldats, Aussi notre vieille grand'm•se, tout
Ib'heut• hargaeuse, acaritre, ne savait assea nous, emercier : daes la
ferme voisiae o0 nous avions demandd des. renseigaements,
detux hQmmes avaient Wt emuends et un autae fusill4; Ee notre taudts, ii nous tait facile de voir progresser les atoupas
qu s'taient rapidement diplcyees en trois colonnos a q•ai- arriverent sans opposition jusqu'aux maisons. UI oust
dir q•'on
oe les attendait pas par ce petit chemir bueui.
Nous• enteadimnes pen de coupe de fusil : probahlement la uile fat assaillie
e divers c6 tis et les d 6t ensears se reti&reut pos ,'6tre ps
La nuai pass6e en eette chaumie re* ft pdnible : i faisait
i
et nous a'asvins i eow nertures, r' asses d'habits : nous
e6mes&tout
temps dB. repasser en notre esprt les diverses
cir.onanees de cette tragique Mjop
n6e et de remercrer
Nie. Si nowu awvns quited I- Snminisre cinq mfnutesle on
plus
lard, ous e
esine e6t sur Ia route par huefB avanaient

tes troupes, et. laur premier mouvement 4urait et. d'ouvrir le
feu sur ce groupe de vingt-six persornes ; d'un autre c6tA,
si ies saitdats dhiois ayaient tirk sur les envahisseurs, n6ces.
sairement la hutte ob nous 6tions ct eth cribl6e de balles et
nous auec lle. Si nou &
eions rcstfs a4 Saimrin:ire, nous n'urions, ii est vrai, pas.couru ces dangers, mais nous n'arions
pas eu ia feuilteiaissaan qui, 1es jours suivants, nous sera si
precieuse: peiactre sans elie n'aurions-nous pu
,viter te
pilage ; du mains, llie nous a 6vitd de nombreux et grands
enanus. N ous
p6tons done notre refrai : c Ceux que le Boit

Dieu ganle psot bien gardns. #

19 woambhre. - Le Commandant semble nous avoir oublid :
aucune estafette ne vient nous dire que nous pouvons rentrer au
Siminaire ; il nous a bien dit i Compris m, mais, qui sait ?

il n'a pet-etre pas bien compris, ou ii a oubli# ; aussi M.
Reinpret, accompagn de notre cher Fr6re Jean-Baptiste Lan
et muni d la fgeuile, s'en va aux informations : ce fut en vain
car peronne ne le comprit ; neamnoins, 1'crit du Chef li
ouvrait toys les passages. II nous revint, ayant requ pros de
I'9il xn
ahoriop qu'pn soldat ivre lui avait envovy, alors que les
autres lui faisaient des excuses, tl fut dcid&" que nous nous
mettriops tous ep route pour aller chez nous ; tout alia bien
jusqu'au fatuborg, pros du pont o6, la veille, on avait tant

tir* spr nous ; i, up paste nous arr&ta et le chef fit mettre
Sf•noux rnotre suite, pendant qu'il examinait" notre papler
qui parut Ie satisfaire, car ii nous perpnit de continuer notre

route et nous fit acconipagner par deux soldats, baionnette au

can~n. C'Wtait, pensions-nous, pouir ious conduire'au Sdmitnire tout proche, mais, au lieu de traverser le pont, on nous
fit continuer Ie chemin du faubourg que. la veille, nous you-

lions prendre pour aller en vilte : on nous conduisait, sans

aoute, a"m
burpau pour rtgulariser notre situation. Apres re
faubourg, nous en enfilons un autre : nos gardieris nous confient A d'autres, qui sont moins affables ; nous arrivons enfin

prAs d• pont, sur la grand'route de Souchow et IA, aous re-

trouvons, A la t6te des troupes qui vont se mettre en marAce,
Ie Commandant. Celui-ci nous autorisa aussitOt a rentrer chez
nou%, r6ptant
- A la Maison n. Craignant des difficults,
nous lii demandfntes un soldat pour nous accompagner ;. it
ne le jugea pas nrcessaire, mais fit crire par son secr6taire
Pautorisatio qu'l nous donnait et qu'i signa. Nous refimes

en sens inverse le chemin que nous venions de parcourir ; te

a 'tai pas ga : il pleuvait, la route 6tait joachde de sacs, de
ils .de fer, d'habits, d'ojets de toute sorte ; tes boutiques
ftaieat dfoancies et on ne voyait presque pas de civ8s. Notrp
grempe dtaiC arrt A tout moment, mais la signature du
CmnHM
dant noes ouvrait toujours le. passage. Aprms avoir
montrd de cent A deux cents fois notre Permis, nous arrivA•res
levant 1noFe portp d'entrie ; elle 4tait qldenass6, c'itait un
rkfuga qui, avant de s'eOfuir, avait pris ette pricaution. 11

fallut, comne
ono.
des vole~rs, sauter Ie aur ; nous
•t1iog

aftf chez nouf. Notre prepnidte pepsie fut pouw

remerfei

-576dix heuDiep ; comme nous dtions & jeun. nous cli~brmes11 aconvenait,

res et demie la sainte Messe en action de grAces.
certes, de dire notre gratitude a Dieu et A la Vierge Puissante.
Durant le reste de la journee, ainsi que la premiere partie
de la nuit, nous eDmes de frequentes visites de soldats.; certains insistaient pour faire une visite domiciliaire complete, de
sorte que les 6crits du Commandant nous rendirent service, en
nous preservanr de la rapacit6 de plusieurs ; nous leur fimes
voir les immenses degAts causes par leurs bombes et leurs
obus. Le pitovable 6tat de ia chapelle causa A plusieurs un
sentiment penible et ils dirent que la guerre est une bien triste
chose : notre belle chapelle a, en effet, requ plusieurs obus ;
deux travees ont particuli6rement souffert, mais la voAte est
presque partout abimee, le toit difoncd laisse la pluie penitrer ; les degAts augmenteront quand la neige tombera. Les
vitraux sont bris6s en divers endroits ; les stalles ont e6
percees par des 6clats ! le grand et bel harmonium a lui aussi
requ des coups qui le rendent inutilisable ; les statues ont la
plupart et6 touch6es par la mitraille : bref, notre chapelle,
avant-hier en=ore si pieuse et si propre, apparalt aujourd'hui
avec tout le platras, les debris de verre, de tuiles, de bois, etc.,
comme un lieu de desolation, tandis que le vestibule et la sacristie offrent I'aspect d'une maison en demolition. La statue
du Sacr6-Coeur, qui ornait le vestibule, et tait si accueillante,
a et6 projetee A terre et est completement en morceaux. Oh !
oui, la guerre est une bien triste chose I
La Bibliothbque fait peine A voir, et les visiteurs qui connaissent le prix et la valeur des -livres manifestent leur douleur en voyant tant de livres gisant A terre. au milieu des decombres, mouillis, salis, dechiquetes par les obus : ce sont
surtout les rayons des livres de la Congregation (Annales, a.uvres de Saint Vincent, etc.), et ceux de la Bibliographie et des
Missions qui ont le plus souffert.
Les soldats originaires de la campagne sont particulierement
frappds des degAts mat6riels de tout le batiment central, dent
le toit est en grande partie detruit et dont le reste menace
ruine : deux arcades ont &et specialement atteintes, de mime
que divers murs de cette batisse. Les ddpendances .du c6t6 des

Etudiants sont aussi dans un triste 6tat ; le mur de cl6ture A
I'est, a 4t 4 galement fort maltraiti ; de nombrnux arbres sont
6branches ou ont la tete coupee par la mitraille. Tous les toits
sont A refaire, etc., etc. II serait fastidieux d'enumerer toutes

les destructions et tous les digats ;qu'il me suffise de signaler
que nous avons comptd mille deux cent seize vitres atteintes
dans notre maison. Heireusement, la petite chapelle du Seminaire Interne est presque intacte, c'est 1l que nous cei~brons
la sainte Messe et faisons nos exercices de pi6te.
20 novembre. D'immenses incendies d6truisent en partie la
ville qui est envelopp6e d'une epaisse fumbe dont s'elancent
des gerbes de flammes : c'est lugubre, surtout la nuit. Nous
revoyons les avions : bien que nous les sachions desormais
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inoffensifs pour nous, cependant nous les regardons encore de
travers ; ils nous ont, en eflet, fait tant de mal et nous ont
cause tant d'alarmes ! Quant aux militaires qui nous visitent,
its ne 16vent pas meme les yeux vers ces oiseaux de leur pays ;
its en ont tant vu, il est vrai, puisque un communique disait
que huit cent cinquante bombardaient dernimrement la r6gion !
Nous n'avons aucune communication avec l'exterieur et ne
pouvons sortir de notre enclos. La plupart des militaires qui
vienrent nous voir sont convenables ; il y en a cependant qui
le sont moins : tel celui qui etait A la recherche d'une montrebracelet en or, comme celle de son camarade, et qui esperait la
trouver sur nous : pour cela, ii me fit relever les manches
de mon habit, ainsi qu'A M. Reinprecht ; ii penetra ensuite
dans la chambre de Monsieur le Visiteur, ouvrit les divers
tiroirs oh ii trouva un vieux porte-monnaie qu'il ouvrit avec
avidit6, mais it fit la moue quand, pour tout tresor, il n'v decouvrit qu'un chapelet cassd. Un autre venait d'enlever quinze
dollars a un de nos Freres, mais ii les lui rendit en voyant
deux autres soldats que, d'abord, it n'avait pas aperqus. Tout
cela nous fait d6sirer l'6tablissement A Kashing de quelque autoritd responsable & laquelle nous puissions nous adresser en
'as de besoin.
Nous sommes vivement pr6occupes de nos chers absents :
nous tn parlons frequemment entre nous, mais surt.ut nous
les recommandons A 'Dieu et a la Vierge immaculde. Que Dieu
les conserve en bonne, sant6 et les ramine sains et saufs dans
leur rhere solitude du Snminaire !
25 no:embre et jours suivanis. Nous recevons la visite d'un
capitaine qui comprend assez bien le franfais, mais n'a pas
lhabitude de notre langue, de sorte qu'il ne peut nous donner
gutre de nouvelles : il est fort aimable, nous demande si nous
ne manquons de rien et volontiers il ecrit sur nos cartes que
nous sommes autoris6s A aller en ville. Nous dssirions beaucoup savoir ce qui s'etait passe A la Residence de nos Confreres : nous 4tions d'ailleurs encore dans l'incertitude du d&part des Filles de la Charite, aussi nous nous empressames d'y
aller. Quel triste spectacle que celui des rues que nous traversons I Nous nous attendions certes A trouver des ruines et
des d6combres. NEanmoins, nous ne pensions pas que I'incendie avait detruit les quartiers les plus riches et les plus
commercants de la ville. LA oh I'incendie n'a pas fait son ceu'vre, le pillage a fait le sien : ce qui n'a pas e6t emportA git
par terre ou dans la rue : cette ville, autrefois si populeuse,

est maintenant deserte, et on se demande quand elle sera de
nouveau habit6e ? On rencontre quelques pillards, surtout
des vieilles femmes, mais trbs peu de civils. Nous void maintenant en vue de la magnifique eglise de Notre Dame de la Medaille Miraculeuse ; A la voir de loin, elle parait bien conservde
et majestueuse comme par le pass6 ; nous savons dejA que
les verri.res et les vitraux ont et6 brises par I'.clatement des
bumbes chez les Soaurs : un obus a atteint le transept du c6td
22
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que ce confrere vienne se fixer A la Residence pour dviter le
pillage et y mettre un peu d'ordre. Un petit chef et trois
hommes nous reconduisent au seminaire afin d'en connaitre
lI chemin ainsi que pour enlever, sur notre demande, un obus
qui n'avait pas dclatd. Depuis ce jour, nous efames un peu
plus de tranquillit6, sans cependant jouir de la paix. Kashing
,st une ville morte : ii n'y a ni habitants ni boutiques d'ausorte et personne n'ose venir de la campagne vendre
quoi que ce soit. Des affiches invitent bien le peuple A rentrer
in ville, vantent la bont6 et la justice des Japonais, mais

irune
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J.Our le moment
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pillage continue ainsi que les incendies ct Ia police n'existe
guere. Puissions-nous jouir bient6t de quelque embryon d'organisation et avoir des relations avec Shanghai et aver I'Erope : pour le moment, nous sommes completement isolVs du
reste du monde.
Le premier dcembre, aprks un voyage long et mouvementk.
Ml. Radogna arrive au s-minaire, et il nous rassure au sujet
dt nos cheres Soeurs qui sont A l'6troit et manquent de bien
d(s choses, mais sont hors de la zone de guerre. Deo gratias !
Nutre d6voud confrere est en bonne sant6 malgr6 la vie dure
et pIrilleuse qu'il a menee ces derniers temps : c'est grace
. lui, apres Dieu, que les diverses Communautts de la ville
stnt toutes en lieu sir. En courant A la recherche des Mres
du Sacrd-Cceur, notre confrere fut pris, par les soldats chinois, pour un espion, depouill de son argent, de sa montre,
di son breviaire, de son passeport etc. et htroitement ligot6 :
I-.ureusement un capitaine survint, demanda s'il avait un
.i'.sseport et, sur sa r6ponse qu'un soldat, qu'il put indiquer,
lh lui avait enlev6, notre confrere fut dtlivre de ses liens et
",n passeport etant en rggle, on lui rendit ses objets et ii
put rejoindre les religieuses pour les conduire, comme nous
l'avons dit plus haut, A Tso-fou-pang.
Le 9 ddcembre arrivait le fr&re Marco dont nous etions sans
nouvelles depuis la fin d'octobre et dont le sort nous inqui&t.iit. 11 est en bonne sant6 et la situation A Chapu est meillu-re que celle de Kashing. HClas, notre maison de campagne
ketd, elle aussi, bombard6e ! Le Gouvernement Central, sur
nitre demande, avait donn6 des ordres pour que les troupes
thinoises n'occupent pas notre maison, et ces ordres furent
, iserves ; malgr6 cela, deux bombes furent lanc6es sir le
: in sud-est de la bftisse : la toiture des deux dernieres tra* -'s est fracassde, les carreaux sont casses, de nombreuses port,-s d6molies, et les pertes matdrielles y sont 6galement consi.i rables.
Se 13 d4cembre, ce fut le retour de la Soeur Supftrieure des
I lies de la Charite et de quatre compagnes accempagnes
(!- cinq meres du Sacr&-Cceur : elles venaient. pleines de
ýcrurage, travailler dans les decombres afin de sauver, autant
'cje possible, le bien des Pauvres. Ce fut une vraie joie pour
.rous de revoir nos chores Sceurs : quant aux rares habitants
ýde Kashing qui les virent, la vue de la cornette leur parut

• '".
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CORRECTION
THE PREVIOUS DOCUMENT
IS BEING
RE-FILMED TO INSURE
LEGIBILITY

CORRECTION
V'

lendemain nous portons nous-memes ; on nous refn
q
correctement, mais il est difficile de nous faire comprendre, ii
n'v a aucun interprkte : les caracteres chinois etant connus
de bien des Japonais, nous arrivons ainsi A quelque r6sultat
par 1'icriture, aussi par l'Allemand que parle un peu un m6decin : avec lui M. Reinprecht s'efforce de s'expliquer : nous
obtenons une affiche qui d6fend I'entr&e de notre proprite,
sans mandat officiel, ainsi que l'autorisation pour nous et
pour M. Radogna de circuler en ville, car il est ncessaire

-
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d6rables.
ur up*rieure des
Le 13 dicembre, ce fut le retour de la
Filles de la Charitk et de quatre compagnes accompagnses
de cinq meres du Sacr6-Cceur : elles venaient. pleines de
courage, travailler dans les d&combres afin de sauver, autant
que possible, le bien des Pauvres. Ce fut une vraie joie pour
nous de revoir nos chores Soeurs : quant aux rares habitants
de Kashing qui les virent, la vue de la cornette leur parut
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de I'Evangile et a caus6 des d6gits au toit et au mur. A part
ceia, elle garde sa majest6 exteneure, mais le spectacle est navrant quand on p6n6tre A l'intrieur : les deux Anges porte.
benitiers ont 6t6 renvers6s ; its gisent, la face contre terre,
semblant pleurer la profanation du lieu saint. Nous aussi, nous
avons envie de pleurer en voyant les vases sacr6s bris6s, les
ornements sacerdotaux jet6s pOle-mele, foulds aux pieds, pleins
de boue et de salet4 : tous les tiroirs ont 6t6 vid6s et leur contenu jet6 a droite, A gauche, au jardin, etc. Ici, on trouve un
pied de calice, IA un ciboire, plus loin un ostensoir bris6. Dans
la Residence, merne d6sordre, mime vandalisme. Les soldats
ont d&couvert le vin de Messe et on constate qu'ils ont vid6
jusqu'A la derniere bouteille. On les excuse d'avoir succombw
A cette tentation, bien que ce soit une grosse perte et que les
Missionnaires, A cause du prix, le r6servent uniquement pour
la Messe, mais pourquoi, malgrI le drapeau franqais, tout ce
vandalisme : bris du crucifix, laceration d'images religieuses,
destruction de la vaisselle, des horloges, etc... Une visite domiciliaire n'exigeait nullement de tels actes de sauvage profanation. Au Carmel, le Tabernacle, vide heureusement, a 4t6
d6foncd devant et derriere ; la aussi, tout est jetd et souill6 :
vases sacres, ornements, reliques, habits, objets de toute sorte
gisent sur le sol, fripls, foul6s aux pieds. Au Collge des
Meres du Sacr6-Coeur, le batiment le plus recent a et6 livr6
aux flammes.
Un malade reste6
l'h6pital nous assure que les Saeurs ont
pu quitter Kashing, la veille de I'occupation et cela nous rassure un peu. Nous avons hAte de nous 4Ioigner de ces visions
d'horreur, benissant Dieu avec le saint homme Job, car notre
confiance en Lui reste entibre : t In spem contra spem. n Rentr6s au s6minaire, nous travaillons A mettre A l'abri des intemp6ries, livres, ornements et habits, etc.
28 novembre et suivants. Le premier dimanche de I'Avent
et f6te de la Bienheureuse Catherine Labourd, nous avons le
bonheur d'avoir de nouveau sous notre toit le saint Sacrement, absent depuis le 16, c'est pour nous une vraie consolation. Dans 1'apr6s-midi, nous apprenons qu'un Bureau a
6te 6tabli A Kashing : nous nous empressons d'ecrire une
petite lettre en Francais et en Chinois pour faire connaitre
au Directeur notre presence, l'avertir que notre Maison est
sous pavilion franIais et lui demander, le cas echant, aide
et protection. On nous donne un bref accusd de reception:
c'6tait peu. Aussi, nous pr6parons une seconde lettre que, le.
lendemain nous portons nous-m6mes ; on nous recoit trbs
correctement, mais ii est difficile de nous faire comprendre, ii
n'y a aucun interprete : les caracteres chinois ktant connus
de bien des Japonais, nous arrivons ainsi A quelque r6sultat
par l6criture, aussi par 1'Allemand que parle un peu un m&decin : avec lui M. Reinprecht s'efforce de s'expliquer : nous
obtenons une affiche qui defend I'entrie de notre proprietd,
sans mandat officiel, ainsi que I'autorisation pour nous et
pour M. Radogna de circuler en ville, car il est n6cessaire
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que ce confrere vienne se fixer A la Residence pour 6viter le
pillage et y mettre un peu d'ordre. Un petit chef et trois
hommes nous reconduisent au s6minaire afin d'en connaitre
le chemin ainsi que pour enlever, sur notre demande, un obus
qui n'avait pas eclatd. Depuis ce jour, nous eUmes un peu
plus de tranquillit6, sans cependant jouir de la paix. Kashing
est une ville morte : il ny a ni habitants ni boutiques d'aucune sorte et personne n'ose venir de la campagne vendre
quoi que ce soit. Des affiches invitent bien le peuple A rentrer
en ville, vantent la bontW et la justice des Japonais, mais
pour le moment les faits semblent contredire les affiches : le
pillage continue ainsi que les incendies et la police n'existe
guere. Puissions-nous jouir bient6t de quelque embryon d'organisation et avoir des relations avec Shanghai et avec l'Es
rope : pour le moment, nous sommes completement isols du
reste du monde.
Le premier decembre, apres un voyage long et mouvement6,
M. Radogna arrive au seminaire, et il nous rassure au sujet
de nos cheres Sceurs qui sont A l'6troit et manquent de bien
des choses, mais sont hors de la zone de guerre. Deo gratias !
Notre devoud confrere est en bonne santd malgrd la vie dure
et perilleuse qu'il a mende ccs derniers temps : c'est grace
A lui, apres Dieu, que' les diverses Communautes de la ville
sont toutes en lieu sir. En courant A la recherche des Meres
du Sacre-Cceur, notre confrere fut pris, par les soldats chinois, pour un espion, d6pouill de son argent, de sa montre,
de son brdviaire, de son passeport etc. et 6troitement ligot6 :
heureusement un capitaine survint, demanda s'il avait un
passeport et, sur sa rdponse qu'un soldat, qu'il put indiquer,
le lui avait enleve, notre confr&re fut ddlivr6 de ses liens et
son passeport 6tant en regle, on lui rendit ses objets et il
put rejoindre les religieuses pour les conduire, coinme nous
I'avons dit .plus haut, A Tso-fou-pang.
Le 9 ddcembre arrivait le frire Marco dont nous 6tions sans
nouvelles depuis la fin d'octobre et dont le sort nous inqui&tait. II est en bonne sante et la situation A Chapu est meilleure que celle de Kashing. Hilas, notre maison de campagne
a Wt6, elle aussi, bombard e ! Le Gouvernement Central, sur
notre demande, avait donn6 des ordres pour que les troupes
chinoises n'occupent pas notre maison, et ces ordres furent
observ6s ; malgre cela, deux bombe' furent lanc6es sur le
coin sud-est de la bftisse : la toiture des deux derni6res trav6es est fracass6e, les carreaux sont cassks, de nombreuses portes d6molies, et les pertes matdrielles y sont 6galement considirables.
Le 13 ddcembre, ce fut le retour de la Soeur Superieure des
lilles de la Charit6 et de quatre compagnes accompagnees
de cinq meres du Sacr6-Cceur : elles venaient. pleines de
courage, travailler dans les d^rombres afin de sauver, autant
que possible, le bien des Pauvres. Ce fut une vraie joie pour
nous de revoir nos cheres Soeurs : quant aux rares habitants
de Kashing qui les virent, la vue de la cornette leur parut

,-58oune vision de paix... H61as I celle-ci ne parait pas encore
A notre horizon, et Noel ne nous apportera que la paix du
coeur, tandis que le trouble et I'inscurite rIgneront dans la
region. Chaque nuit, nous entendions les crs de nombreux
pillards qui oporaient dans les environs et qui entassaient
.ur leurs barques tout ce qu'ils trouvaient chez leurs victimes, ne dedaignant ni vieux habits ni meubles branlants.
Le danger, semblant sbrieux pour le seminaire, nous communiquAmes nos craintes au Bureau de la Place : le chef ktant
absent, un gendarme dclara, avec un srrieux imperturbable,
qu'il fallait soigneusement fermer notre porte durant la nuit :
nous le faisions certes sans sa recommandation, mais que
vaut une porte fermee pour une centaine de gaillards arm6s
'te tiges de fer et de gourdins ! Heureusement. le Bon Dieu

veillant sur nous, de sorte que te nouvel an arriva, sans que
notre porte eut

rt6 enfonc6e.

Le premier jour de 1938 ne pouvait etre joyeux pour nous,
puisque la famille 6tait dispersee et que nous 6tions sans
nouvelles de nos Suoerieurs, de nos confrres et de nos
freres ; n6anmoins, I'ann6e commnenCait sous les auspices de
notre mere du Ciel, c'etait un samedi : nous fimes avec ferveur notre consecration, nous unissant, en esprit, avec nos
confreres du monde entier. Nous avions d'ailleurs t'espoir de
pouvoir, sous peu, communiquer avec notre v6n6ri Visiteur,
M. Legris ; le 22 ddcembre, on nous avait asurc que le
Bureau de la Place se chargerait d'expedier nos lettres. D&s
le 23, elles etaient pretes ; mais, en 'absence du chef, elles
ne furent remises que le 26 ; et on nous assura qu'elles 6taient
parties le o3 d6cembre : mieux vaut tard que '.mais ! Esp6rons qu'elles arriveront A bon port ; en tout cas, nous n'avons
pas A attendre une r6ponse par la m6me voie notre courrier
dort A la poste de Shangai depuis deux mois et il continuera
A le faire, A moins que quelque occasion ne se pr6sente pour
aller le rclamer. Prcis4ment, nous faisons des demarches
afin d'obtenir I'autorisation de nous rendre a Shanghai ; cette
permission fut meme accordce A M. Reinprecht, mais on
lui refusait toute place en chemin de fer, en camion et en
vapeur : tout cela, en effet, est militarise : aucun civil n'est
admis A y prendre place. Nous ne perdons cependant pas
confiance et nous prions. Le 3 janvier, une petite barque etant
arrivde de Tso-fou-pang, et le batelier consentant a tenter le
voyage de Shangai, les instances furent renouveldes et couronnkes de succ.s. M. Reinprecht obtint la permission pour
lui, pour M. Asinelli (rentr ah Kashing, le 27 dcembre), et
aussi pour la Superieure des Eilles d la Charit6 et pour
deux MAres du Sacre-Caeur d'aller en barque jusqu'A Shangai,
et d'en revenir dans la quinzaine. Is partaient, de le lendemain matin : ce n'etait certes pas un voyage d'agr6ment en
cette rude saison et dans cette petite barque, exposes, peutktre a plus d'un peril ; mais aussi quel bonheur et celui de
nos vdndres Suprieurs s'ils arrivent a bon port pour l'Epi-

phanie. Que I'Etoile guide leur barque et que l'archange Ra.
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M. Radogna m'appreod que nos voyageurs sont parvenus I
Shangai, sans incident, mais qu'il ignore quand et comment
ils pourront rentrer A Kashing. Ils ont, en effet. conscill aux
bateliers de partir an plus vite, leur remettant diverses lettres
pour nous. Hl6as ! au moment de dimarrer, les bateaux ont
t4t pris par les soldats japonais et les lettres bralees. Nous

sommes, Soeurs et confreres, dans une bien cruelle incertitude. La lettre de M. Radogna m'apporte cependant une
grande oie" : c'est que le batelier assure que nos chers absents sont A Shangai, pros de M. le Visiteur et dans un local
ideal, au seminaire des Phres Jesuites.

Le 23 janvier, une lettre de M. Dulois confirme la bonne
nouvelle : tous nos chers absents sont reellement & Zikawet,
au Grand s6minaire des RR. PP. Jesuites ; ils peuvent &
leur aise vaquer A leurs exercices de piett et A leurs 4tudes.
La lettre crnte le 3o decembre 1937 a mis 24 jours pour arriver A Kashing, c'est bien long : nianmoins, ce sont, bien
que vieilles de plus de deux mois, de vraies nouvelles pour
nous, impatiemment attendues ; la lettre a aussit6t les honneurs de la lecture publique. Certes, ce voyage de la petite
famille en fuite ne fut pas une excursion d'agr6ment : le temps
6tait maussade et pluvieux, la route longue et les pieds de
plusieurs dtaient meurtris : la marche de la premiere nuit
Pou-Yuen,
jusqu'A
s'6tait poursuivie bien qu-delA de
Tongshiang. LA. notre confrere, M. Cheng Jean-Baptiste les
hbbergea tant bien que mal : ds le soir, ils purent s'installer

sur une petite et cohteuse barque, s'y entasser plut6t, et se
diriger vers Hangchow. Le lendemain matin, sept freres voulurent se degourdir les jambes et faire un petit ptierinage au
sanctuaire de sainte Ther&se de I'Enfant-Jesus, A Changan
dont alor sils n'taient pas loin : its ne pensaient pas que
cette sortie lee forcerait A poursuivre leur route A pied jusqu'A Hangchow : c'est cependant ce qui arriva. Its furent
pris pour des espions, menaces de mort, fouilles, mais la chore
Patronne des Missions les tira de ce mauvais pas et, apres
une epuisante marche, ils arrivirent affam6s A Hangchow ou
Son Excellence Mgr Deymier leur fit, ainsi qu'A la Commu-

nautd qui arriva peu aprds, un accueil vraiment paternel. Leur
voyage avait dur6 moins de cinquante heures ; c'4tait, vu les
circonstances, rapide. Le i8 au matin, nos confreres eurent
le bonheur de c6labrer la sainte messe, c'etait prcisdment
le jour oh, a cause de la canonnade, nous ktions priv6s de la
sainte communion, le jour oh notre pauvre seminaire devait
ktre si gravement endommag6. Pendant que les obus pleu.
vaient sur notre chapelle et sur notre maison, la communautd reprenait, *
pied, puis en barque, le chemin de
Shaoshing. Elle arriva le 9g au matin. Le 20 novembre, Son
Excellence Mgr Defebvre venait A la rencontre de nos exiles,
leur ouvrant ses bras et sa bourse. C'est surtout dans des
circonstances pareilles qu'on comprend la vdritd de ces paroles de la Sainte Ecriture ;: E cce quay bonum et jiuLunum
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habitare fraires in unum. ) Son Excellence, accompagn&e de
M. Che Paul, ancien de Kashing, comme Monseigneur, les
emmena tous, la nuit suivante, en chemin de fer & Ningpo o6
ils arriv&rent le 21, A quatre heures du matin. La, Monsei-

gneur exerqa i leur egard la plus genereuse des hospitalitbs

et tous les confreres les traitrent avec une affectueuse cordialitd : ils s'installerent pour quelques jours au Petit seminaire, puis, le 24, s'embarqu6rent pour Shanghai. Apres
une nuit de voyage, ils arrivArent sains et saufs A la Procure.
On comprend la surprise du v6ndr• Monsieur le Visiteur, heureux certes de voir ses enfants hors de danger, mais 16gitimement inquiet de leur trouver un logement : la bonne Providence veillait. Elle amena Monsieur le Visiteur A la Maison Centrale oh, comme par hasard, se trouvait Son Excel-

lence Mgr Haouisee qui, apprenant l'anxiet6 de Monsieur le
Visiteur s'ecria : a Mais, Monsieur Legris, mon sdminaire
est A votre disposition ! w et c'est ainsi qu'aprAs le diner !e
R. P. Maumus, superieur du Grand s6minaire de Zikawei,
venait chercher nos chers fugitifs pour les installer A un ktage

de ce magnifique bAtiment oi ils sont tres bien, ayant chapelle et refectoire A part, et pouvant vaquer A leurs 4tudes
presque comme A Kashing. La Respectable Soeur Visitatrice
fut une bonne mere pour eux et leur procura bien des choses
ncessaires et util's, car c'est l'hiver et, dans la fuite, on
n'a pu se munir ni d'habits ni de couvertures.
Nous remercions le Bon Dieu de ces bonnes nouvelles arrivees A la fin d'une classe. de Th6ologie Morale, car, depuis
quelque temps, je fais des classes aux trois chers frbres 'tudiants qui sont restes ici. Nous n'esperions plus le retour de
M. Reinprecht, du moins ii nous semblait, d'apras les dires
du barquier que ce retour 6tait fort probl6matique et, en tout
cas, bien lointain. Or, notre confrere etait d6ja en route quand
le barquier nous donnait de tels renseignements et, le mercredi 26 janvier, nous avions l'heureuse surprise de le vair
arriver. Malgr4 un gros rhume, devant notre lgitime curiosite, it nous donna d'amples nouvelles de M. le Visiteur, de
nos chers confreres et frires, puis, it nous raconta son
odysse : son voyage avait dur sept jours, alors qu'il pensait le faire en moins de sept heures. Ayant pris place avec
la Superieure des Filles de la Charite
et M. Nagv sur une
camionnette, la centaine de kilom6tres Shangai-Kashing semblait un jeu : mais on avait compt sans les imprevus : un
pneu sauta, I'auto s'embourba, refusa de marcher, on poussa,
on repara, et, malgr Il'aide benevole de m&caniciens et de
camions japosonas, on eut bien de la peine A arriver jusqu'
Songkiang. L,
nos voyageursvo s'arr&tbrent et s'installrent
assez confortablement d'ailleurs, a la Matson des Filles de
la Charite d'oi les Soeurs etaient absentes mais ot se trou-

vaient quelques vieillards.

La

Maison

n'a

pas

beaucoup

souffert, car ce n'est pas Ia qu'avait en lieu le bombardement, mais en ville o6 les malades et les blesses avaient det
transportes pour y tre plus en saret6 ! Entre temps, la ca-
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mionnette reprenait & vide la route de Shanghai pour y subir
les reparations ncessaires. Reparue, elle revint, reprit les trois
vovageurs, mais non les caisses de clous et de vitres que,
prinutivement elle devait amener A Kashing. Sur la route
gelee, la voiture repartit alligrement, mais bient6t le degel
fait son oeuvre, les ornimres deviennent de plus en plus profondes : I'auto, soudain, refuse tout mouvement. Nos voyageurs criaient vers le ciel et faisaient des promesses : ils
parurent exaucts, car un camion militaire japonais les aidh
benevolement pendant longtemps, ce fut presque en vain : de
braves chretiens des environs poussant, tirant, suant, finirent
par sortir le v6hicule de I'orniere oA il s'enlisait. La chrdtienti avait grandement souffert de la guerre, aussi, malgre
le devouement des chritiens, la nuit fut p6nible, surtout pour
le chauffeur qui la passa, assis sur son camion. II ne pouvait
plus &tre qustion de continuer le voyage en auto, aussi le
mecanikien reprenait le chemin de Shanghai tandis que nos
voyageurs prenaient place sur une barque qui lentement les
conduisit jusqu'A Fungching pour y passer la nuit. Apr&s diverses d6marches, M. Reinprecht et ma Sceur Superieure
purent, le lendemain, se caser enfin sur une barquette qui
amenait deux voyageurs A Kashing ; ils y arrivdrent le 25
janvier, A la nuit tombante. Personne ne s'etait oppose au
retour de .notre confrere :, les lettres n'avaient pas 6t6 brllIes, et, si les bateliers avaient dtd requisitionnes, c'est quils
n'avaient pas suivi le conseil de repartir d&s le lendemain de
leur arriv6e a Shanghai. Toute la 1igion parcourue par notre
confrere est d6vastee : que le Bon Dieu prenne en piti6 ce
cher pays et nous donne la paix si d6sirde ! Avec quel plaisir,
je lis et relis toutes les lettres apportees par M. Reinprecht.
Monsieur le Visiteur nous autorisant A faire les reparations urgentes, nous faisons des d6marches pour l'achat des
mat6riaux necessaires : bois, briques, tuiles, chaux etc. Pour
tout cela, il faut ia permission des Autorites : le plus difficile est la question des transports : nous finissons cependant
par nous assurer l'envoi de plus de cent mille tuiles, d'environ trente mille briques et nous pouvons sur place, nous procurer une .grosse quantit6 de bois : il est plus difficile de
trouver de la chaux, du ciment, du zinc, nous finissons cependant par trouver, A un prix dleve, quelques dizaines de
milliers de livres de chaux : nous pourrons faire le plus urgent et, "nous esperons que notre chiffre de tuiles, qui parait
grand, suffira A r6parer les toits qui sont dans un bien triste
6tat. Nous commenqons Jes travaux, le nx f6vrier, sous les
auspices de Notre-Dame de Lourdes, priant notre celeste Patronne de nous aider A les achever et de nous prot6ger contre
tout-nouveau bombardement. Nous constatons que les ddg4ts
de la chapelle sont bien plus consid6rables qu ils ne paraissaient A premi6re vue, cach6s qu'ils 6taient par la vofte : il
se trouve que cinq entraits et plusieurs arbaldtriers ainsi que
di'autres pikes importantes ont Wt6d6truites par les obus, de
:orte que c'est par une protection speciale que la toiture ne

se soit pas effondrde : les r6parations seront done plus longues
et plus coflteuses que nous re le pensions, puisqu'il faut dmolir pour la refaire une grande partie du toit. Le Bon Djeu
nous favorisa d'une p6riode de beau temps, rdellement extraordinaire & cette 6poque de I'annee, de sorte que toutes les
grosses pieces de la charpente 6taient remplacies, quand les
7, 8 et 9 mars, la neige tomba en abondance, de sorte que
rien ne s'effondra. 11 reste & refaire toute la toiture du. batiment central et bien d'autres travaux... Nous avons fait replacer des carreaux aux fenetres du rifectoire oh nous pouvons prendre nos repas depuis le 2 mars, mercredi des Cendres, A l'abri du vent et de la pluie : les carreaux sont egalement replaces dans les chambres du premier 6tage, mais,
non encore ailleurs, faute de vitres.
Depuis longtemps, je d6sire aller voir la petite famille et
nous faisons des demarches pour cela : ce n'est pas facile...
Que Saint Joseph, le Patron sp-ia' de la Chine, nous obtenne, A I'occasion de son mois et de sa fite, une lueur
de paix et nous ram&ne bient6t nos chers absents. Kashing
se repeuple, mais le ravitaillement reste pauvre et difficile :
it n'y a ni poste ni communication avec les autres villes,
et le peuple hesite a cultiver la terre : nous crions vers Dieu :
c A peste, fame et belIo, libera nos, Domine. De la peste, de

la famine et de la guerre, delivrez-nous, Seigneur.
Shanghai, 1-3 avril 1938.

Henri SEPuIsR

MISSION

D'ABYSSINIE

LA SUBSTITUTION
Libert
faite pour
sympathie
defaite et

DE 1937 (suite)

religieuse. L'occupation Btrang&re n'etait pas
nous concilier la subite tendresse et la profonde
des schismatiques. Des cceurs que meurtrissent la
la dechdance nationale, des esprits qui confondent

obstintment Eglise catholique et puissances europeennes, religion et poiitique, nous seroet pour un temps - temps. de
transition - plus hostiles que jamais. 56 conversions en
1935,

9i seulement en 1936. Mais la facade et I'armature ex-

thrieure sont bel et bien changees et retourndes. Le Commis.aire d'Adigrat ordonne la vaccination du bdtail ; un groupe
de prttres schismatiques fait opposition A la mesure sanitaire
et excommunie les paysans qui obbiraient. Les pretres, sans
plus, sont emprisonn6s ; et de se voir emprisonnds, eux, juges
6cout&s et arbitres des cas difficiles, les secoue, les stup6fait,
les r6veille d'un songe milldnaire. Est desormais examin6 et
conclu en un minimum de temps ce qui exigeait jadis des
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;nii6es de ddmarches, des attentes sans tin, dites a Nigui n,
(demain), euphemisme amharique qui colore et frange d'espoir
les deceptions renouveldes.
.e 20 ao0t 19A7,
Balambaras
Ihedego concede et trace sur le terrain A Arbeita, Sassi, TigrC

oriental, un emplacement de

140 m6tres sur ino, pour cise.

tiere, 6glise, presbytere ; l'autoritW italienne avait r6gle et d6ride Paffahre en quelques m' iates. Ut
lnviolable abouna,
Plerre, est fusill6 & Addis-Adba, ex4cute sur la place publique, aoAt 1936 : I'Ethiopie t'en crolt pas ses yeux.
L'ltalie fait disparaitre la caste des chefs, eloignant, internant ceux qui sont redoutds, influents, riduisant lee autres
A la condition commune, A l'6gale distribution et rdpartition
des terres. Un chef race, atteint par le nivellement social et
rouleau compresseur, disait : a Bersen ina % Nosks sommes
des lentilles. Comparaison oi la modestie n'a rient A voir et
que, en m'excusant, j explique : Les grains de lenttiles sent
Agaux et de mime dimension ; chefs et hommes du peuple
sont d6sormais confondus et ne se distinguent plus; S'il faut
tn croire un fonctionnaire d'Erythrde, le programme agraire
du gouvemenient italfen comporterait trois phases : r* Eteno
dre et gndaraliser la proprieth collective ; supprimer ou reduire les a goulti o ou fiefs territoriaux dont jouissent des
particullers, des personnes morales, notamment les glisies

et pretree schismatiques ; les prAtres schismatiques posswdent
ainsi le tier des terres, dit t sissO u. 26 Les terreh ktant
devenues on redevenues communales, en attribuer et r6server

une part A la colonisation italienne. 3* Amener l'indigene, qui
est loin de I'appr6ier, au stade et systeme de la propri4d

vee. Le Commmssaire du Tigre
1937,

pri-

oriental proclame, le 28 juilet
In suppression du u sisso a des pretres schismatiques ;

huit jours pius tard, un chef Othiopien me dit: ( Lea pauvres
sont contents. a La classe laborieuse profite des pertes du
clergd schisamatique.
Le -8 octobtre 1936, A Ghir-Ghizia. Tigr6 occidental. M.

Peparaio, au noin de la Mission d'Abyssinie, regolt une 6glise
et rtsidetce, que bAtirent des soldats italiens et le P. Zanini,
des Missions EtrangEres de Milan, aum6nier militaire. Pour
tharquet la prise de
possession,
Abba
Hailk-Mariam
Cahssal, pretre s6culier indigene, est place pour un temps non
liiitL& Ghir-Ghizia, le 1o d4cembre 19 36. Le 2i fevrier 13,

bdndiction d'une chapelle en bois, a Phipital d'Adigrat. La
chapelle, de facttre provisoire, pouvant plus tard 6tre desaf-

fectd#e on emploie les seules prieres et ciremonies de la

ette-

dictio domus. Les soldats italiens imrnobilis.s quatre tnois
sur le front dui Tigtd, entre Macall et Axotun, laisserent
d'autres lietx de culte : chapelle d'Enda-h1ssous, chapelle de
Qula, eglise d'Ertda TAklI&Halmanot (r6 metres sur 9), ora.

toire de Bizet bati pat le P. Zanini, chapelle de t)embbguiha,
etc. Ces constructions r•pondaient & des besoins temporares ;
In plupart sent aujourd'hul solitaires et prennent on ne salt
9

uel air de desolation ou de chapelles mortuaires.
Apri octobre 1935, la Mission d'Abyssinie continue

ses
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modestes oeuvres avec le moins de changements possible, se
pretant A tout ce qui est amelioration, 6vitant des reglemen.
tations nouvelles avant le retour A un 4tat normal. A la fin
des hostilitds, I'apparition et 6tablissement d'une autorit6 occidentale ayant fait tomber le r6seau d'obstacles et d'entraves
materielles, les Lazaristes du Tigrz
A qui une prudence
inattendue, nullement exagirde, interdit la frequentation des
indigenes entreprennent immediatement quelques travaux
exterieurs et mettent A profit le nouveau r6gime de libert4 religieuse.
La Mission catholique obtient A Gouala, 1'rection d'un cimetiere qui a nom : Vindrable Justin de Jacobis. M. Bringer
dirige la construction du mur d enceinte. Deux masons napolitains travaillent moyennant salaibe 16gal de 43 lires par jour.
Le cimetiere indigene est beni le i" novembre 1936 ; le cimeti&re militaire italien, contigu, est b6ni le 2 novembre.
M. Peparaio commence, le 30 juin 1936, A remettre en 6tat
les ruines v6enrables de la maison de Mgr de Jacobis, A
Gouala. II obtient le concours de trente c Chemises noires a
et b6neficie de l'aide technique et matdrielle du gZnie militaire italien. Les debris de bois trouvds dans les decombres
sont pour nous des reliques. Cette maison, d'oi fut expuls6
Mgr de Jacobis et que Mgr Castellani, visiteur apostolique, appelle la a Portioncule Lasariste d'Ethiopie a, a Wtd le berceau
des Missions catholiques d'Afrique Orientale Italienne, au
XIX* si dcle. Mgr Massaia arriva en Ethiopie, sept ans apres
Mgr de Jacobis, ne put entrer dans la Mission Galla qu'en
novembre 1852. Mgr de Jacobis envoya ses missionnaires A

Khartoum en I842, au Choa en 1847.

a Les Missions des

Lasaistes et des Filles de la Charitd des Provinces de
France a, No de decembre 1937, page 258, relatent l'inauguration du sanctuaire de Gouala. Onze Lazaristes furent presents : MM. Sournac, Gimalac, Ferraro, Atsbeha, Bringer,
Kieffer, Contini, Conte Peparaio, Scattaglia, Zwick. Un ancien missionnaire d'Ethiopie &rit d'Amerique : a 24 juillet
1937. Enchantd de recevoir I'invitation alla solenne inauguraszone dell'oratorio, au pied duquel j'ai passe la plus grande
partie de ma vie en Abyssinie... On 6tait jeune alors et
la
sante messe se c6lebrait dans une chapelle rappelant la vie
des catacombes. La vie catholigue se developpait dans une
grande rdserve. II ne fallait pas appeler l'attention des gens
du pays sur notre presence. Comme au temps du Vendrable
Justin de Jacobis, nous semions dans le silence et dans les
larmes. M. Atsbeha est IA pour rappeler les temps hdroiques.
Aujourd'hui, c'est la vie au rand air et vos 614ves occupent
dejA le forum et les postes e confiance. En toute solennite,
vous avez pu cldibrer 'inauguratiop de I'oratoire du Colge de I'Immaculee. Bravo I ous avez le bonheur d'annoncer et de prdparer des temps nouveaux. ,
L'atmosphere A Sb6a est schismatique 1oo %.
Quand le
missionnaire y passait, les mires cachaient leurs enfants
pour
les preserver du mauvais oeil. La Mission du Tigr6 decide

-587la construction d'un presbyter? et d'une dglise A SAbba. Un
missionnaire qui connut l'coeurement des attentes, des c Nagu ndind6finissables et indtfinis, exulte : u Paris, 30 novembre 1936... Ci-joint ma collecte d'intentions de messes de novembre... Vous qui etes jeunes, travaillez au clair soleil de
la libert6. Une Cglise catholique a S&bea, c'est un miracle I
Que ne puis-je voir cela de mes yeux... Dieu est avec vous.
Je prie pour vous et la Mission A tout casser. Fraternellement. a
M. J. P. Kicffer, directeur du district d'Alitiena, ouvre le
chantier, le 6 octobre 1936, et note : a Rapport sur Sibea.
Lundi, 26 octobre, installation. Mardi, pas un ouvrier. Mercredi, pas un ouvrier. Jeudi, pas un ouvrier. Vendredi, deux
ouvriers ! Pendant ces trois jours - vides - nous avons
rdussi cependant, avec I'aide d'Ato Gochou et de Bachai Halibo A construire une cabane pour cuisine. Vendredi, dix ou-

vriers de Sebba ont promis de venir lundi 2 novembre. Nous
verrons. Un missionnaire disait qu'en Afrique, il faut beaucoup de sucre et de patience... VeuiUez trouver encore 3 pioches, 3 pelles, 3 marteaux de majon, une 6querre,.un niveau
d'eau, un fil A plomb... Demain, notre e~Ave musulman, Ali,
recevra Ip bapteme... M. Bringer, venu de Dessi6, arrive A
Gouala, le z7 decembre 1936. A SAbda, il met en mouvement instruments et travailleurs, trace'sur le sol les fondations du presbytkre, 33 metres sur 5, regle et conduit la
rectiligne ascension des murs, les coiffe d'une correcte ligne
de charpentes, et le 16 mars 1937, cloue sur le toit du presbytere la premi6re t61e de zinc ondulIe. Desormais, pendant
la construction de l'eglise, MM. Kieffer et Bringer logent
dans une maison, et peuvent mettre, entre leur sommeil et les
dtoiles de la nuit 6thiopienne, autre chose qu'une bAche ou
une toile de tente.
Le 24 aoit 1937, j'arrive A l'improviste dans la plaine de
SAbda, cirque dvasd et lumineux, od le milan vole delicieusement.Au nord, par-dela la sierra, vrai mur de desolation, de Monoxeito, un plateau bleutd oii MM. Sournac, De Wit et frdre
Blandeau poskrent, en 1914, l'6glise d'Aiga. Au sud, des mAchicoulis, tourelles et donjons naturels decoupent les masses
et duretes du mont-fort DBbr&-Mahtso. Au-dessus des lignes
horizontales et basses des verdures et cultures, monte le vaisseau de la nouvelle 6glise de Sbbea que ceinturent et Atreignent des mAts et echafaudages. L'glise mesure 27 metres 50
sur 9 m. 4o. Quelque 500 pierres taillkes. Les murs ont ddjA
quatre ou cinq metres de hauteur. Deux silhouettes blanches
- I'une notablement plus haute que I'autre - de missionnaires Lazaristes animent et tiennent en haleine un essaim
d'indigenes. M. Bringer me dit : a Trente-sixieme jour de
construction. n Quelques jours plus tard, M. Zwick, de passage & SAbea, surprend M. Bringer consolidant un arc adrien,
le fixe sur la chimie des pellicules. a Les Missions des Lazaristes et des Files de la Chariti des Provinces de France a,
N° de d6cembre 1937, page 263, reproduisent les photogra-

phies. M. Bringer, perdu dans es kcbaffaudages et V'.asur da
S6a, c'est la Mission des Lasaristes des Provinces de France
sur it point de partir et travaigant
jusW'
Is demwiqc heure,
Etat de in Mission d'Abvssinie. - Le territoar. qui devien.
dra 1'Africpse Orientale Italienne conipte, avant I'occupation,
5pnoao catboliques indigknes, de rite 6tbiopien ou. de rite la.
tin, une centaine de pretres catholiques indig-nes, 7 circoas.
criptions eccldsiastiques
Vicariat d'Eryehr&e, Ordinariat
oriental d'Erythr~e, vicariat d'Abyssinie, vicariat des Gallas,
pr.fecture du Kaita, prifecture de Djiboirti, vicariat de Mogadiscio. Le vicajiat latin d'Erythr.e et l'Qrdinariat oriental
d'Eryths&e oat m~me territoire. La Somnalie ithiopienne fait
partk. do Ia prefecturp apostolique do Djibouti.
Le vicariat d'Ahyssinie out Mission d'Abysaiiie compte 2.7a4
catholique. indig~ine ( receaseweot do 1936), asroat F61acha,
z00.oo0 musulmans, zqow~o.
dissidults (ces troies derniers
ehifves approxaniatifs),
onze- Lazaristos des Provinces de
France: MAM. Macius Granier, Etienne Sournat, Pasi Gimalac. abba Teda-Selkssih Oueldk-CGiecila, Atsbeha Tesiai,
lean-Baptiste Biring,
Jeaa.Pauk KiefIer, Gabdic Mo7ilet,
Paul Blanciand, Max
iXck, Andri Marsay.
Le vicariat d'Alxyssinie reue de la Sacrde Congrogaiit'
OrCseateI et du DW1ikgu6 apostoihque rdsigaat am Caire. Le
Sujsiriesr eccIkslastiqrae a pomr titxe . Su#ei&k
de i. Mission

Laz~wi
dans le r-Lrirat d&Abyssisw. Les Lazaris-es W'Etbiopie dependiet du Visiteur d*AVgoie,. dirigent six rdaidenes:
Gwiaul1a, Alitiena, Kerker, Dessi6, Addis-Abdba,
Meadida, et
Iit partie do deux wwsom fatwmes (feumate) : Goiala et
Addis..Ab~ba. Lc sup
wieur
local a pouvoir de placer et djplacer les wonfrkees dans les diversws rsidences de sa maison, de
malie qaa'
sup~rieur d'Europe envoj sea confrkres ravaiv~er
et pr~cher de c6t0 et d'autre. Les Constitutions xisegrmet au
Visiteur, conime on slit, ho changement qui ferait passer un
conjfri
d'une maison fovmtee dans une autre. Le placement
(IM Ytres sdcuuicrs indighnes regarde Ia Supdrieur
ecclsiasAique. Ws Lazaxiste% europien. sont, de rite tatin, les prtre* slculiers et les dettx LaraCristes kthiopiens, MM. TesfaSlicassi6 et Atsbeha, sont de rite dthiopien, Les fidoles sont
s. ,itie 4thiqgen (4.
Z. oNOA dhskbm*e-quairaLdwis4I 4
dws /a
bSpfii
i3897 A193Z, ef dpte di rsDW
ow de plauemet:
J..B. coubeaux, 1897; P. Picar,
*St7 ; Edoum

3 leagudpe,

Grusee, 1897 ; ii*a

89';1 Kidamk-ia
rA
Arkoe, z8q&; B. Fwantman,.
1899; E. lHawaa, z8sgg; fur.
L1 a"ivi, '90z; Chales Grusco
1902 ; J.

Van RaveSteyn,

1903;-

it. 6ranieM; 1903Z P.- alaerbeekK
2903
;
R. Souae, Xgo;3
Emil.
Mey"adwIg 13;
&Am Chi. Bone"C,

Viie A- Blan-deav 1903;
aeteuaa, zo5; trive L. Van

1903;

I
3.

Ostaeyen. x9Q$ . de Wit,. 19x;
irke R. Cabanes, r:ig ; E. Catalano,
r912;
Tesfa-SdInssi Oueldi-Guiran,

1912-;

PiNeeo

Gaber, 1913;

Alsbeoa Testal, 31915 -,1 WeatZIr,
lva; j-a
Bringer, a9e5; irks
G. Laowui, xqa?; Mrem Pawkid, 7;
Paul GISUaL-, y~a7; J.-P. Ki.S4i,
"7 ; G. Moulet, X930; P. Bla4caard, xW ; &C Z~wi,*
9aM:
A. Marsa
933.
Nowu Aakmos sz tombes A All

Quatre Filles de na CharitW europenncs arriv6rent A AddisMaison Saint-Vincent a d4pend
Abeba en d&cembre g127. La
directement de la Superieure G-nerale. Elle revoit une centaine d'internes. Les Soeurs tiennent cole, ouvroir, dispensaire, visitent les pauvres. Trois Files de la Charit6 italiennes
ar.ivent - Addis-Ab6a, le 25 mai 1937. Sour Chevignard et
Sceur Marguerite quittent Addis-Abba et I'Ethiopie le 27
aofut 1937. Vingt et une Files de la Chariti6, dont sept
italiennes, avaient fait partie de la Mission d'Abyssinic, avant
18 95. Dans la Mission d'Abyssinie de 1937, les Vierges kthiopiennes sont an nombre de dix-huit, neuf dites internes, neuf
externes. Elles font le seul voeu de chastetW

et ne sont pas

tenues & ta vie commune. Elles coop6reraient davantage aux
tiena: Charles Grusms,
f z9o4;
P. Picard, t xgo4;frreP. Cabanes,
t? 920; P. Gaher, t 1926; C. de

Wit, t 1932; Ed. Gruson, t 1934 ;
deux tombes A Dessi : Bienheureux Gu&bre-Mikael, t x855, et
frere A. Blandeau, t 1931. Le Bienheureux Gu~br-Mikael fat inhumn
dans un silo, A quelque 50 km. de
Dessie,direction S.-S.-O. Les fouilles
entreprises, pour la deuxitme fois,
en 1932en vue de retronver le corps
n'aboutirent pas ; Pambiance fanatique empfcha de les ponsser Afond.
Le vicariat on Mission d'Abyssinie
compte, en septembze 1937, vingt

pr6tres indigenes, dent deux Lazaristes et dix-huit sculiers, indispensables et appr6cis collaborateurs de
leffort missionnaire. Is font en
commun la retraite annuelle et sont
convoqus srgulisement pour la
retraite du mois, conference spirituelle et cas de conscience. Plusieurs
sont des coavertis du schisme. Boa
nombre coafessrent la foi et connurent le fouet, les fers, la prison,
s deux plus acins,
l'expulsica.
abba Teouhide-Medhen et abba
lohanns furent enchaiWesetincarcriAs ds I temapde lear petitsdennaire. En 1913, abba Gubbr&-Mikael
Guebr6-Mesk6l et Dillibis, catechiste, furent crou6s dans les cachots de Deaketz, pes Gondar, et
subirent plosieurs mois la societA

de quarante sce6erats.
Noms des tretwe-an pritres indi-

eites scwEim' et lasmistes qui firent
partis 4w vismrt d'Abyssinie esre
197 (les noms des dix-huit
1897
indigbnes, faisant
pre6tes fdelia
partie du vicarat n 1937, etant

marqu6s d'n asterisque) : GuibrAMariam Glaodios, enterrd AGouala ;
Argaoui Zessou, enterr6 AAlitina ;
Fesha-Tsion Gutbr&-Exiabbier, enterr A Mai-Berazio ; Kichi Hailou
GubbrA-MAdhen, enterry A Monoxiito; Kidani-Mariam Arkou ; Pietros Gaber, C. M., enterre A Alitiina; Hagos Sebhat, enterrb
Gouala ; Tesfa-Sellassii Oneld&-Gu6rima, C. M.; * Teou6dld-MAdhen
Cahasal; * Iobann6s Testal; Had-

gou Haoukou, enterri A Ao; Fessouh Tesfat, enterrA A Alitina ;
* GuebrA-Mikael GuAbr6-Meskel;
GuAbrA-Kidan Oueld&-Abzgui, enterre A Alitiina; Oueld&-Sellassi
Guedii, enterr6 AAlitiena ; Atsbeha
Tesfar, C. M.; * OueldA-Sellassi,
Tesfa - Sellassi:

Oueld - Sellassie

MonoAito ; losief
Hailon, enterr=
G u bro u, enterr6 A Alitina ;
* Ouvide-Gudbriel Habtou ; GuetreCrestos GuabrA-Guiorguis; GubbrtExiabhier OuAld- - Haimanot;
* Tesfa-Mariam Fessouh ; * acob
Sebhat; * Ould&-Mikael Negoussie; * Hail-Mariam Cahssar;

* Guibra-SellassiA Kidanon; * TekliHaimanot Oule-Mikael; * Hagos
Fessouh; * Tomas Tsarou ; * Pi6tros Haoukou; * OuGld-Mariam
Redda; * Asrata-Mariam Ilmrou;
* Stifanos Gukbre-Mariam; * Guebr6-Meskel Abreha.
'owns des quatre oins institens
qui irent partie ds vicarial d'Abyssinie etrce 1897gt C937 : Oueld6Mikael Fessouh, enterre a Goala ;
GubbrA-Exiabhier Amrou, enterrC A
Alitiena ; Zhoueld& OuldA-Roufael,
enterr A Alitiina ; Guabrt-MBdbe"
Sefou, enterr A Aiga.
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meuvres

de charit, et d'apostolat, si elles avaient bWndficit de
la formation et direction de religieuses europ6ennes. (i)
Nouvelle organisation eccldsiastique. - Le nombre des ouvriers italiens en Ethiopie aurait et6 de 92.736, en juin 1936;
il a nettement r6gress6 en 1937. Mais le plateau 6thiopien, de.
puis Asmara jusqu'au Gimma - tout comme les regions d'altitude qui reliept l'Ethiopie au Cap, Afrique Australe - sont
favorables au peuplement europden. Dans le territoire du vicariat d'Abyssinie, tout est A faire, A commencer par les
routes et maisons. L'entrain italien pour I'outillage et l'equipement 6conomique du pays n'est pas ordinaire. 11 multiplie
les ouvrages d art et brise les obstacles de la montueuse
Ethiopie. M. Peparaio, devenu un maitre du volant, pourrait
dire le chiffre des coudes, boucles et virages entre Adigrat et
Asmara, entre Asmara et Massaoua. La route secondaire Adigrat-Adoua, pour descendre du dernier palier du mont Aloka
dans la vall6e oi se trouve l'oratoire de Bizet, fait sur elle.
r. Fruits spirituels, d'apris lerapport du 3 dcembre 1935 :
Communions de devotion........
.....
..........
30739
Communions pascales. ...................
.....
.....
. 1.658
Confessions de devotion............... .
-..............
5.045
Baptemes d'enfants.....................'............
....
45
Conversions ou baptemes d'adultes.......................
56
Confirmations...........................**
*****...*
70
Retraitants...........................................
I49
.
.........
.......
Mariages ...............................
Extrames-onctions...........
.
46
Spultures.......................
.......................
82
Les six residences de Lauristes, avant I'occupation italienne:
Aliti- a : 2 Lazaristes europeens. 3 pretres seuliers indigenes, I moine
indign- ; paroisse, grand seminaire (4 0l6ves).
Goala : 2 Lazaristes europ6en et indigene, 3 pr6tres s6culiers indigenes; paroisse, petit seminaire-ecole (36 eleves internes).
Kerker: x Lazariste eiropeen, x pretre seculier indigene; cole.
Dessi: 2 Lazaristes europeens, 3 pr6tres seculiers indigenes; &cole.
Addis-Abiba: 3 Lazaristes europeens et indigene, i pretre s6culier indigene; procure, ecole.
Mendida: I Lazariste europeen, 2 pretres seculiers indigenes; cole.
Vingt-six immeubles et costructions (septembre x937) :
Alits-na: Eglise, rsidence, ecole, maison des vierges indig•nes
Aiga : Eglise, presbytire.
Ao: Eglise, presbytbre.
Sibda: Eglise en construction, presbytere.
Gouala: Eglise, sanctuaire de la maison du Ven. de Jacobis.
Mai-Biraxio: Eglise, presbythre.
Biera : Oratoire.
KerAer: Chapelle, r6sidence.
Dessi : Eglise, residence, cole.
Addis-Abiba: Chapelle, procure, maison des Filles de la Charit6.
Mendida: Eglise, residence, 6cole.
A ces mmeubles et constructions se rattachent des cimetires, jardins
et terrains divers.
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meme et sur place dix courbes et replis complets. Le Semien
a retard6, n'a pas empeche l'artere Adoua-Gondar. Subitement Adigrat est pourvu de mrndecins, commer;ants, cordonnier et coiffeur, routes, garages et fils t6legraphiqucs. La
poste civile fonctionne A partir du 15 janvier 1936. Les jeunes
gens catholiques de Gouala trouvent places et salaires dans
les nouvelles administrations. Gouala est situ6 Ai kilom6tre
environ d'Adigrat. L'occupation en fait, du jour au lendemain,
un faubourg d'Adigrat. La geographie humaine bouscule la
gdographie physique.
Le 2 juin 1936, les journaux publient l'organisation civile
de l'Afrique Orientale Italienne. Elle a A sa tkte un Gouverneur gen6ral ou Vice-roi, assist6 d'un Vice-gouverneur et
d'un Chef d'Etat-major. L'Afrique Orientale Italienne comprend le gouvernorat d'Addis-Abeba et cinq gouvernements. Le
gouvernorat d'Addis-Abeba est form6 de la ville et d'un territoire pOripherique peu profond. II est dot6 d'unc administration sp6ciale A laquelle preside le gouverneur d'Addis-Ab'ba.
Les cinq gouvernements sont :
1. Gouvernement d'Erythrde, comprenant I'ancienne ErythrAe, Tigre, Dancalie, Aoussa, etc. Chef-lieu : Asmara.
2. Gouvernement'd'Amhara, comprenant le Beghemeder,
Ouolkait,. Ouag, Lasta, Ouollo, Godjam, etc. Chef-lieu :
Gondar.
3. Gouvernement des Galla et Sidamo. Chef-lieu : Gimma.
4. Gouvernement de Harar. Chef-lieu *: Harar.
5. Gouvernement de Somalie italienne, comprenant I'Ogaden, etc. Chef-lieu : Mogadiscio.
Les gouvernements d'Erythr&e et Somalie italienne ne font
pas partie de l'Empire 6thiopien proprement dit. Chaque gouverneur est assistk d'un Secretaire general et d'un Commandant de troupes,. Les gouvernements sont divisis en commissariats, les commissariats en residences et vice-residences.
Les dv6nements militaires et les changements politiques
suggeraient un ajustement ou une reorganisation d'ordre eccldsiastique. Le Saint-Siege mitrit la question, envova un Visiteur apostolique. Mgr Castellani passa A Gouala, le 9 dcembre 1936. Les d6crets concernant la nouvelle organisation
eccl6siastique sont, pour la plupart, sign6s le 25 mars 1937
et publi6s en juillet. L'Afrique Orientale Italienne comprend
en 1937, cinq vicariats apostoliques, quatre pr6fectures
apostoliques, un Ordinariat oriental, en tout dix circonscriptions ecclesiastiques- :
1. Vicariat d'Erythrde, confi6 aux Freres Mineurs Capucins ;
vicaire apostolique : Mgr Marinoni.
2. Vicariat d'Addis-Abhba, confiM au clerge s6culier italien;
vicaire apostolique : Mgr Castellani. '
3. Vicariat de Harar, confi6 aux Freres Mineurs Capucins ;
vicaire apostolique : Mgr Ossola.
4. Vicariat de Gimma confi6 aux Missionnaires de la ConsoS.lata de Turin ; vicaire apostolique : Mgr Santa.

-5985. l'icaria de Mogadiscio confi& aux Freres Mineurs Francis.
cains ; vicaire apostolique : Mgr Filippini.
6. Prdfecture du Tigrd, confide aux Lazaristes italiens *
prefet apostolique : Mgr Bechis.
7. Prdfecture de Gondar, confide aux Fils du Sacr&-Coeur de
Verone ; prefet apostolique : Mgr Villa.
8. Prdfecture de Dessie, confiee aux Freres Mineurs Franciscams. Pr6fet apostolique : Mgr Bergna.
9. Prdfecture de Neghelli, confie aux Prttres des
Missions
Etrangkres de Milan ; pr6fet apostolique :
gr Arosio.
jo. Ordinarat orienta d'Erythrge, confi au
clergd sculier indigene ; Ordinaire : Mgr Chidand-Mariam
Cassa.
Les circonscriptions ecclesiastiques d'Erythrde, Tigre,
Dessid
et Gondar relevent de la Sacrde Congrdgation Orientale.
Les
circonscriptions ecclsiastiques d'Addis-Abdba, Harar,
Gimma,
Negheli,

Mogadiscio, relevent de la Sacrde Congr6gation de
la•rropagande. La D0.gation apostolique cr66e
Addis-Abiba
pour Afrique Orientale Italienne a pour premierAtitulaire
Castelani, franciscain. Comme D6.igu6 apostolique, Mgr
Mgr

Castellani d6pend de la Sacrde Congrgation
Orientale ;
omme vicaire apostolique d'Addis-AMba, it depend de
la
Propaganda.
LA vicariat d'Abyssinie est supprime et
remplacd par les
trois pdfectures do Tigr, de Gondar, d e Dessid.
La r.tecture du Tigr, comprend les co. missariats civils
d'Adigiat,

Adoua,

Mracal,

Abbi-Addi,

e

t l a rdsideance

autonome d'Alamata ; rsidence do prefet apostolque : Adirat.
La eitfectue

de Gondar comprend les comamissariats civs de Gondr,
S, mien, Beghemheder t Godjam ; r4sidence du prdfet apostoli4u
BGo
r. La 'tiectursde Dessii coiprewd
lWs commmssarats chvils du Ouoflo et de Ddbr&Breham
; rdsidenc du
prefet
apostolique
Dessi.
limites et les divisions ecclsiastiques de i~97
suivent
les limi te et divisions d'ordre civil. Le tcrritoire
exgu du vicariat et Ordinariat latin d'Addis-Abdba correspond
B celui du
gouvernorat d'Addis-Abint. Assab et la Dancalip
tent rattachse au vicariat d'Erythde. La pr6fecttresent ou resapodtolique
te Djibouti perd la Somaliae thiopienne,
aprus vi'oariat do
Mogadiscio.
Les

La prifecture
i aide•m le vicariat de
Harar A enrayer I'islamisiedequiNeghe'
d.borde de I'st et progresse

vers le Gimma dde
dejA musulmanis.

vicariat
GiGa
correspond avec dee modifications A Le
I'ancienne prdfecture apostoliýque du KafTa. Au debut de ddcembre
1935, 3o nission.
naires de la Consolata de Turin et 47 religieus
de Is Conso.
lata avaient 6td contraints dabandonner
Kaffa, sans rien eporter, et do laisser sansa perdfecture duo
protetion 2.500
ntipytes. Is rentr&ent dans
leur Mission aprs l'occupation
La (( Pvdecture aosoique d'Abyssinie'
Ethopi et
n'gons imirophs cr&e en x839 et confi6e Folauts
n fi < am Vddrable Justin
tin de Jacbis,
Jacobis, fut. bienv
g1
tc
f
bient6t .
as
V•
drabte
t
Jusdivis&
ýt remplac
rias : vicariat des Galla, plusiew, fois di•a. par trois vica.pa vicriat dq
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Soudan, plusieurs fois divis- ; vicariat d'Abyssinie, 1847. Du
vicariat d'Abyssinie est detachee, en If)4, la prefecture d'Erythree. En 1937, le vicariat d'Abyssinie est remplacA par troas
prefectures apostoliques. A la pr6fecture de Mgr de Jacobis
succideraient, cent ans plus tard, treize circonscriptions eccl4siastiques. Cet 4pisode d'un siecle qui se cl6t en 1939 est
un modeste 6pisode de 1' a Eglise et marche. ,
La releve. -- Les Missionnaires Fils du Sacr&-Cceur de Verone arrivent a Gondar le 5 novembre 1936. Its sont bientOt
six, pourvoient a I'assistance spirituelle des ouviiers italiens.
Avec M. Sournac ils veillent sur les reliques des bienheureux
Agathange de Vend6me et Cassien de Nantes (i). Its gardent aussi les tombes des Serviteurs de Dieu, Liberat Weis et
sea compagnons, missionnaires . franciscains, tombes que M.
Sournac identifia et trouva en mars 1932, au sud de Gondar,
en contre-bas de l'dglise schismatique d'Abbo. M. Sournac fut
amend A cette d&couverte par la lecture des ouvrages de J.
Bruce pritis par M. Rafael Di Lauro. consul d'Italie & Gondar
Au debut de scptembre 1937. Mgr Villa prend possession, par
d.ligu6, de la pr6fecture de Gondar. M. Sournac quitte Kerker et I'Anhara, le 16 septembre. 11 rencontre A Asmara le
dernier groupe de Lazaristes prat
s'embarquer. Lui, I'atne
de nous tous, pleure. II me dit : e Je remercie M. N. T. H.
Pre de me laisser en Ethiopie. Je demande qu il m'y laisse
toujours. Je suis triste parce que mes confreres partent. v De-

pus son arrivie en Ethiopie,

9go3, M. Sournac n'est pas re-

tourn" en Europe. II travailla au Tigre, fonda la Procure La-

zariste d'Addis-Abeba, puis la r6sidence de Kerker. Son dis-

pensaire de Kerker 6tait connu A cinquante lieues a la ronde.

Cinq missionnaires Franciscains, destines A Dessi6, sont de
passage A Adigrat, le iI asot 1937. Le 17 aoft. M. Marsay,
directeur de la Mission catholique de Dessie, dcrit : a Dessi.

Vendredi dtrnier. alors que je me preparais A m'endormir du
sommeil dta juste, vers 9 heures et denie, me sont tombds
dans les bras, harasses de fatigue, mais blenl contents d'etre
enfii arrives, nos bons P&es Franciscains. Je les at logos
du mieux que j'ai pu, et man mano nous avons arrange leur
campement.. Its se montrent excellents confreres, pieux, serx. Trois jours aprs le martyre, dans la nuit du so an xx aox t 1638, des
Kemant catholiques profitxrent d'un orage, transporthrent ls dea corps
AAzso, les eaxsvelirat dans I'ancien cimetire catholique. Le village
d'AzAm do Azo0 1t situa A7 lan. sud-sud-ouest de Gendat. L'dglise schsmatique actamlle d6die A T&kl-Haimanot, est sur use 6minence A 'est;
APouest, sr une autre nminence, se trouvent les debdr da murs et magdnneries de lAgtie catholique Guennet-Iessous, constnrite par les Portugais.
La ltmbed
da den martyts est, aroit-on. A so mItres environ A 'est du pan
de ma qui eat l rzate lefpltis visible des ruiea ; elle est crensse an pied
d'un vieux tronc d'olivier coup6 a 30ocentaitrea de terre, at dessine vaguemeat la fome de deux iumauus.- Renseignements fournis par M. Etienne
Soumra, Lazaiiste, et M. le
tP
Frangipani, anciea cosul d'Italie 4 Gonda;.
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viables et vraiment fraternels (i). Ils suivent r6gulierement
leurs usages auxquels je participe quelque peu, ce qui fait que
je puis reprendre la parole de nos confreres d'autrefois, A PWkin, et me demander si ce sont eux qui vivent en Lazaristes,
ou moi, en Franciscain. Le contact avec les indigenes a 0t6
trks bon. Les enfants, qui d'abord se defiaient fortement et
voulaient partir, ont et6 gagn6s par eux et ils s'entendent
fort bien. n M. Marsay quitte Dessid, le 5 septembre, et rejoint Adigrat.
DOs la fin des hostilites, I'interft de la Mission r6clama
la presence au Tigr6 de missionnaires lazaristes italiens. M. T.
Peparaio arrive le premier, et A partir de mai 1936, la Mission
d'Abvssinie b6neficie de son ardeur genereuse et rnalisatrice.
L'automobile neuve qu'il lance sur les routes neuves couvre
et abat en un an :8.ooo km. MM. les Visiteurs des provinces
d'Itali ddsignerent d'autres missionnaires pour I'Ethiopie ;
mais les passeports furent refuses et la substitution, chez les
Lazaristes, se fit avec moins de promptitude que dans le vicariat des Galla. MM. Ferraro, Ferrando, Scattaglia arrivent
A Gouala, le 23 mai 1937. Le 28 mai, inauguration A Gouala
x. Las Peres Franciscses de Dessie out transf• k dens Ik ciaielrede la
mission catoique las rests du frere Blandeasa, inumds avec de grandes diffScuids dansuwtrrain de fortune. (Sur cet incident, voir Arnales 1932, pages
o07-og9). Le prdft apostolique de Desi ecrin•it d M. Andir Marsay, le 3
ja-ner 1938 :
Pensant vousettre agrbable, je me fais un devoir de vous communiquer
qu'a la date du ix d6cembre dernier, j'ai fait exhumer le corps de votre
confrre enseveli dans le jardin de la Mission. A un m&tre et demi de proiondeur, nous avons trouvtun clayonnage en morceaux de bois emp6chant
la terre de reposer sur la biere. Au-dessous se trouvait le cercueil en partait 4tat de conservation.
Aprks qu'on eut donn6 'absoute & la tombe, le cercueil fut port6 par
les soldats au cimetiere Ac6t6 de 1',glise, et d6pos6 dans la fosse dejA prIparde pris de I'entree du cimetiere. Le z3, fut c0l6br6e une messe de suffrage.
Actuellement, nos soldats pr6parent les pierres de taille pour faire sur
la tombe une dalle d'x m4tre et demi sur deux, et an milieu nous mettrons
la pierre d6ja sculpt6e avec P'inscription p•rpar6e antirieurement. Le cimetiere s'est transform6 en jardin, car depuis le jour de mon arrivee A Dessie
(20 octobre), jusqu'A aujourd'bui, six miliciens y travaillent en permanence.
Riv6rend Pre, je vous suis recounaissant pour tout ce que vous avez
fait dams cette Mission, pour la Mission elle-mme et pour mes confrres
qui gardent de vous un sympathique souvenir. Dieu vous binisse et vous
r6compense largement du travail accompli en son nom. Ainsi que les religieux, beaucoup d'autoritks civiles et militaires qui eurent l'avantage de
vous connaitre, se soutiennent de vous avec estime et affection.
SA Addis-Abiba, ou je me suis rendu en dacembre derniex pour la riunion
pliniire des Vicaires et Prefets apostoliques, j'ai trouve Mgr Beckis, Pcrfet
duI igrai, excellent Prglat, et j'ai eu I'occasion de m'entretenir avec lui
plusieurs jours. Je Pai.invi t 6 ADessik, des que j'aurais arrangu une chambre
d'h6tes.
Mes confreres et sp6cialement le P. Leopold, vous envoient leur souvenir et vous saluent cordialement. Pour moi, je vous envoie mes soubaits

les plus cordiaux et les plus sincires de nouvel an.
Votre tout d6vou6

P. Costanzo BERGNA

Pridet apostoliqu de Dessid.
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d'un cours de tigrden, et les nouveaux missionnaires, pour le
bien des Ames, repassent des mots, diclinent des pronoms,
conjuguent des verbes A tournure semitique. Its constatent
d'ailleurs que les 616ves et snminaristes sont familiaris6s avec

la langue italienne.
Au cours des 6v6nements de 1935-1937,

la sereine r6serve

des Supdrieurs majeurs se refusa & enjamber sur la Providence, et attendit les directives et initiatives du Saint-Sfige.
En juillet 1937, M. N. T. H. Pere manda des ordres nets :
Les Lazaristes des Provinces da France etaient relev6s de
leur faction. MMI. Granier et Blanchard quittent Addis-Abeba,
le 26 mars 1937. MM. Tesfa-Sellassi& et Moulet quittent
Addis-Abeba le 20 aoft. Les uns et les autres se rendent di-

rectement en France. M. Ferrando, Lazariste italien, prend la
charge provisoire de la Procure d'Addis-Abeba.
Les Lazaristes diu Tigr6 placent, 7 septembre 193.7, dans
I'glise d'Alitina, deux plaques de marbre rapppelant le nom
des six Lazaristes qui y sont enterres (1).
MM. Sournac et Atsbeha restent dans la Mission du Tigre

et M. Antoine Ferraro remplacera le Superieur eccl6siastique
jusqu'a la nomination - imminente - du pr6fet apostolique
du Tigrd. Le 13 septembre 1937, MM. Bringer, Kieffer, Zwick,

Marsay et Gimalac quittent Adigrat. M. Marsay a racont6 le
voyage. t Les Missions des Lazaristes et des Files de la Charit des Provinces de France ,, d4cembre 1937, page 258, et
c Annales de la Congrdgation de la Mission ,, annee 1938,
pages 7o-76. M. Vergs nous autorisa A faire le pOlerinage de
K6ren. M. N. T. H. Pre, dont la juridiction est plus vaste
et deborde les continents, nous autorisa A faire le pelerinage
de Terre -sainte.
MM. Sournac et Peparaio nous accompagnent a Massaoua
et le P6 l6ve 'ancre !e 17 septembre au soir. L'itineraire - car
le temps 6tait clos des libres et aventureuses chevauch6es - ne
fait pas un pli et n'alimente pas la moindre discussion ou contestation au sein duipetit college apostolique: Port-Said, Palestine, Port-Said, Naples, Rome, Turin, Pars.Un retard de bateau
nous doue quelque 48 heures A Port-Said, et Mgr Hiral, vicaire apostolique du canal de Suez, nous d6taille a loisir sa
cathedrale, dddide a Marie, Reine du monde, les jeux et
gammes de lumiere notamment. La moiti6 des vitraux, c6t6
abside, est jaune et or ; 1'autre moiti6, c6t6 nef, bleu et bleu
fonc6. Les deux teintes fondamentales fusionnent dans I'ample
vaisseau, et les harmoniques de leurs nuances varient selon
I'heure du jour et la hauteur du soleil. L'architecte s'inspira
de I'effet et atmosphere religieuse que 1'dglise des Invalides,
A Paris, doit A ses vitraux bleutis.
A Rome, M. Ryckewaert, superieur de la Maison internationale, M. Bringer et moi, avions fait visite au (General des
l. Une de ces plaques porte
Hic jacetl/A. R. Eduardus Gruson, C. M. IA Die 31 jan. ar. g9oz21
Superior Missionis l Abyssiniae ijObit Alitienal• die 21 nov. an. 193411
Aealis suae 72.
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93, art. a.
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sommes A

Paris, le 18 octobre 1937. A la porte de Saint-Lazare, MM.
Robert, Piet, Guichard, Granier, quelques chers frhres coadjuteurs neus doaent r'accolade risenrve A aex Pqu reviennent
des champs. Nous v6neroas les reliques de saint Vincent et
son successeur, le T. H. M. Souvay, nous accueiUe en
,a

Pi•e w.

La prdfectura aposloiiue du Tigri. - Les Lazaristes italiens fond-ent, en 1839, la Mission d'Abyssinie. L'hroisme
at Is s lCsnmarquerent leur effort. Vingt - sauf erreur Lazaristes italiens furent places dans la Mission d'Abyssinie,
onas avant I867, huit entre 1885 et 1894, le dernier plus tdcem, x839;
meat : Sapeto, 1838 ; Justin de Jacobis, 1839 ; MOUont
Mgr Biancheri, 84z2 ; frkre Abbatini, 1842 ; Serao, 1843 ;
frkre Filippini, 1843 ; Stella, 184 ; Mgr Delmonte, i86o ; De
Vito, 1864 ; Leoncini, 1867 ; d'sengard, 1885 ; Giannone,
1888 ; Longinotti, 888 ; Venturini, i89 ; Abbate. 1891 ;
; Catalano, 1912.
892 ; Rossi, 8
Ardemani, 1892 ; Chiar;,
Cinq Lazaristes italiens sont enterrks en Ethiopie Vdn&rable
Justm de Jacobis, i HIbo, 186o; Mgr Biancheri, & MasDelnonte,
saoua, 1864 ; frere Filippini, i Enmkoouou, 86
& Keren, 1869 ; Longinotti, mort prb~ de Ghinda, 1892.
Le Saint-Siege,

divisant en

1i9

la Mission d'Abyssinie,

rhserve aux Lazaxistes italiens une part du vaste territoir.
D& oectobre r936 ' OrienstaoL ~rivat : i.-.Si les personaes
des- missionnaires doivent etre changees, I'important est que
l. confrAjes du V6nrable de Jacobis, premier apStre de
continuer son oeuvre. La Sacrje Conw
I'Abyssinie, restpot.
grCgation comprend bien votre 6tat d'Ame et celui de v•s eodfrces places dans la n4cessit6 d'aban4onner la terre d'Ethiopie que xous rendirent chere tant de, sacrifices et tant de travail d'apestolat ; mais savoir que 1'heritage sera recueilli
par d'autres Fils de saint Vincent sera pour vous & rdconfort... Votre ceuvse ne pouwra qu'stre bWsie par le Seigneur,
soit pour Ies mirites acquis par tant d'anmide d'apoetaelt,
soit pour le dernier sacrifice qui vous a &t6 demasd de le
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tonfier A d'autres. » Les trois Provinces Lazaristes d'ltalie

rwurent ainsi la charge de la pr6fecture apostolique du Tigre. Tigrat, forme tigr6enne du mot, sera vraisemblablement ia
plus usit6e ; te franqais prtfere encore la forme amharique :
Tigri. Mgr Bartholomeo Bechis, Lazariste de la Province de
Turin, et nommn prfet apostolique, le zz septembre 1937,
et arrive & Adigrat le 8 decembre. Avant La fin de 1937. une
douzaine de Lazaristes des trois Provinces d'Italie oat rejoint
'Ethiopie.
Entre toutes les Missioas de I'Ethiopie schismatique, la
Pr6fecture du Tigrd a les meileurs 6lments de succts. EUe
est la plus homoglne. Une seule langue indigene, le tigreen.
Le climat est sain. Le territoire confim aux Lazaristes ne
compte p!us de vastes zones fiivreuses et disgraci&es, telles
que la Dancaie, Assab, Massaoua, le pays Counama, le
Ouolkait, les provinces contigues au Soudan anglo-gyptien.
La. prefecture du Tigrd dispose, en septembre 1937, de quatorze prhtres s6culiers indigknes.
Des 18 pretres sEculiers de I'ex-vicariat d'Abyssinie un est ariginaire du Choa, trois de I'ancienne Erythrie, tes autres du
Tigrd. Celui qui est du Choa reste a la Procure d'AddisAbdba. Chacune des trois r6sidences : Mendida, Kerker,
Dessii, gardent un prttre s6culier indigene. Les prtres indigen, eeeffet, demeurent ob ils sont, quand use Mission est
divisee ; quitter un poste sous pretexte de rentrer dans son
pays s.rait desertion. Le prOtre indigene qui aprs la division
desire um changement, doit obtenir la pr4alabe et rdgui&re
autorisatiom.
Les distances et difficultis de communication dispersaient
et amortissaient, dans le vicariat d'Abyssinie, t'lan missioninare. Concentres au Tigr6, les Lazaristes italiens peuvent
ramiasser teurs forces, faire du simple et du solide, travailler
en liaison Attoite, occuper tout te pays .qui leur est confi,
annoncer efficacement la v&Rit6 catholique et I'Union ai Sigge
de Pterre. Us ont le droit de poss6der une maison, d'acheter
&i terrain. Its bnefficient des amdliorations matdrie•es et
des modernes movens de transport. Les derx arteres AsmaraDessi6, et Asmara-Gondar traversent le territoire de la prdfecture ; la route Adigrat-Adoua est en voie d'achveument, et
'automobile e la Mission d'Adigrat ne sera plus condamnie
apasser par Asmara pour aller A Adoua. Les services de statistique et de topographic publieron4 i'exacte superficie de lw
Mission, le c•Fie de a population, les cotes d'altitude et les
zones de fivre que rigle la courbe des saisas.
L'Eglise, de son c6td, pourra desormais multiplier les mervefles habituelles de son activit6 et realiser divers projets et
oeuvres sp6ciates qui In* tiennent h coeur, telfes que seminaires
rLgionaux, monachisme catholique, assembMes et rdunions des
Chefs de Mission, ordonnance et refonte de la liturgie indighne, mise en pratique et en exercice de Ia codification canonique orientate, unification des catechismes et formulaires
de prItre, etc. Quand les indigenes auront pris goat A la

-- 598 lecture, on pourra essayer de substituer A leurs manuscrits

des livres imprimbs et expurges d'erreur. Le Synaxaire ethiopien, le Fetha Niguest, le Haimanot Abeou reconnaissent la

primautA du pape, si le texte n'a pas 6td remanid, si le parchemin n'a pas 6te racli au couteau. Les livres de theologie jacobite et schismatique sont avant tout anti-nestoriens ; ils ana-

thematisent le concile de Chalc6doine, parce quils considerent le concile de Chalcedoine comme nestorien.

Ils con-

damnent d'ailleurs Eutyches ; leur monophysisme est plut6t verbal, plus imprecis qu'errone. A noter la cynique mais
etonnante lettre que le roi Basilide (Fassiled&s) adresse au
patriarche Mendez, et que M. Coulbeaux reproduit dans
son c Histoire politique et' religieuse de I'Abyssinie a, volume II, page 238. Les evenements, il est vrai, et les vicissitudes des temps, la reaction de I'abouna Salama contre le catholicisme, jet6rent le parti Teouahdo et I'Ethiopie officielle
dans un monophysisme dur et tranchant. Le bienheureux
Gubbrk-Micael, sous les coups de fouet en queue de girafe,
confessa le dogme des deux Natures.
Pour changer l'etat profond et les dispositions des Ames, il
faut le temps. Vers aoOt 1937, un schismatique de Gouala par interm6diaire, afin de ne pas 6tre d6couvert et soup-onni
- fit des ouvertures aux missionnaires : c Je veux etre catholique et sauver mon ame. Ma conversion restera secrete.
Si elle transpirait, ma famille et ma parentd me rejetteraient.
Oh trouver un refuge ? Oh trouver du pain ? Je serai catholique en secret. Vous me donnerez les sacrements en secret.
Je continuerai exterieurement la vie schismatique, messe et
communion A l'6giise schismatique. , L'homme n'est pas malade, ni en danger. 11 ne peut se resoudre A I•ineluctable.
Nous lui conseillons de faire une vraie prikre, de chercher une
autre maison, de changer de pays, etc. En septembre 1937,
quelques jours avant de quitter Adigrat et I'Ethiopie, nous
apprenons qu'un mal subit I'a emporte. Apres deux ans d'occupation et sous le signe de la libertd religieuse, l'etreinte et
emprise du milieu schismatique ont garde leur efficience de
mort. Se convertir, c'est toujours renier sa tribu et trahir

son sang.
L'opposition du cergi schismatique s'affaiblit. L'hostilit6 et
la caste des chefs disparaissent. Les defiances pourront s'attenuer et les prejuges diminuer. Les Ethiopiens que ne satis-

'font pas une foi obscurcie et des absolutions sacrileges pourront plus aisement trouver Ia lumi6re et pourvoir A leur Oternit6. Les missionnaires pourront agir sur les Ames de bonne
volont6 et former les generations neuves. Ils pourront preparer et revivre des jours de moisson, renouveler et multiplier les temps et les conqu&tes que M. Coulbeaux, l'incomparable missionnaire, decrit dans , Annales de la Congrigalion de
Mission
sa
,, 1891, page 447- Le Lazariste, qu il
nom de Jacobis ou Edouard Gruson, prkche aux Tigrqens ait
depuis un siecle l'Union au Siege de Pierre. Au cours des con-

versations prolongdes sous l'arbre des jugements ou dans
la
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cabane fumeuse, les indligenes pourront parler avec serenite
et discerner sans parti-pris le vrai visage de Jesus-Christ, le

vrai chemin de Dieu, l'Eglise catholique. a Aurore et varitd,
disent-ils, ne manque pas de se montrer.

a

Paul GImALAc

MONSEIGNEUR

JEAN-JOSEPH

GUILLEN,

EVfQUE DE CAJAMARCA
-

Sa mort (13 septembre 1937)

-

La mort de Mgr Guillen, non seulement a jet6 la consternation dans notre Province enti6re, oi ce vrai fils de Saint Vincent 6tait universellement aimd et venere, mais ce fut un
deuil cruel pour le diocese de Cajamarca et pour tout le
P6rou, oI le saint ev&que jouissait d'une grande reputation.
A I'occasion de sa maladie et de sa mort, le Gouvernement
peruvien, le Nonce apostolique, le cardinal Pacelli et de nombreuses personnalites envoyvrent des t6moignages de leur estime et de leur douleur.
En tout et partout, soit comme directeur trhs aim4 des
Sceurs du Pdrou, soit comme professeur ou sup6rieur dans
diverses maisons, soit comme dveque, Mgr Guillen fut toujours un vrai fils de Saint Vincent, anim6 de son esprit, aimant profondement la Congregation et se ddvouant pour elle.
Ne A Ardquipa (Miraflores), le 5 dcembre 1869, il fut 6elve
de M. Duhamel (1832-1908) dont la memoire reste en b)n6-

diction dans tout le Perou : ce Lazariste fut en effet le formateur de plusieurs gendrations de prttres, parmi lesquels un
bon nombre d'excellents confrbres et de futurs Av&ques, dont
Mgr Lisson, archev6que de Lima, Mgr Ampuero, 4veque de
Puno' Mgr Guillen.
Ce dernier fit ses 6tudes de philosophie et de thdologie a
Paris et conserva toujours le culte de la Maison-Mere et de
ses superieurs. De retour dans cette Province, ii exerca son
zele apostolique, A Arequipa, dans les siminaires de Bolivie
et de Cajamarca, dont il fut le superieur. En 1929, nomme
superieur de la maison de Lima et directeur des Seurs de
la province du P6rou, ii fut toujours, meme aprks sa consecration 4piscopale, leur pere devoue, leur guide prudent et
dclaire.
Soit comme confrere soit comme 6v~que, i Monsieur Guillen
resta toujours Monsieur Guillen ,, c'est-A-dire le pretre bon,
affable, z61e, dou6 de la plus profonde et sinc&re humilitY.
Cette dernibre vertu brillait specialement en lui, et ii fallait
entreprendre une veritable lutte avec
s'agissait de lui confier I'autorite.

lui chaque fois qu'il

SSon Excellence le Nonce apostolique en fit la preuve lorsqu'en 1933, il lui manifesta son intention de le presenter

-6oo-comme futur dveque de Cajamarca. Ce furent alors des supplications et des larmes pour que son nom fut ecart6, protestant de son incapacit&. Le Congres du Perou, A l'unanimite, pr4senta au Gouvernement le nom de Mgr Guillen,
comme 6veque de Cajamarca. Mais, malgr4 tout, Mgr Guillen
persista dans son opposition, envoyant au Congres son refus.
Je passais alors A Lima, de retour de I'Assemblee de 1933;
je trouvai notre bon confrere plong6 dans une vtritable afflietion que partageaient d'ailleurs confreres et Sceurs. Avec M.
Guillen, nous nous rendimes h la Nonciature pour renou-

veler nos supplications au Nonce. Je revels encore cette scene :
mais le Nonce fut inflexible, invoquant les n6cessites du dioc&es et le bien de I'Eglise. Nous domes nous incliner.
Mgr Guillen fut consacrý eveque A Lima, le 20 mai 1934,
au milieu de la sympathie universelle. Eveque de cet immense et difficile diocese, qui s'6tend des rives du Pacifique
aux sommets de la Cordilltre des Andes, jusqu'aux confins de
la region I'Amazone, ii exerqa.son zele apostolique, s'occupant
avec un zele 6claird du clerg6, prechant, confessant, pr6occup6 du bien de I'Eglise et de sa chbre patrie, multiphant ses
travaux.
Dans sa vie intime, Mgr Guillen resta toujours, une fois
dveque, le bon et saint lazariste que nous avots tous connu;
d'une forte pi&t6, humble, mortifie. II vivait au s6minaire an
milieu de ses confreres, s'associant aux exercices de la Communautd, etant pout tous an conseiller, un pre.
II avait pris pour devise de son Ecusson episcopal ces pa-

roles gdn6reuses ; a Animam pro ovibus a. Ma vie

our mesr

ouailles I
Cette devise, il la realisa jusqu'& la mort, puisqu'apres 4
ans d'dpiscopat, it mourut, les armes a la main, au milieu
des brebis lointaines qu'il venait d'Ivangdliser.
Avant sa derni&re visite pastorale, A des pr/tres qui lul ropresentaient les r6els perils de son entreprise, ii rdpondait
a Et pourquoi done suis-je eveque ? Si je rencontre latmori,
j offrrai ma vie A Dieu, tout heureux de mourir dans I'accomplissement de mon devoir.

Et ce fut prdcis6ment ce quil r6alisa : la mort vint le

prendre dans cette derniere visite a une region eloignde.
Le d6vou6 secretaire de Mgr Guillen, M. le chanoine Jaime
San Miguel, qui accompagna son cher Prdat et fut temoin
jusqu' la fin de son zele et de ses vertus 4vanagliques, nous
a laiss4 un edifiant et interessant r4cit de ses derw&res journ6es de marche apostolique.
Nous nous permettons de transcrire ici les parties principales de cette ddifiante narration, car rien ne peut nous montrer davantage ce que fut notre confrere et nous faire connaltre ses vertus sacerdotales, car it mourut comme II avait
Vdcu...
SMonseigneur commenca sa visite pastorale le 3 juie
traversant dans I'accomplissement de sa mission plusiours
villages, par des chemins qu n'en opt que ie nom, au milieu

-6oI
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des incommodit6s que 1'on peut imaginer, chevauchant sur de
mauvaises montures, exposd A chaque instant A&tre precipit6
dans I'abtme.
Pour comble, les douloureuses varices dont souffrait Monseigneur, avaient augment6 depuis quelque temps, semblant
vouloir le d6tourner de son projet de voyage. Chaque pas de
sa monture devait etre pour lui l'occasion d'une souffrance
atroce et cependant nous arrivimes a Cutervo, sans avoir entendu une seule plainte sortir de sa bouche ; au contraire,
ii faisait preuve A chaque instant d'une gaiet6 tout apostolique,
nous soutenant par son exemple, nous les jeunes qui nous
trouvions, A chaque Atape, fourbas, extknu6s. Et lui, dans
quel etat arrivait-il ? Nous devions A deux le descendre de
cheval et le d6poser quelques instants sur un lit, car ses pauvres jambes lui refusaient tout service. Cependant, aussit6t,
il recevait les visites et prdparait le programme du jour suivant, nous envoyant nous reposer pour faire face au travail
qui nous attendait. Et lui, A 9 cu to heures du soir, se mettait A. reciter son br6viaire. Le lendemain matin, ii 6tait le
premier levd, se trouvait le premier au confessional, faisait le
catdchisme aux enfants et aux adultes et pr&chait trois ou
quatre fois par jour, A I'instar de Saint Toribio.
Avec ce programme suivi en tous points, jour par jour,
heure par heure, nous arrivmrnes le 17 aoOt a Cutervo, ou les
autorit6s et toute la population vinrent triomphalement A sa
rencontre.
Harass6 de fatigue, Monseigneur dut faire son entree A
cheval, 1'enflure des jambes avait terriblement augmente et
cependant toujours souriant, toujours bon et affable, il rdpondait avee une affection paternelle aux demonstrations en-'
thousiastes des paroissiens. ui eut pensd alors que 4 semaines
plus tard, cette m&me population que Monseigneur avait conquise entixrement, allait I'accompagner dans une autre manifestation bien diffrente ! Parlant A ses pr&tres de la region rdunis autour .de lui, il dit dans un de ses entretiens
pastoraux : c Ma plus grande gloire serait de mourir au
milieu de vous- dans I'accomplissement de ma tAche pastorale. n Et, en effet, par l'intercession de Saint Toribio, ii mourut sur la breche en vrai soldat du Christ.
Le 23 aoAt, il commenqa la visite pastorale,avec la meme
ardeur, le meme esprit qu'il avait manifest6 dans les differentes paroisses : confessions, pridications, confirmations. Je
feral remarquer que le travail des confirmations dans ces
regions est tout
particulirement
fatigant.
Matin et
soir, Monseigneur s'adonnait A ce travail : en Ndpit des avis
et r6primandes, il 4tait impossible de faire taire ce rassemblement d'enfants et d'adultes. Et, dans cette ambiance, Monseigneur devait instruire le peuple au sujet du Sacrement qu'il
administrait. Vu la froideur et I'humiditd qul regnait alors
a Cutervo, rien d'etonnant que le 26 aout, au sortir de l'6glise,
A 7 heures du soir, Monseigneur ressentit les premi6res atteintes d'un refroidissement ; cela ne l'cmp&cha pas d'assister

encore A la cer6monie du soir. Le vendredi 27, ii se leva,
comme d'habitude, et malgre le malaise dont U souffrait, 11
travailla toute la journde jusqu'A 6 heures du soir ; une forte
fievre se declara. Appeld aussitbt, le m6decin de la region constata que Monseigneur 6tait atteint d'une pneumonie aiguu
au poumon gauche, avec complications au coeur et aux reins.
J'avertis alors par telephone ses amis de Cajamarca. Aussit6t, un ing6nieur, M. Pardo de Miguel, s'offrit de venir a
Cutervo avec son avion pour amener deux Filles de la Charite et apporter des bailons d'oxygene. Mais cette offre ne
put etre aussit6t acceptde A cause du mauvais temps, vu
aussi que Cutervo n'avait pas de terrain d'atterrissage pour
avion.
Cependant Monseigneur comprenant la gravitn de son etat,
appela le P re francscain qui 6tait son confesseur ranant la
visite pastorale et lui manifesta son desir de recevoir 1'Extreme onction et le Saint Viatique. Ceci se passait le 31 aott,
un autre docteur arriva A Cutervo, ii se rendit aupres du
malade, se rendant compte de la gravite de son 6tat, ii proceda d'urgence A une saignee, accedant a la demande que
lui fit Monseigneur de recevoir les derniers sacrements. Le mB
decin s'opposait pourtant a ce que 1'Cveque prit la parole en
cette occasion, lui objectant que cet actc pourrait lui 6tre
prejudiciable, vu son 6tat. Cependant, Monseigneur insista
tant que c'stait son devoir d'6vcque, qu'on lui permit de remplir ce dernier devoir. II en fut ainsi decide et comme membre
du Chapitre, je dus lui donner les Sacrements ; ce fut une
scene que je renonce A decrire. Monseigneur, si sensible, lui
qui s'attendrissait si facilement, se montra joyeux et serein,
pendart que tous les assista-ts fondaient en iarmes. Au milieu de cette triste cermonie, comme un Pre qui donne
ses fils bien-aimds ses derniers conseils, le cceur plein de tendresse, il nous fit ses adieux. C'dtait vraiment le Bon Pasteur qui en se separant de ses ouailles, de sa chore Congregation, de ses cheres Filles de la Charite, 'le son Chapitre,
de ses prtres, de ses diocesains, les bdnissait tous, s'humiliait devant tous, leur demandant pardon des fautes imaginaires qu'il avait commises. Et, pour comble,oseppliant hmln
blement M. le Cure de Cutervo de lui preter un petit coin
de sa pauvre dglise pour y enterrer ses restes mortels. Ensuite,
it exigea de nous tous la promesse formelle de ne pas embaumer son corps. 11 renouvela alors ses Voeux, comme
membre de la Congregation, rephta sa profession de foi que
lisait le
re Gainza et demandant lui-meme les Saints Evangiles pour pouvoir redire intelligiblement :
Sic me Deus
e
adjuvet et hoec sancta ejus Evangelia.
Les dmotions, les inquietudes de ces tristes jours nous ont
fait oublier une infinite de details, pourtant je vous en conterai quelques-uns qui vous feront bien connaitre l'etat d'Ame
de notre venere defunt.
Depuis trois annees que je connaissais et accompagnais
Monseigneur, jamais je ne I'avais vu si jovial et de si bonne
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humeur, que pendant sa maladie. Lorsqu'il etait en sante,
tous les soirs nous allions nous informer des derni&res nouvelles d'Espagne par la Radio. En ses derniers moments, se
souvenant de ces nouvelles, il dit : c Vive 1'Espagne ! Qu'y
a-t-il de nouveau ? Franco repousse toujours les Rouges,
n'est-ce pas ? Ah ! mes rouges A moi, ceux qui sont log6s
dans mes poumons, personne au monde, ni meme Franco ne
pourra les diloger. n
Les m6decins avaient ordonn6 une saign6e, presque impossible A cause de la forte coagulation du sang... Ses douleurs furent intolbrables, il les supporta sans une plainte. Aux
personnes qui venaient s'informer de sa sant6, il faisait
rdpondrp aimablement : a Je ne puis prier mais j'offre mes
souffrances pour vous. a Nous d6sirions le veiller chacun notre
tour, c'etait son vrai tourment : a AUez done vous reposer,
nous disait-il, vous allez tomber malade et les medecins vous
II1 faut dire qu'en l'espace de 8
charcuteront comme moi.
jours on lui fit plus de cent cinquante piqCres qu'il supporta
sans mot dire.
La reputation de saintetd de Monseigneur s'etait repandue
par tous les alentours de Cutervo, et ces braves gens le
consideraient comme leur appartenant en propre ; ils apprirent qu'il avait besoin d'oxvgene, lequel ne pouvait arriver
jusque-IA sinon par avion.
Les habitants de cette population vivaient trks divisds entre
eux d'opinions et d'autorit6s ; n6anmoins, ils s'unirent tous
comme une seule Ame ; oubliant leurs rancoeurs. ils ddciderent
de r4unir tout le monde valide du pays, pour pr6parer un
champ d'atterissage. Tous accepterent unanimement, choisirent le lieu qui leur fut pr&t6 avec la meileure grace immni-diatement. Ce meme soir, une centaine d'hommes se presenttrent
pour le travail, mais, vu I'leure avancqe, on attendit au
lendemain.
A la premiere heure du jour suivant, toute la population
etait sur pied, elle se dirigea tout entiere, vers le lreu choisi,
A environ 5 kilometres de Cutervo, hommes, femmes, enfants : m6me les 6coles rest&rent desertes ce jour-IA. Les
hommes et les enfants travaillaient, les femmes pr6paraient
les aliments. Le soir, le champ d'atterrissage 6tait pr&t :50
mrtres de large sur 650 de long. Imm6diatement, on envova
un tldegramme a M. Pardo de Miguel, lequel r6pondit tout
de suite, que d6s qu'il aurait I'oxygene et les m6dicaments,
I'avion partirait pour Cutervo.
Le dimanche, A Io heures du matin, apparaissait A l'horizon, au-dessus des cimes neigeuses de la Cordill6re, la silhouette de l'avion, le premier qui osait s'aventurer A traverser cette partie de la Cordillbre pour venir atterrir dans ces
plaines inconnues. Le pilote est un excellent catholique, personnalit6 6minente, homme des plus charitables ; la reconnaissance que nous lui devons est ternelle. II arriva sans
encombre, descendit majestueusement, nous apportant un
grand tube d'oxygene et tous les rern&des qui pouvaient 9tre
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consulter plusieurs medecins pour ne rien oublier. A son arriv6e, on voulait conduire M. Pardo de Miguel A la r-eeption officielle. t Non, non, dit-il, premihrement A Monseigneur ; ii faut lui donner d'abord loxygine, ensuite, nous
verrons.

Quelle emotion pour notre bien-aimd prbiat, quand il apercut
au pied de son lit M. Pardo de Miguel implorant sa bnediction ; notre edification ne fut pas moins grande. en entendant
ce bon Monsieur, modeste et g6ndreux, rdpondre A notre malade
toujours reconnaissant : Oh ! Monseigneur, je ne merite auCun remerctment, c'est la divine Providence qul a tout fait. u
Alors, notre saint Eveque, levant sa main droite pour le benir,
ajouta : a Vi-e I'Espagne I a II faut dire que M. Pardo de
Miguel est espagnol. Pe bon Monsieur ne voulut absolument
recevoir aucune compensation pour toutes les depenses qu'il
avait faites.
A partir de ce jour, la san:e de notre bon Pr6lat parut se
remettt:-e. tant et si bien que les docteurs le d&clarrent hors de
piril ; malheureusement, le coeur restait tres faible et inquietant. Nous 4tions tous transport6s de joie, nous preparant A
repartir en avion, emportant notre cber Eveque vers la c6te
maritime, esprrant voir ainsi le mieux s'affermir et le coeur
reprendre quelques forces. De Rome, parvenait A notre saint
Prdat la Ben6diction apostolique, ce qui lui causa une profonde et bien douce emotion.
Monseigneur, lui, ne partageait pas notre optimisme ; il le
donna A entendre plusieurs fois, disant : i Attendons ! Qui
sait ce qu'a disposd le Divin Maitre ! a Pourtant, son Ame
restait paisible, tranquille ; ii se leva meme quelques jours
aprAs, sur l'ordre du mrdecin ; mais le lundi, le jour etant
froid, humide et pluvieux, le docteur ne lui permit pas de
bouger du lit. Vers midi, il put prendre quelque chose, nous
demandant en guise de dessert une prise d'oxygene, et nous
envoya dejeuner. Trois minutes ne s'dtaient pas dcoulees,
quand on vint nous appeler en toute hAte : Monseigneur ago.
nisait. En quelques secondes, nous eilmes la douleur de le.voir
mourir tout doucement, sans secousse, comme une flamme qui

s'eteint (13 septembre 1937).
Voila done comment mourut ce grand EvAque, ce saint et
bien-aim- Pasteur. En lui s'est vdrifiee Ia parole du Seigneur :
a Cuii qui s'humilie sera exaid. , Lui qui fuyait toute renomine, qui avait horreur du bruit autour du vieil Eveque de
Cajamarca (comme il disait), tout le P6rou se mit en mouvement pour avoir de ses nouvelles ; puis, ensuite, pour pleurer
sa mort. Des que le Pr6sident de la R6publique connut sa
maladie, il voulut &tre tenu au courant jour par jour, ordonnant de ne rien Zpargner pour sauver une vie si pricieuse.

Des qu'il sut qu'il 6tait mieux, il Ie felicita. Helas ! il connut
bien vite le d6ces de celui qu'il nommait
lIe Grand Prtdat
rempli de vertus dangdliques. n

Toute la population de Cutervo plpura son Ev&que et
defila

-- 6o5 pleine de religieuse veneration devant sa depouille mortelle.
Le lendemain, ii fallut faire connaitre aux Cutervains la
decision du Gouvernement, qui ordonnait le transfert du corps
a Cajamarca ; le peuple entier se souleva et ne permit jamais
qu'on lui enlevat ce precieux d6pot qu'il regardait comme une
relique. On expedia au Supreme Gouvernement dip~ches sur
dipeches ; a force d'instances, ils obtinrent gain de cause, et
maintenant, les restes vn&rEs du bon AMgr Guillen de douce
mnmoire reposent, comme il i'avait desire et meme annonce,
dans la pauvre 6glise de Cutervo.
Tel est I'6difiant r6cit des derniers jours et des derniers moments de ce bon Fils de saint Vincent, que fut toute sa vie,
Monseigneur Guillen. 11 est mort, comme le soldat, sur le
champ de bataille, les armes a&la main, donnant sa vie pour
son troupeau. Sa mort fut un deuil general pour le PHgou, pour
son Diocese et pour cette Province. Comme on la vu plus
haut, de toutes parts abondbrent les temoignages de sympathie et de venration.
Monsieur Perez, notre confrire, superieur du seminaire de
Cajamarca, fut nomm6 Vicaire Capitulaire du Diocese. C'est
plusieurs anaies telui qui fit l'oraison funbre
dtd ; ii avait
moin intime de ses vertus.
Esperons que du haut du ciel, le bon Eveque, le saint
confrere, dont les cendres reposent dans ce petit village perdu
au fond de la Cordillere, benira la Province du PNrou, oi ii
a tant travaille, son dioc~se et son cher seminaire de Cajamarca.
Etienne STAdDAERT.
LETTRE DE SAINT VINCENT
Voici, du 6 septembre 1642, une lettre entierement autographe de Saint Vincent de Paul. M. Coste (tome i, p. 292293) avail de se rdsigner (bien malgrd luiu d la trarscrire,
avec quelques aufres, d'aprfs l'ddition de M. Pimartin : ic
cependant pas de notables alterations ou d'involontaires ddformations.
Cet autographe de Saint Vincent ecsm passd, en 9gr7. des
riches collections de M. Edouard Rahir, I'eminent bibliophile,
55, Passage des Panoramas, Paris), entre les mains du docteur Pineau, membre du Bureau des Constatations medicales
de Lourdes. Depuis iuin 1935, cette lettre est n possession
de Mfg Gamier, dveque de Lufon, qui grdce a la bienveillalte
communication de l'original nous permet ainsi d'enrichir notre
collection et wnus fournit quelques enseignements de notre
Bienheureux Pere. C'est ici le soin du fondateur a. maintenir les petites pratiques : et alors chez certains, selon les
term, s.de saint Vincent, la passion inimaginable et effroyable

de la sup&riorite,

etc.

Tout cela, en dehors des menus faits historiques sur la
fondation. (Voir pages 61-614 : le contrat de fondation de
Lucon) (Cf. Coste : Monsieur Vincent, tome II, p. 90-92),
et les missionnaires de Lufon, ne manque vraiment pas d'inF. C.
tret.
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de Paris, ce 6 septembre 1642.
Monsieur,
la grace de nostre Seigneur soict avec vous pour
jamais.
-J'ay receu la vostre et celle que vous 6crivez A M.
Thibaut, des advis de laquelle je vous remercie tr&s
humblement et rendz graces A Dieu de la praticque
de visiter chascun a sa chambre toutes les sepmaines et
le reste. 0 Mr que j'en suis consold. Continuez la s'il
vous plaict et avant que d'introduire quelque usage de
consideration je vous prie de m'en donner advis.
(C')est I'ordre que je viens de donner a un de la Comgnie qui a change quelque chose dans I'ordre de I'office qu'on recite a l'dglise. Je ne puis que je ne vous
redie que je suis tout consol de ceste petite praticque
que vous me parlez.
Je suis estonn6 extremement de ce que vous me
dictes de M. T(hibault) (i). Hier au matin il me fict
des instances pour luy permettre de faire un voiage a
Lusson. Je ne scay 'quoy Temploier. II n'a poinct
l'esprit d'obdissance ny de conduite, et si, ii a une
passion de ce dernier qui n'est pas imaginable. Hier
au soir au temps du silence il se plaignoict h moy de
ce que je ne luy confiois poinct aucun employ. Je luy
dis que ceste dispo(siti)on d'esprit me faisoit peur,
qu'il n'y a que l'esprict maling qui les suggere, qu'il
estoit bien contraire aux autres de la Compagnie dont
ceux qui sont en charge demandent d'en estre desposes et que j'ay peine de trouver parmi les autres qui
veuillent de la superiorit4 en certains rencontres. Cela pose, je pense qu'il suivra Mr Louistre (2) qui est
enfin sorty de la Compagnie. Com(m)e aussi quelques autres que vous ne cognossez pas dont deux font
instance pour rentrer, mais il n'est pas expedient. Un
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seul en a gaste trois ou quatre. Une chose me consolle
c'est que fort difficillement un esprit orgueilleux pourra sabastre dans la Compagnie. Les fautes qu'a faictes celuy dont nous parlons M. Th. sont notables.
Je tascheray de vous envoier la planche que vous
demandez aux premiers jours. Mandez moy je vous
en supplie si vous n'avez pas confiance en Dieu qu'il
bWnira les travaux de vous trois en attendant que nous
vous envoions du secours. Je vous prie de ne pas
vous engager aux grands lieux (3) et d'embrasser de
ma part le bon Mons. le Bouesne (4) et Mr Benafos (5)
lesquelz j'embrasse prostern6 en esprit b leurs pieds
et aux vostres a qui je suis tres humble et obtissant

serviteur.
Vincent DE PAUL.
Dieu benict la Mission de Rome: Ilz commencent
a dresser quelques ordinandz qui re;-oivent les Ordres extra tempora.
Suscripom: A Monsieur / /Monsieur Ladmiraut ichanoine et grand
Vicaire//de Lusson pour rendre sili;luy plaict jA Monsieur Chirouer/i
pbre de la Mission//A Lusson.
supdri.u giniral)
(scea duU
part dex soks

Leonard LE BOYSNE, prktre de la Mission
(mort 25 f6vrier lb70)
N6 A ia Chapelle Janson, diocese de Rennes, Leonard le
Bovsne fut admis au Smrinaire interne de Paris le 6 mai 1638.
knvoyd A Lugon, puis A Richelieu, il arrivait A Saint Mien
en septembre 1645. Apres une vie de d6vouement, it y mourut le 25 f6Trier 1670. A la fin do sa Circulaire du 13 mars
r. N6 a Paris en x615 et requ daus la Congrigation de la Mission le 29 juillet 1638, Jean Thibault n'avait guere lesprit d'obissance... En effet, rappele
de LuCon a Paris vers la fin de 1641, il quitta a Caopagnie en cette annie
m&me 1642.
2. Ce noma a 6te barr6 sur l'original ; on le devine touteiois sous les ratures.
Le 26 aolt x642 (Cf. Edition Coste II, p. 287) Saint Vincent constatair ddej
cette sortie.
3. Saint 'Vincent avait d'abord Crit par distraction : ne pas os engager
aux pWtiis uages.
4. Voir Noice de ce Bon Monsieur Bouesse (pages 607-611).
5. Saint Vincent ecrit: Benajos (Cf. Coste II, page 293).

-6o8167o, le Sup&rieur gen&ra, M. Rend Almdras, prononce ce
magnifique eioge : P. S. Nous zvenons de perdre tn tresor
cache de grace et de saintetd en la personne de M. Ldonard
Le Boisne, pretre de notre Congregation qui est mort en notre maison de Saint-Mden, en Bretagne. II a excelld en mortification, en pietd et divotion, en douceur, en regularit, en
obdissance et en bon exemple, mais particulierement en humilitd et en charit ; ce qui se peut voir par 'exercice continuel qu'il en a fait depuis plus de vingt-quatre ans qu'il
diait en cette maison-t4, s'appliquant A catichiser et a confesser les pauvres galeux et puants de corruption qui de toute
part y ont' en grand nombre, pour etre guris par le mdrite de Saint Mien, comme sousent is le sont miraculeusement. A quoi ce bon pritre a toujours vaqud, et presque toujours seul, avec une affection et una assiduili admirables,
menant ainsi use vie cachke, pdnible et charitable, toute
contraire au sens et a la nature, tres agrdable i Dieu, et
dgalement utile A ces pauvres affligis qu'il nettoyait de I'ignorance et du pdchi, et les renvoyait tout idifies et contents. II
etait d'ailleurs le lien unissant, la rvgle avwante et la consolation de toute la famile. ]e m'estime heureux d'avoir fait
mon siminaire avec lui et d'en avoir eti tres idifid des
ce temps-ld. Comme.il n'itait pas bien connu dans la Cormpagnie que de quelques personnes qui l'ont u d Saint-Mien, je
suis oblig) de vous dire ainsi, en gdndral, que c'tait us mis-

sionnaire tres vertueux et des plus accomplis de la Compagnie.

Donnons ici, int6gralement et sans commentaire aucun, la
notice inddite de ce vaillant confrere (Biblioth&que municipale
de Lyon : manuscrit 869, folio 234 verso et ss..
Remarques sur la vie de M. Leonard Le Boesne,
pretre de la Congrigation de la Mission, ddcddd a Saint-Mien
s25 f4vrier 1670.
II partit de Richelieu au commencement de septembre 1645
pour venir A I'itablissement de Saint-MWen. Pendant le chemin, it eait toujours ou en meditation ou disait des prires
vocales. 11 fit quasi tout le chemin A pied faisant monter Ie
frere qui tait avec lui sur le cheval qu'on (235) luy avait
donne ; etant arriv6 au soir A I'h6tellerie, croyant n'avoir
pas fait son oraison en chemin avec assez d'exactitude,
I la
faisait A genous tandis que les autres prenaient leur nepos.
Peu de jours apres son arruive a Saint-Meen, le Sup[drieur]
tuy donna soin des pllerins qui viennent de diverses provnces,
et incommods d'une esphce de lIpre qui rend une odeur assez
difficile A supporter, auxquels il a continu6 de faire le catechisme, ensuite duquel it les a confessds jusqu'& la veille de
sa mort qui fut le jour de Saint Mathias le
2 4 * fivrier 167o,
except6 le temps qu'l a 6tW en quelques missions, et ce avec
zele et une charitn
admirable, passant toutes les matinees
avec eux, les allant chercher par I'dglise, sortant dans le
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<•mnetire pour les ramasser et quoyqu'en hiver il en eut quelquedois fte trols ou quatre il rstait des herres enticreS assis
d'eux, la tet toujours decouverte, les appelant ses
auprt
fr6res et les instruisant avec autant de zMle que s'l et
eu un tris grand nonbre.

eut

Asses souvent ces p6lenxns s'opiniatraient, ne voulant venir
la
enteadre see instructions, dsirant seulement d'entendrt
messe pour s'en retoumer aussit6t apres, mais il ne s'en
rebutait point, les priant et exhortant doucement A venit entendre son catdchisme, apres lequel on leur a souvent oui dire
qu'ils ne voudraieat pas pour tons les biens du monde n'avoir

oui ce -on honme.
11 a eserxc cette charit6 plus de 24 ans, sans se lasser, sans
se relacher, sans demander un changement ny soulagement.
ny sans jamais temoigner le moindre ennui dans une pratique
si peaible et si rebutante a sa nature.
S'il arrivait qu'il ne put trouver des pelerins, ny dedans
ny dehess de 1'eglise, il demeurait a sa place ordinairement
[a35 .verso) des trois heures entieres A genoux en prirxes attendant voir s'il en arriverait point quelqu'un et cela sans aller
quasi jamais dejeuner, que quelquefois que le suprieur Pen
priait instamment et importunement, de quoi it sextcusait
assez souvent luy disant qu'il n'en avait point besoin, uy
promoettant d'v aller aussitbt qu'il se sentirait en avoir besoin,
et nonobstant ce grand travai, ii ne buvait pas A ses repas,
le quart d'une chopine de vin, et ce avec tant d*eau quA'
pelne pouvait-il avert le goit du vin.
Quand il n'avait point a travailler dans l'glise, les aprks
dinees, il denaeurat inviolablement dans sa chambre on debout ou a genoux, sans qunaucun de la maison 'y eut quasi
jamais trouvd assis.
L'on ne l'a jamais vu pendant plus de 24 ans aller une
seule fois au jardin faire un tour de promenade, hors les
heures de rdereation. S'il e pouvait aller & i'office, it venaft

touijors avetir le Sup6rieur, lay en disant les raisons..
Cehly qui eveille la communautd a remarqu6 qn'il n'a jafiais pu hlv altumer sa chandelle dans sa chambre parce qu'l
4tait toujours prtt a sa porte, en hiver aussi bien qu'en ete,
et ceux qui ont log4 proche de sa chambre entendteirent an
cCeur de fhiver se jeter hors de soft lit au premier son de
la cloche du reveil.
Son humiliti :Dans les retraites en prisence de not fr&
res il disait des choses de se vie passae fort particulitres at
albn disait en sa presence quelque chose
fort humiliantes, et si
A sa louange, son visage paraissait aussit6t tout constern6.
II hthappa A an prftre de la Compagnie de lay dire en
son lit de mort qu i allait recevoir la rdcompense de set
travaua ; ce qui ie surprit et luy fit faire un grand lan disant avec un effort [236 recto] extraordinaire : Ah ! Monsieur. 'ay grand sujet de c-aindre, je suis un pauvre mis&
rable qui n'ay fait qu'abuser des graces de mon Dieu, toute
ma vie.
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luy a-o
Le moindre service qu'on luy rendait, comme si on
luy ouvrir
comodait son surplis, ou si on se rencontrait
humblement
une porte, it ne manquait point d'en remercier

et cordjalement.

if y a environ
Au retour de la dernikre mission qu'" fit,
il se servit de
un an, on luy avait prepare un cheval, mais
pour d'autres
cheval
le
laissant
charrette,
d'une
t'occasion
Quand i
Compagnie.
la
dans
luy
que
jeunes
plus
beaucoup
jamais
passait
ne
it
S6minaire,
du
clerc
allait, avec quelque

devant eux.
On a remarque que dans toutes les -bccasions ii choisissait
place.
touiours le pire etle plus incommodant et la derniere
et
It paraissait avoir un beau talent pour la prddication
neanmoins il s'en est ddfendu tant qu'I a pu pour en eviter
I'-clat et s'appliquer incessamment A l'exercice du catchisme
ui parait plus humble. Le vendredi avant sa mort x f6vrier,
i avait pri6 la Compagnie de l'avertir de ses manquements ;
et ne manquait jamais tous ts mois de faire les humiliations
en reconnaissance de la grace de sa vocation a la Compa.
gnie.
S mortification : Peu de jours avant sa mort, un de nos
frkres qui s'aperqut quil avait grand froid luy dit que sil
voulait aller A I'infirmerie, il luy allumerait du feu ; de
quoy ii le remercia humblement et luy dit : i Mon frere,
quand on donne un pied A la nature, elle en prend deux.
[236 verso] En hiver on luy voyait les mains toutes d6coup6es du froid sans qu'il se mit en peine de cette incommodit6. La veile de sa mort, il supplia qu'on.ne l'obligea
point de prendre des ceufs, A cause du temps de cartme. On
a jamais remarqud en luy aucun acte d'impatience, ny au dedans ny au dehors de la maison.
Son obiissance : Au commencement que nous fomes
Saint-Mden, comme le Sup6rieur luy eut dit d'avoir soin des
pilerins, il fut cinq ou six semaines qu'il passait toutes les
apres dindes dans leglise quoiqu'il ne vint personne, croyant
que cet ordre du Suprrieur fut aussy bien pour I'aprs dinde,
comme pour la matinde ; ce quil continua jusques a ce qu'i
fut averti quil suffisait d'y estre la matin[ee]. I ne faisait
jamais rien sans permission. II I'a souvent demandee pour
faire mettre un bouton A sa soutane.
S'il n'avait pu dire matines avec la Communautd, ii demandait permission de les aller dire apris souper ; apres
avoir fait un petit quart d'heure de rdcration.
On luy donna un lit od ii y avait des rideaux, mais !es
voulant 8ter par esprit de pauvret6, il en demanda auparavant permission. II avait souvent ddvotion de prendre le livre
qu'on lisait au rdfectoire, pour retire ce qu'il avait entendu
A table ; mais auparavant il en venait demander permission.
Son amour envers Dieu et le prochain : II 4tait quasi toujours applique ; allant par la maison, il luy chappait souvent de dire tout haut et probablement sans qu'l s en aperCut : Gloria tibi Domine ! A l'autel on luy voyait le visage
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tout enflamme. [237]. Quand quelqu'un de nos frres allait
en sa chambre pour le prier de le venir r4concilier, tout aussit6t ii descendait A I'glise ; quoiqu'il ne fit que de rentrer
dans sa chambre, et qu 1i ne fit que de revenir de I'Pglise entendre d'autres personnes. II avait un soin particulier de s'en.
queter des malades de la paroisse et ensuite demandait permission pour les aller voir et consoler.
La veille de sa mort, it dit la s[ain]te messe : il fit le catechisme une bonne partie de la matinee et confessa jusqu'A
onze heures et demle environ : A midy, il lui prit une defaillance, A meme temps on le conduisit aupres du feu parce

qu'il se plaignait du grand froid qu'il avait endurd l'aprts

dinde ; environ une heure apres, 11 alla A I'infirmerie comme
s'il n'eust eu aucun mal, ot ataravant que de se coucher,
il voulut dire vepres et complies ; environ les 9 heures du
soir il commenca A jetter quantit4 du sang, ce qui fut cause
qu'on lui proposa de recevoir l'extr&me onction ; A quoy it rdpondit qu'il fa demandait de bon cceur ; mais qu'il esperait
de voir le lendemain ses Confreres, et de recevoir I'extreme
onction le matin ; et en effet il parla jusques au lendemain,
environ les six heures du matin, et les saintes huiles 4tant
arriv6es il dit : In manus tuas Domine, etc. clairement et intelligiblement et assez fortement, apres quoy il perdit entikrement la parole ; il recut ensuite I'extreme onction, et mourut
environ les onze heures sans convulsion et quasi imperceptiblement A I'heure qu'il avait accoutumb de finir la charit6 qu'il a fait si longtemps aux pauvres membres de N.S. J6sus-Christ.

LUgON
Contrat de fondation d'une maison de la Congregation
'de la Mission par le Cardinal de Richelieu
Sachent tous qu'en la Cour du Scel royal aux contractz A Fontenay le Comte ont estez pr6sents et personnellement establiz en
droict Nicolas Pichard sieur de la Frainerie receveur du
taillon pour le Roy en 1'eslection de cette ville dud. Fontenay,
et Dame Margueritte Dejan sa femme, de iuy bien et duement
octoriz6e pour l'effet du contenu en ces pr6sentes, demeurant
en cette ville, d'une part ;
et Jacques de Sallo (note I) escuyer sieur de Beauregard
au nom et comme procureur de Mre Vincend Depaul Sup6.
rieur gendral de la Congregation des Rdvdrandz Peres de la
Mission et par l'ordrp et commandement qu'a ledit Mre Vincend Depaul de Monseigneur, L'6minentissime Cardinal Duc
de Richelieu, d'autre part ;
les quels Pichard et Dejan conjoinctz, la susdicte de leur
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bon grd et vollonti chacun d'eulx scu et un a pour lt tout
et sus les renonciations aux bn6aices do division, d'ordre et
discution de blons cy apres d6clarres, out vendu cedda et trans.
portd et par ces prdsentes vendent ceddent at transportent A

perp6tuitd audit seur De Salo audict nom de procureur dudiet Mre Vincend Depaul Supirieur de ladiate Congregaton
de la Mission, stipullant et acceptant pour luy A 1'advenir et
qui de luy auroat droict et cause, en vertu d'une lettre missive dattde de Paris du dousiesme octobre, et d'une autre du
vingt quatriesmo novembre dernier signdes Vincend Depaul :
Scavoir eat une maison vulgairement appelde Pont de vie (2)
scittude au bourg de Luson, consiltant en un grand corps de
logis, caves, celliers, grande court au bout de laquelle sont
les escuries et A ung coing de l'autre bout est un pavilion :
Ie jardin par le derrare dudict logis oa demeurent A prsent
lesdictz [folio 21 Reverands Pkres de la Mission ; et outre le
troeil joignant led. logis et ung petit jardin .au bout duquet

y a ung apentif qu'exploicte, a prsent le nomme6 La Tousche
avecq les entrees et yssues, le tout renferme de murailles,
estant des aipartenances dud. logis De Pont de vi#, tenant d'un
coatA et d'un bout du cost6 du portail dudit logis au chemin
commne 'on vient des grandes portes, A l'aumosnerie de LuQon et de I'austre cost4 au jardin de Jean Cotterau sieur de
Grand marais et de I'autre aux jardins et escuries de Jean
Naulot,. Marie Merland le sieur de la Mongie (3) et autres ;
comme aussy luy ont vendu audict nom, un petit jardin qui
est devant le portail dud. logis De Pont de zie. La rue entre
deux tenant par le devant, A la dicte rue et des autres coster
au jardin de la Chapelle des Debondz, de laquelle est A present chapellain Lorans Rochereau, lesquelles maisons et jardins lesdictz vendeurs ont desclar6 qu'ils croient estre is fiefz
de I'archidiacon6 d'Ayzenay (4) et des Baronies dudit Lucon (5)
et ne savoir a quelz debvoirs lesd. lieux cy-dessus venduz sont
sujectz, offrant le declairer lorsqu'it sera venu A leur cognoissance, faicte ladite vendition, cession et transport pour et
moiennant le prix et somme de quatre mit huit cens cinquante
livres tournois que hlaict sieur de Sallo a haill, et pay6 com-

tant A la veue de nous notaires et tabellions royaux soubserita, auxdicts vendeurs en especes de pistolles, pieces de cinquante-huict sotl,quart d'escuz et autres monnoies en poids
et prix de l'ordonnance, faisant la dicte somme, qu'ils oot
eu, pris et receu ; et s'en sont contenter et contentent et en
'ont quitt6 et quittent ledict sieur de Sallo aud. now- ; laquelle
sommne 13 de quatre mil huit centa cinquant livres est
des deniers dudict Mre Vincend Depaul et d'icelle dicte
sonnam A,dan lhy a este fait par Mondict Seigneur I'Enmientiismie Cardinal due de Riehelitu, desquels lieux cy-dessus
venabz et confxoatea lesditz Pichard et sa femme ; A la sus&
diete ottnritd .t chacun d'eula setA at ung pour la tout, cuame
diet eat,. so sont dtsimis, deavestia e- dessaisiz, en oat vesttt et
saisy ledict Sieur de Sallo audict nom voullant et cansentant

que la possession et jouissance qu'ila en ont faicte suit pour
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et audict nom ; luy en ceddant et transporttant par. I'octroy
des prisentes tous droictr de propriett6 et possession, pour en
juuir ds & pr-sent et & perp6tuit6, promettant lesdictz vendeurs luy garentir et deffendre de tous troubles 6victions et
autres empeschements ; en paiant a I'advenir les debvoirs
qui peuvent estre deubz et acoustumez estre payds, A la charge
neanmoins que tous les- meubles estant en ladite maison de
Pont de vie appartenant aud- Pichard et sa femme y demeun
reront jusques- au premier jour d'avril prochain dans lequel
temps, ils seront tenuz les. oster,. comme aussy pourront faire
ester les deux metz et tonneaux estant audict treuil moiennant quoy lesditz Pichard et sa femme ont quitt6 et remis
audictz Reverends Pares de, la mission les. loiers qu'ils leurs
doivent pour ladicte maison- depuis le aois d'aout, jusques a
present dont ils demeurent quittes.
Et se sont lesdictz vendeurs par expris- reserver et reteous
par devers eux, tous leurs autres- bens, cens, terrages et
complantz qui- leurs appartiennent en la paroisse de Lumon
et es environs - hors les dictes choses y dessus vendues.
Tout ce qui a est6 ainsy respectivement voullu stipul6 et
accept6 par les parties et A ce faire tenir garder et accomplir chacun en leur faict et promesse - ont obliger et hypothecquez tous et chacun leurs biens prasens et [4] A venir

et outre lesdictz
tout comme diet
cution et d'ordre
plusieurs obliger
tenus 'un pour

vendeurs chacun d'euix sedu et un pour le
est, renonqans aux benefice des division- disqu'ls ont dict bienr scavoir et estre telz que
ensemble ayant renoncd auxdits b6enfice sont
etc contrainctz pour le tout sans discution

de biens des autres coobligez.
Dont et de tout ce que' dessus lesdittes parties de leur
consentement vollont6 et requeste ont estez jugez et con.
damnezr par- I jugement et: condamnation de. laditte Cour par
Nous Estienne Robert et Pierre Bonnet notaires- et tabellions
royaux jurez dicelle au pouvoir et- jurydiction- de- laquelle
elles se sont soubmises et leurdits biens - Quant- ce faict

et passd aud. Fantenay en la maison dud. Pichard (6) It septiesme jour du mois de d&cembre L'an mil six. cents quarante et

ung apr6s midy (7).
Adverty du scel: sous- les priv.[ileges]: de l'edict.
La minute est sign6e : N. Pichard, Marguerite
Jacques de Salle et de nousdits notaires. :

Robert- notaire et
tabellion royal

De Jan,

Ji. Bonnet, notaire et
tabellion royal

Reveu pour la minutte et grosses des presentes
pour mon conotaire pour moy quinze livres douze solz
Roolle au. Bureau de Fontenay, le Comte le 8- decembre x641

par may commis soubzign6 Fleau; Reeu. treize sols 4. deniers
Je soubssigne Louis Couillaud' fermier de 'archidiacond
d'Aisenay et Seigneurie de Saint Jaume poui- te tout au fief
desquels est situee la grand maison de Pontdevie appartenan-
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ces et d6pendances de.cour pavilion logis escuries et jardin
ung troil avecq ung petit jardin au boust duquel y a un apen.
tif ; le tout se joignant ensemble ; et aussy fermier des Baronnies de Lugon pour une moitid avecq Gilles et Baptiste

Cicotteaux mes associds en l'autre moitii et desquels je me
fais fort au fief desquelles Baronnies est le petit jardin cys
au devant le grand portal dudit Pondevie, le chemin entre

deux, cognois et confesse avoir receu de 1'acquereur dinommd
au pntz (present) contrat la somme de cent cinquante livres
tournois pour touttes les lots et vantes de tout le contenu
oudit contract et le surplus l'ay remis de composition audit
Sieur acqudreur et me contente ladicte somme de cent cin.
quante livres tz pour touttes lesdites ventes et en quitte et
promet faire tenir quitte ledit sieur acqu6reur envers lesdits
Cicotteaux mes associds par le pr6sent acquict que j'ai escript et signe A Fontenay le Compte le 8* jour de d6cembre
mil six cent quarante ung.
L. Couillaud.

x. Jacques de Sallo, ils de Josias de Sallo, cuyer, seigneur de la Coudraye de Lucon, et de Marie Brisson, fille de Pierre Brisson, s&nichal de
Fontenay. Jacques eat de Marguerite Viole, sa femme, Denis conseiler
du Parlement, fondateur du Jornal des Saands.
2. Pondeie.C'tait I'ancien h6tel des Seigneurs de Pont-de-Vie, paroiss
du Poir6 sous la Roche-sur-Yon, seigneurie qui relevait de 1'eveque.
En 1422, Etienne de Pont-de-Vie 6tait religieux du monast&re de Lucna.
3. Charles de Sallenove, 6cuyer, seigneur de la Mongie et des Foses,
frare de Robert, lieutenant de la grande louveterie de France, auteur d'wm
tfi7d su la Chasse.
4. L'archidiacon6 d'Aizenay avait un fief A Lupon qui est mentionn6 dis
le xi* si6cle.
5. Pierre de Nivelle, successeur d'A)merie de Bragelogue, 6tait alos
6v&que de Lucon.
6. La famille Pichard a doon6 A notre ville Francoise Pichard, femme
tris bicnfaisante qui a 6tWPlamie de Ren6 Moreau et a contribu6 a fonder
l'h6pital g6nral. Elle avait kpous6 Jacques Fourneau, seigneur de la
Chaunme, avec lequel elle se maria le 13 septembre x63z.
7. On le voit Richelieu etait venu en aide & Vincent de Paul, dont i
respectait et aimait le caracthre, et dont il encourageait les bienfaisants
efforts. Ces deux hammes illustres devaient d'aillers se comprendre ; car
il y avait chez eux communaut6 de but. L'un fondateur, orgueilleux et
terrible, de l'unitk gouvernementale, servait d'instrument involoataire A
la cause democratique; Pautre, n6 dans une chaumire et t6ev6 Aforce de
vertus au haut de '6chelle sociale, ramenait le prtre a sa v6ritable mission
et faisait enfin comprendre au peuple que la religion 6tait une loi de fraternit et non un texte plac6 sous la sauvegarde du bourreau. Tous deux
out done rendu d'inapprdciables services a la patrie; mais le dernier do
moins ne fit couler que des larmes de reconnaissance.
N.B. Cesotessosw deBexjamioFiuoqui,danssa brochure Une//fondation/
de//Saint Vincent de Paul / / Luon //par/ IBenjamin FillaI /Fantenay / /
Imprimerie de Robuchon //1848, a pubtid e counra de foidalio de LuoOM;
mais d'aprJsU texte (de Luon probalem t) et use lecture gui d-ci dL-d
prisentatqueues tvriantes avde la grosse sur parc~d in qM so tasous as
Archives Nationales de France, et i proviaen des Archives de la Mission
(S 6706).
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PIERRE-FRAN§OIS

MONTORIO

Vic-ligat ew Avignon (1604-1607)
(Suite) Voir Annales 1937 pages 245-259.

Nicastro, A 26 kilom6tres au nord-ouest de Catanzaro, est
aujourd'hui une ville de pros de 15.000 habitants, avec sources thermales, commerce d'huile, de vins et de poteries. Fondee sous le nom. de Neocastron par les Byzantins, elle a 6et
presque d6truite au XVII* siecle par un tremblement de terre
(168 ou 1683). Dans le vieux chateau ruin6, l'empereur Fredic
II tint quelques anndes prisonnier son fils aind Henri qui
s'4tait r6volt6 contre lui en 1235. L'dvech6 de Nicastro remonte A la fin du XI* sicle. La cathidrale est sous le vocable
des Ap6tres saints Pierre et Paul. En x188 le dioc6se s'est
agrandi du territoire de I'6v&ch supprim6 de Martiraso. II
compte A present environ x1o.ooo catholiques avec xoo pr&tres siculiers et to religieux. De 1539 A 1540 Iicastro eut
comme 6veque Marcel Cervini, depuis devenu pape sous le
nom de Marcel II, dont le regne 6ph6mbre n'a dur6 que 3 se-

maines (9 avril au 30 avril 1555). (i)
Le prdddcesseur imm6diat de Pierre-Franoois Montorio sur

le si6ge de Nicastro a 6td (23 juin 1586 jusqu'A sa mort, 1594)
Clement Bontadosio de Montefalcone, ministre g6ndral de
I'Ordre des Mineurs Conventuels. II avait 6t5 6lu en 1584 au
chapitre de Bologne ; apris son triennat, son successeur dans
cette charge fut choisi a Ascoli-Piceno (1587).
A defaut de donnees positives, je ne veux pas faire de suppositions sur le s6jour et I'activith de Mgr Montorio dans
son diocese. En x6oo, on le trouve a Rome, oil une lettre, A
la date du 18 mai, lui est adress6e de Nicastro par un certain clerc Fabritio Monizza. II lui demande permission, avec
dispense des interstices, de se faire ordonner pretre, et ajoute
en terminant : a Outre que Votre Seigneurie fera oeuvre
pie, nous lui serons tr6s oblig6s toute notre vie, et nous prieI. Marcel Cervini degli Spannochi, ai & Montepulciano (6 mai x50o),
homme du plus rare mirite, plein de modiration, de sagesse et de bont,
fut d'abard secrtaire du cardinal Farn6se, puis 6vique de Nicastro en
1539, prmau cardinal ke xg dkcembre de cette mime anne ; il rendit les
meilleurs services A 1'Eglise conme lkgat pontifical au Concile de Trente.
II a 6t6 6galement biblioth6caire du Vatican et son portrait commence
la s&ie des Cardinaux bibiiothicaires dans une salle de la Vaticane. A la
mort de Jules II, il fut elu pape (9 avril 1555) malgrt le v6to du parti de
rEmpereur. II avait une grande riputation de saintetf et justiiait les plus
belles espfrances,.lorsqu'il mourut (30 avril). Durant son rkgne ,ph6bmre
il prpar ala rouverture du .Concile de Trente suspendu depuis 1552. In
n'est pas prouv6 qu'il ait 6tW empoisonne, comme l'ot pritendu quelques
historiens. C'est de lui que vient le nom de Missa Papae Marc*tli A la fameuse composition de Palestrina.
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rons le ciel afin que, comme aujourd'hui nous vous voyons
<v&que de Nicastro, -nous pissions .vous ~vntrer un jour
4veque de Saint-Jean-de-Latran, et sur ce, humblement nous
nous inclinons,
amoi
.et Jean Thomas, mon frdre. , On voit
qu'a Nicastro on n'a pas oublid t'ancien dvique Marcel Cervini devenu Marcel II, car c'est le pape qu'on entend par
1'4veque de Saint-Jean-de-Latran, cathedrale de Rome, mere
et maitresse de toutes les iglises : ( Sacrosancta Lateranensis
caresia,.omnium ecdesiarurn mater et xqput n, comme porte
einseription .gcrave -ur .la fafade. C'est A .Sint-Jean-de-Latran
que ,demeurerent les Pppes jusqu'A leur d4part pour Avignon,
an XIVo sicle.
Le 29 mai de ,l'anare suivante, Fabritio .Monizza annonce
qu'ld a .6t ipromu au sacerdoce at il demande a Monseigneur
sa :prtection .au :sujet -d'un litige qu'il a, pour entrer en possession d'une maison:A
:lui donne ,par feu son oncle Jean Thomas de Oliverio, .autrefois chapelain. Nouvelle lettre du mwme
A :a date -du so novembre 16ox. Le .14 .fvrier .16o4, to4 jours
de Nicastrq, Fabritio Monizza fait savoir A son evlque .qu'il
ui- a .tcrit, .il y .a quelgues mois, pour le .remercier du canonicat (canto) qu'il lii a fait avoir. 11 lui parle ensuite de
ses affaires, .etc. ;Les 12 et 14 aodt (1604) deux autres lettres
du mnpe A propos d'une curieuse affaire de boucher, .qii le
jour dt saint Laurent, a ,tu ,aet vendu .un boeuf avant la
messe..
Mais en cette annie fo04 de .nouvelles dignitks se pr parent
pour Mgr PiectJrango6s. Ce jniest pourtan .pas le sige .de
Saint-.ean-de-Latran, :revb par .son correspondant .calabrais, qui
le. menace .; mais i est question d'aller ren.placer le pape .de

Rome dans le midi de la ;Erance. On sait que le comtat d'Avignon et le comtat Venaissin (qui T:forment aujourd'hui 'la plus
grande partie du ddpartement de 'Vaucluse) appartenaient autrefois (depuis le XIV* sidle) aux Papes gui les .gouvernerent

par leurs itgats jusqu'a la "R6volution frantaise. Le cardinal
Mrgat titulaire, nommt. pour un temps indetermind, restait A
Rome, tandis qu'un vice-legat, ddelgud pour trois ans seulement, allait sur place .admmistrer en son nom.
Par bref du ro novembre 1604, adressd au cardinal Cintio
Aldobrandini, Cl6ment VIII lui rappelle que, il n'y a pas
longtemps (2), ii l'a cr66 son 16gat a latere en Avignon et
dans le Comta Venaissin et il lui enjoint d'y envover au plus
t6t .un vice-l6gat avec les autres officiers. Le Pape mande
en consequence A ses chers fils d'Avignon et des autres villes
et heux du Comtat *Venaissin, aux !Communautes, .Universitts, etc., de reconnaitre comme tel le 1egat a .latere et de reeevoir avec -respect et obdissance son viee 16gat et ses officiers.

2. Nupsr dit :le bref, eepenliant ilXest nottire qu'il .tait:legat depuis
I6ox. Cintio Passec o, ardinal Aldobrandini, du .tite.de Saint.Georges,
tait fils d'Aurelio:Passero et de Julia Aldobrsadinisur de CIment VIII.
1.a•tkt6
gat d'Avignon de:z6ox
106o0.Jl est mart A Rome le:rer'javier
a6roet.a
nterete .Saint-Pire•r
x.Liens, Aec6t6 du fameun Moise de
Michel-Ange.
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DM le lendemaimn (xa nov.) le cardinal legat, dans L'imposs.
hiitit de seo rendre: en persenna. A son- pasta lointain (quaniam
nobis:in

praesatiuw

non datur ea fraficsci), s'adiesse A Pierre-

EFanroisi Montorio,, 6vque de Nicastra et son Vicaire et prolegat,. A qui. il donne d61gation pour administrer sa province.
Connaissant ses capacit&s, sa noblesse, sa piet&, sa prudence
avec une singuliEre intgdit6 de maeurs et de distinction, il. e
constitne et declare son Vicaire gne6raL et Vice-l1gat, tant
aul spirituel qu'au temporal,. err Avignon et dans le Comtat
venaissin, ainsi que. dans las provinces, villes et pays limitrophes d'Embrun, Aries, Vienne et Narbonne. 1 lui cede tons
le& privileges et facults qui lui ont 6td accordis A lui-ms ne
pour ce sujet par lettres apostoliques dia 17 juin

1604...

In.

jpnction est faite-aux. seigneurs consuls, bourgeois et habitants
de la ville, aux. barons, feudataires, citoyens du Comtat et des.
dites provinces,. ainsi qi'aux recteurs, gouverneurs et oflEciers qpelconques de reconna•tre et recevoir, avec oboissance
t. honneur, Mg;.lRierre.Francois Montorio comme Vicaire g&
niral et Vice-6gat du Cardinal-Idg]
t et du SaintrSibge apos•
tolique. Ce document solennel, fait a Rome, le ir novembre 160o4 sign6 de Cintiu. cardinal diacre du titre de Saint
Georges, legat d'Avigfnos; et muni dtu grand cachet pendant
en cire rouge, est enregistrd au Parlement du Dauphine lb
9 f6vrier i60o5 et Ie lendemain, io fivrier, A la Chambre des
Comptes.
Avant de quitter Rome pour son poste, le nouveau. Vice16gat prend differentes dispositions pratiques.. De. chea lui
(di casa) il 6crit le. 7. d6cembre (1604). I son firre Freddric pour
lui donner ses instructions : c De mon argent qui. vous passera
par les mains, vous retiendreza 2z5 cus par mois qua le con.
sans A vous donner comme subvention, A commencer du
• ddcembre de cette annde.. De plus je consens que vous, dof
1
niez & dcun par mois a Madeleine, notre soeur, qui entre an
monastbre de Sainte-Anne pour cause d'education. De mrme
vous reti-erew le: prik diu baril et du bocal que J'emporte avee
moi; ainsi que des. 4 chandeliers et des soucoupes, selbn que
vous en. aurez calculd le poids. De meme vous payerez. I- loyer
de la maison que joccupe (tengo) A Corte Savella, conform6ment au contrat de location et, 1e teame chu, je serai con
tent que vous_ fassiez un nouveau bail a. ma demande pour re
mfme loyer. Que le contrat soit a mon nom, comme tI prr
c6dent. Je consens que vous habitiez cette maison pendant
man absence. Remerciements et affection. et que Dieu notro
Seigneur vous conserve: et vous accorde tous les biens.
t Pierre-Franqois Moxrono; 6.cque' de- Nlcastro. *
VoilA. qui est clair-et pratiqwe:. Toutes. le, dispositions prises,
le yice-ldgat nommr dut quitter Rome dns. la. demirre: moitid
de d6oeembjw'6o0
ou au dheut de janvier de L'annae: suivante.
On a vu plus haut que les 9 et 1o firrier, sa nomination est
d6dj enregistrde au Parlement et a la Chambre des Comptesdii Dauphind. Cependant, la premiere lettre d'Avignon, dontr
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j'ai gardd note, n'est que du 22 mars x605... Je n'ai pas a
raconter ici l'entre, la reception en Avignon, n les premires
impressions du nouveau prol-gat et de sa suite. C'est aux
tles de Vaucluse qu'on doit en trouve
Archives dpwrtemnw
le rtcit. A mon grand regret, je n'ai pas eu I'avantage de
les consulter...
Dans I'Archiio Chigi-Montoro, je trouve au x5 avril r6og
une lettre de Mgr Montoro conferant la charge de ProtonoC'est son
taire apostolique & Achille Cittadini de Term.
agent pour son prieurd de Cremone, comme un document de
x606 nous I'apprend.
A la date du 9 d&cembre 16o5, un certain Dominique
Sa..toro 6crit de Nicastro a son &v8que et lui parle de la
4
mort de c I'abb Achille si fiddie serviteur de'Wotre Seigneurie
Illustrissime. n II ajoute en post-scriptum : cc En outre, je vous
mon neveu. a Du mAme lieu, le 7 avril
recommande don BenM
suivant, Bernardino Florenzza annonce le tripas du chanoine
Libanoro Gatto, d6ecdd le 1o mars precedent. La lettre est
adressee ? Mgr Pierre-FranfoisMontoro, dvgque de Nicastro,
en Avignon.
On voit que la charge de vice-lIgat aux bords du Rhone
ne faisait pas oublier ies monts de la Calabre.
Le 20 decembre 1605, est conf6rde A Jean-Rinaldo Montoro
l'abbaye des Saints-Philippe-et-Jacques de Feroleto du diocese
de Nicastro. L'acte, donn au palais episcopal (Neocastri is
episcopali palatio), est seulement sign6 par Gregorio Destrangis, Vicaire general du diocese. Le Ix juin suivant, Mgr PierreFranqois, par lettres patentes, confirme A son frkre donation
de cette abbaye des Saints-Philippe-et-Jacques A Feroleto et de
celle de Saint-Theodore a Maida.
Un mois et demi plus tard, nouvelles lettres patentes du
Nicastro, ce
Vice-legat pour declarer son Vicaire gd6firal
meme fr6re, c,clerc Romain, abb6 des abbayes de Saint-Benott
de Strovrono (?) et de Saint-Cassien (diocese de Narni) et de
Sainte-Marie de la Scaletta, de notre diocese de Nicastro, docteur utriusque juris et protonotaire apostolique n. L'acte sur
parchemin, muni de cc notre sceau a, est fait en Avignon in
Palatio apostolico, le 29 juillet 1606, en presence de JeanBaptiste Cavaleio de Milan, notre familier, et de tdmoins A
ce requis. Le tout est signd d'une belle 6criture : P. Frans.

epic. Neocs et V. legs (3).
Vers cette 6poque (le 2 octobre 1606), mourait a Rome le
frere aine Jean-Baptiste, enterrd6
l'eglise de Sainte-Marie-del
Popolo, comme on l'a d6ja dit ; c'est le marquis Frederic qui
devient chef de la maison Montoro. Dans les archives figurent
alors I'inventaire des biens du castel familial, la prise de possession par le marquis Frederic, I'inventaire de ses biens
(18 aott, 4 et 25 octobre 1606).

Voici maintenant, d'apres le tome
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des archives Chigi-

m-3. 1Yaprhs l'ndice cette nomioation aurait dija 6t& faite, ou projete,
par lettre de x604.
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Montoro, intitul6 : Lettere 1600-1607, 6numiration de lettres
ou mieux de minutes de lettres officielles du Vice-16gat. Elles
sont toujours en italien. Annie 1605. c Registre des lettres
ecrites & I'lllustrissime Cardinal LAgat du titre de SaintGeorges, a partir du 22 mars 16o5 ,. xI fascicule : Le
22 mars 1605. Lettre dans laquelle le Vice-ldgat parle entre
autres de la mort du Pape Clement VIII, (4), oncle du cardinal 16gat, son correspondant. II est ensuite question de a Ascanio Ceccolino men secrdtaire a, et enfin Monseigneur prie
Son Eminence de faire remettre A son frere Frrddric c 'incluso pieghetto a. (5). Le 29 mars :6 lettres ou notes par le
courrier ordinaire (con 'ordinario) ; - les 19 et 20 avril :
II lettres ; les. 25, 26 et 27 : 5 lettres avec l'ordinaire
qui partit le 28 (avril) ; les 28 et 29 mai, a con I'ordinario
: 9 lettres. ; - le 2 juin : I lettre ; le 4 -juin:
une ; - le 20 juin par courrier extraordinaire : 4 lettres ;
- le 21 juin : une ; le 29 juin : 4 lettres ; enfin
le dernier jour de juin
:
lettre commencant ainsi :
c Mons. d'Alincourt qui s'en vient comme Ambassadeur pour
Sa Majestd le Roi tres chritien aupres de Notre (cotesta)
Cour, m'a fait de grandes instances... a
2* fascicule : le 23 juillet (?) x6o0
: 6 lettres i - le 23 juillet : encore 4 lettres ; e 29 juillet : lettre commencant
par ces mots : c Par les miennes des 2t, 24 et 25 vous aurez vu ce que j'avais A vous dire des a.-,es d'ici ; A prdsent,

pr l'ordinaire du retour d'un pieton a Genes, je vous dcris... n
30 juillet : i lettre.
30, 4* et $e fascicules : Encore du 29 juillet z605 : une
lettre et copie de 3 d6peches au nonce de France (19 et 23
juillet) ; - le 25 juillet : i lettre au cardinal Igat et x lettre
au nonce de France (Barberini, le futur Pape Urbain VIII),
memoire sur les affaires d'Orange. Le 29 juillet : 2 lettres
au cardinal legat sur les affaires d'Orange ; - le 30 juillet :
une lettre au mmne ; - le 2 aout : une lettre au nonce en
France ; le 3 aott, 2 lettres au cardinal legat et une au
nonce. commencant par ces moiu
: c .Par les miennes des

4. Clment VIII (Hippolyte Aldobrandini), 61h pape en janvier 1592
et mort le 5 mars x6o5, appartenait A une famille florentine. L'6v6nement
le plus important de son r6gne est l'absolution du roi Henri IV. C'6tait
an pontife tr6s pieux ; il se confessait tons les soirs au cardinal Baronins.
Vincent de Paul, dans un premier voyage A Rome, a conau ce pape et
il en parla plusieurs fois aux Filles de la Charit6, avec une ýnmplaisance
marqnue, sirtout A propos de l'observation de la Rbgle. * J'ai vu un saint
Pape, qui (tait Clement VIII, un fort sint homme x qui etait estim6 mEme
des hdretiques. a II avait le don des larmes... quand il montait * la Scal
Sata * albaignait tout en larmes v. Ce saint personnage disait : Que Ion
m'amhne une personne religieuse... qui ait pers6v6r6 dans rob6issance A
ses rgles, et je la canoniserai. Je ne veux point... d'autres miracles. a
Le tombeau de Clment VIII, avec celui de Paul V, son successeur, as
volt A Sainte-Marie-Majeure, dans la belle chapeile des Borghkse (bras
gauche du transept).
5. On n'a pas oublie que le marquis Frederic Montoro, en 1604, avait
t6 elu gentilhamme du Cardinal Cintio Aldobrandini.
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18, 23 et 25 juiRet, et 2 du at, vous aurez vu ce que j'ai A
vous commuunquer sur ies onbgociations d'Orange. " Le 17
aoOt : i lettre au legat ; - le 30 aoit : I lettre au raeme sur
les aHaires d'Orange ; - le 30 aout : encore 6 lettres ; - le
31 aoit : 4 lettres.
Autre cehier : o Minate di lettere scritte all Mr. Card. Legoto, dae mese d'ottobre r605, d'Avignone m.
Le *- octobre : lettre commencant ainsi : a Par la
mienne du i8 du dernier mois, exp6di6e par courrier extraordinaire que j' ai envoyV A Genes, je vous ai rendu compte de
1homicide commis a Carpentras, le soir du 7 aolt par trois
gotilshommes de cette vilte en la personne d'un notaire (note)
Jea Argentio (?)... a Le 3 octobre : i lettre ; - le x6 octobre :7 lettres qui paraissent 6tre de la main mnme du Viceeigat ; - le 17 octobre : 6 lettres et, encore de ce mrme
wjou,une autre lettre d'une belle 6criture et portant, par
exception, la signature autographe : , P. Franco vesce di
Kicastro n. Au 25 octahre : 5 lettres.
Auire cehier : Ddcebbve 2605.
Le 2 d.cembre : 2 lettres " all' III* Legato d'Arignowe a
kwaia ). Le 9 dcembre : i lettre commenrant. ainsi : , Je
le 27 devous enweie 25 tonneaux (otti) de vin... , ; cembre : 5 lettres. Dans cette mtme liasse il y a 6galement
du nonce de Paris ( Affmo ser'o
siges
9 lettres originale
Aaffao (6) arcivescO di Nzaoret , et adressees a w Mions.
Montorio vice-legato d'Avignone ,, lettres datees des 30 janv.
160o, fMvr., 19 avril, 22 et 30 juiliet, 6 et 15 aoit, 26 sept.
et z2 d4cembre i6o5. Et de plus, la copie d'une lettre 6crite
le z2 sept. 16o5 par le nonce de Paris A Mons. de Sellery
(Sifery ?) au sujet du prieurd de Sainte-CUcile de Castelnuo-o.
Toutes ces lettres sout de t'aunae x605. On voit que les
affaires ne ch6ment pas et que I'office de vice-legat n'est
pas une sincure. Pour tes minutes de i606, je n'ai pas de
notes, sans doute parce que, faute de temps, j'allais au plus
press6, A ce qui m"'nt6ressait plus directement.
En 1607, les lettres, A moins d'avis contraire, sont adress6es
6. Maffeo Barberini, n A Florence en 1568, nonce en France, puis cardinal,et efin pape de 1623 A 1644. C'tait un prince lettrk, savant helleniste; il savait anssi 1'hibreu et a laiss6 des poesies latines et italiennesComme pape, i a condamnu le tivre de Jansenius paru en 164o. Dans lhistoire de la petite Compagnie, it tient une place de premier ordre. C'est lui
q.i le 12 janvier x633, par sa bulge Salvatoris Nostri, approuve la Congr4gation la d6clarant c tr&s agreable A Dieu, tr&s utile et meme necessaire
aux hammes s. Pourtant, des x628, Vincent de Paul lui avait adressi une
double supplique que j'ai dicouverte aux Archives de la Propagande et
qui, malgr- Jes recommandations du Nonce, de Louis XIII et de son Ambassalden, fit rejetee alars (22 aout et 23 sept. I628). L'heure de la Providence n'avait pas sonnm.En t63,, M. Vincent lui adresse une autre supplique,et avec succs cette fois, pour obtenir l'union du prieurt de SaintLazare a la Congregation. Aussi A la mort de cet insigne bienfaiteur (1644).
Is saint fondateur peut ecrire : Nous lui avons fait un service fort solennel ,.
Le tombeau d'Urbain VIIt, euvre du Berni, se trouve A droite de la
fameuse Chaire de Saint-Pinr das 'abside de ha basilique Vaticane.
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au cardinal Borgh6se, neveu, par sa mere, de Paul V et
.qui, de 60o5 A 1621, a le titre de ldgat d'Avignon (7). Ces
minutes semblent corrigdes par Mgr Montorio lui-mm&e.
t"
liasse. Janvier 1607, contenant du 4 janvier :
i lettre . - du 12 : 3 tettres ; du 15 : 2 lettres dont l'une
commence par : c Monsieur des Essars a cui segnai la su-.
plica della gratia... a ; du 6 janv. ': i lettre et du o :
6 lettres.
2 liasse, intitulee aussi : a Minute di lattere scritte... da
Mons. Montorio Vice-legato. n x6o7, de janvier A fin mai
au 14 juin - le triendno du cardinal de
qui termine SaitGeorges : on y trouve une lettre du 13 janvier ; I
sans date ; - 3 du 30 janvier ; i du 25 et 2 autres du
30 janvier. - Puis x lettre du 27, 2 du 28 et encore 3 du
27 fevrier ; - du i* mars : i lettre ; du 27 mars, 3 lettres ;
- 5 ou 6 lettres du 25 avril ; enfm du to mai : i, du 29:
5, et du 31 mai : r lettre.
3* liasse, intitulee : Minutes de lettres crites an Ugat car.
dinal de Saint-Georges par Mgr le vice4-gat d'Avignon. Flvrier. - Du 27 f-r.
: 8 lettres environ ; - du 28 fevr. : I lettre, et encore une autre du 27 fvrier,
4* iasse. • - Mars 1607, au cardinal Borghse. Le 27 mars:
environ 8 lettres ; - le 22 mars, document commenant ainsi : Nous soussignds promettons d'aller servir le Saint-Pre
en Italic... , sign4 par c Henry de la Marche n et au moins
par deux autres.
*
liasse. - Avril 16o7, au cardinal Borgh&se ; - le 7 avril :
2 lettres at le 25 : environ Io lettres.
6" Jiasse; Mai 16o7, au card. Borghbse. Du 26 mai : x
lettre ; - du 29 mai : environ 6 lettres.
7* liasse. - .u AI. sig. Cardinale Borghese - Giagnio. 1607
Minute di lettere soritte dopo finito i triennio del Cardinle
Sao Giorgio, d'Avignone a Roma, eon I'rdinario di Genoea n. Le 19 juin : z lettre ; le 27 juin (1607) : plus
de a2 lettres dorit plusieurs sont signees at les autres
semblent brouillons autographes.
8 liasse. -. Encore juin 1607, mais c at S. Cardinale S.
Giogio legato n. Du 7 juin aussi : environ 5 lettres.
II y a lieu d'ouvrir ici une parenthese pour rappeler que le
28 join 167, un jeudi, je crois, Vincent de Paul d6barque a
Aigues-Mortes, & environ 80 kilomhtres d'Avignon, d'eo,
le
24 juillet, il ecrit a Dax et raconte les vicissitudes extraordinaires de sa captivit.
7. Le cardinal Scipion Caffareri-Borghese, n6 & Rome en 1576, y mourut le 2 octobre 1633. C'est lui qui fit construire la magni6que Villa Borghbes, embellieA la fi du xwva si6ole par le prince Mare-Antoine Borghise
et par la p•inicese Pauline, aceur de Napol6on Ia. Deux cents morceaux
environ de la collection Borghbse fuent cdcs A,Bonaparte et alleat
prendre ,place au Louvre. Cependant la galerie A Rome conserve twajours,
-ca
e de juste, Jes bustes du cardinal Scipion Clarelli-Borghtbse et de
osononcle Paul V, ainsi que le portrait de c-li-ci ?ar Garavage,
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Juillet 16o7, au cardinal Borghese. Du 27
9q liasse. juillet environ 7 lettres.
to* liasse intitule : 4 Registro di lettere scritte all' Ill
Legato d'Avignone, ii mese de novembre 16o7 a Roma a. On
y trouve, au 29 novembre i607 : environ 12 lettres, et une
ettre du nonce de Paris iu vice-lbgat d'Avignon, datde du
14 aoftt 1607 et sign6e : a Maffeo arco di Naszret a.
11* liasse. a 'Minutes de lettres 6crites par Mgr Montoro,
vice-legat au cardinal Barberini a Paris au sujet des afaires
inegotti) de la 16gation d'Avignon pendant I'annde 16o7, durant
la e1gation du cardinal de Saint-Georges laquelle finit le 14 juin
1607 n (8). Il y a une lettre A chaque courrier des 3 et
janvier 16o7, 6 f6vrier, 19 mars (?), 25 avril, 14 mai, 26 juin,
25 et 28 juillet.
A voir un peu de pdle-m4le dans les liasses de 1607, et des
lettres adress6es simultandment A l'ancien I1gat et au cardinal Borghese, nouveau titulaire nomm4des 1605, une remarque qui parait s'imposer, c'est que l'activitk du Idgat prdcedent ne cesse pas instantandment A la promotion du suocesseur. I! y 4 la pdriode de transition et le nouveau titulaire
n'arrive pas des le premier jour.
Pour quelques liasses j'ai marqud dans mes notes :
revoir, a copier. Effectivement, des minutes du 27 juillet 1607
j'ai copid quelques passages dont void la teneur :
A I'lllustrissime Cardinal Borghese. J'estime excessive de
[a bont6 de Votre Seigneurie Illustrissime envers moi la part
qu'elle a voulu me donner dans le choix tr&s sage fait par
le Saint-P&re de votre personne pour cette legation. Commune
est l'all6gresse ressentie par vos serviteurs, par mi en par.
ticulier ; plus que tout autre je me sens oligd. Universelle
aussi a 0td la demonstration qui en a eclat6 dans toute la
ville et les lieux du Comtat. A Votre Seigneuric llustrissime, je rends humblement graces de l'honneur qull y a pour
moi, de m'avoir donnr pour successeur dans cette charge Mgr
l'archev&que d'Urbino. Avec sa valeur et sa prudence il est
excellemment pourvu en la presente occurrence de ce s•o~ver
nemment, dans lequel je continue cependant jusqu'A larrivde
id du vdndrable prdlat...
Autre lettre de ce meme jour, au sujet de l'hdritage d'un
certain Mons. De Petris, chanoine de la cathddrale, yieillard
d'environ So ans, lequel avait institud comme hritier le file
de son frere aind...

Or, le 24 de ce mois, celui-ci a

dtd bless"

mortellement par deux de ses cousins, fils du a2 frere dud. De
Petris, exclus de I'britage. Bien entendu les assassins ont
pris la fuite...
Autre lettre du 27 juillet au sujet de la gabelle du vin.

8. J'ai copii z4 jfui sur les liasses, mais je me demande s'il ne faudrait
pas plut6t 24 jui ? Vincent crit que le vice-legat - ncma=6 per L ardinal - acheva sa trienne le jour de la saint Jam et qu'il a s'en va tout
anssit6t que son successeur... sera venu v. Mgr Montaro dams sa lettre du
27 juillet qu'o lira plus loin, dit de mnme qu'il a continue jusqu'W 'arriv6e
de son succeseur. *
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Autre lettre de ce jour commen;ant ainsi : a Aprks avoir
re"u avis du cardinal Barberini de Paris que Sa Majestd trhs
chrtienne avait ordonnd au contessabile la conference A faire
ici A cause de la diffirence... Lettre au sujet d'une affaire de
mariage. Autre lettre au cardinal Borghese, aussi du 27 juillet

commenqart ainsi : . Si e doluto... n
Quelques semaines avant la redaction de ces de6pches, le
vico4egat avait recu l'abjuration du renigat converti par Vincent de Paul, comme celui-ci nous le raconte dans la fameuse
lettre du 24 juillet 16o7 . Je n'ai pas a redire ici le recit detaill6, si pittoresque et si vivant quil fit a Mgr Montorio de
son eslavage at comment i Nous nous sauvames avec un
petit esquif et nous rendimes le 28* de juin & Aigues-Mortes
et t6t aprbs en Avignon, oh Monseigneur le vice-ligat requt
publiquement le renegat, avec la larme A Iceil et le sanglot
au gosier, dans l'6glise de Saint-Pierre A l'honneur de Dieu
et edification des spectateurs (g). Mondit Seigneur nous a
retenus tous deux pour nous mener a Rome, oh ii s'en va
tout aussit6t que son successeur A la trienne, qu'il acheva le
jour de la saint Jean, sera venu. II a promis au pOnitent de
le faire entrer A I'austere couvent des Fate ben fratteli, oi
ii s'est voud, et A moi de me faire pourvoir de quelque bon
b6nifice. II me fait cet honneur de me fort aimer et caresser,
pour quelques secrets d'alchimie que je lui ai appris, desquels
il fait plus d'6tat, dit-il, que si io l avesse datto un wonte
di oro (so), parce quil y a travaill -tout le temps de sa vie
et qirl ne respire autre contentement. Mondit Seigneur, sachant comme je suis homme d'6glise, m'a command6 d'envoyer qudrir les lettres de mes ordres, m'assurant de me faire
du bien et tr6s bien pourvoir de benefice. J'etais en peine
pour trouver homme affide pour ce faire, quand un mien ami,
de Ia maison de Mondit Seigneur, m'adressa M. Cantarelle,
present porteur qui s'en allait A Toulouse... Ledit sieur Cantarelle est de la maison et a exprbs commandement de Monseigneur de s'acquitter fidblement de sa charge et de m'envoyer les papiers b Rome, si tant est que nous soyons partis... ores j'ai la table et le bon ceil de Monseigneur.
.

(a suimwe)
Jean PARRANG
9. Quand nos rescap6s arrivirent-ils en Avignon ? Purent-ils de suite
approcher du vice-16gat ? Quand exactement eut lieu la orEmovde de
'abjuration ? Abelly ne le dit pas; Vincent dit t& aprls ;M. Coste
a pens6 ponvoir la placer au lendemain, 29 juin, d'aprs un vieux
registre de x775, qui incidemment la mentionne &ce jour. Meme en admettant comme prouv6e cette date du 29 juin, on ne pourrait en tirer une objection p6remptoire. Parconrir a cheval 80 kilometres en une jourae a'est
pas impossible, A plus forte raison en une journee et demie, car pour une
c&rmonie d'abjuration, 1'aprs-midi semble d6sign6 aussi.bien que tl
matin, siaon plus. Et puis le texte du registre de 1775 ne peut-il pas s'entendre aussi de roctave de la f4te des saints Pierre et Paul ? D'aileurs
3. Coste a revu son opinion dans son dernier article des Annals z936,
pages 182-188.
so. Jeu de mots sur son nona patronymique Montoro.
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PERSONNEL DE LA MISSION D'ABYSSINIE
(<839-,9371
ire Pesiode: dr X839 & 1895
x. Sapeto Jfoeph, prtre, b ACarcare, diocese de Savone, le 37 avril z&i.
1837
V4Y tion le 29 ctobre z829; vceux le 21xtvrier 1812 ; en septerlm
quitte-te Caie pour se reudre en Abyssiie; arrive A Adoua le 3 mars 1838;
;i
drs:
en
IAbyssinie
se ruait par la suite &hMg de Jacobis; quitte
lei as aot i89t .
Ges
mission des vceux Ie x6 septeubre x848 ; d6ce*d
2. De Jacobis Justin, vicaire apostohque, B6le ze octobre z80o A. SanFele, diocese de Muro, royaume de Naples; vocatio Ie 17 octoire z8X8 ;
.tyssisel.fi'.thif eR
vewn le A6 ectobre 1820 ; Prfete Apostolique d'A
le so mara 1839 ; azrive A Ad~oa Ie :9 octobre x839;
Limitrophf
rigos

bvque ttulw]ai

Nilopolis 1e 6 juilet 1847; sack

Fassaouah Ie 7 jan-

e 31 iuillet x86o ; eutats A Wtbo.
vier '849; e44o~d an torret dAligad le
Pie X 1e d6cla- ven;iable le z3 juillt r~g04 hlroicite des vertus reconnue
le 28 juiliet 1935 C. Annawes z935, . 17-919.
1. MQaLtuori Louis, pr4tre, n6 le 17 octobre 1798 A Frajano, 4ioesci
d'AmalS, royaume de Naples; vocation 28 septembre x86 ; vwums Ie
r3 dc•embre z818; arriv6 en Abyssinie en 1839 (d6barqua A Massaouah
a A aples
avec Mwr de Jacobis); quitte l'Abyssinie.ea 1853.854 ; d8e6
le 8 mai 1857.
4. Biaaeheri Laurent, vicaire agpotoliqwe, A le 3X d&eeabre x8a4 a
Be-ghme, diocAe de Vintmiule; vocation le 31 ectobre 1821 ; vcex 1l
xaS novw*ate 18z3; arriv6 ea Abyssinic le 13 mai z84z ; 6v6que titulaire
dc iinga; sacr par Mgw de Jacobis le a octobre z853 A Hatai; coadjuteur de Mgr 4d Jacobis, puis vicaire apostolique, diriea quatre ans la
mission; decdd6 subitement le ii septembre 1864 A Massaouah.
5. Abbatini Joseph, frite coadjuteur, n6 le r98(vrier x185 A CasterGandolfo, diocese d'Albano; vocation le 6 maai x825 ; veux le 26 smas
z828; arrivd le x3 mai 842 ; mset Ce Ia peste, en octobre iA48, sur I

chbemna d& Suez an Cairm
(Egpte
a

pretrw, i. e t seenembre 1818 A Sparaeisi, royaunw
6. Seram JOrdawm
de Naples, dioedee de Capo" ;. vocation i x4 d.cembre 0836; vonA Ite
en Abyssinie ea 843 ; retow d.'Abyssiaie nqu845 ;
I9 mWs 1839 ; envovi
disgsiss 2.7 aovembze 1847.
7. Stella Jean, prWtre, m6 Ie x5 aotlt 822zz Carcare, diockse d'Acqui
vocation le Xo jili z839 ; veux le 14 juin 184x arrive en Abyssiie en
1847 ; d&c.de en 4byssiie le 28 octobre x869 ; 4tait sortidepis trois-ans.
8. Filippkri, irare coadjuteur, ni le 7 mars x8zo & Cairate, diocese de
Milan; vocation le 29 novembre 1836; voeux le 30 novembre 1838 ; arriv6
15 dcembre 186 ; ivAumd.
e* A&b~it
e 1x843 ; dktWcd en Abyssiie te

W Abta G WbrieMi1aia, pretre, a6 A Ubo dependanec
ariams (Geria4

l en 1788; sollcita son ad4misski

de Mertouol-

dais a Congrsgatim

mnrt wayrtyse 28 aSt 1855 [date plUs probable do sa wat1
k
Ietar octobr* 1926.
PR XI 1'a 4"ja,6 aMAoweb

&

dans to Quele,

o1.Demmate Charles, pttre, nb le 4 qovqnbwe 1827 A la Speaia. digh
c&se de Sarame ; vocation )e 8 octckre x832; vout
le a nove~kbce &854;
arriv en ja-rier 286 ; a:xalp vicaire apmstalimd'AALyaisA et, 1a a2Jw

i6a,

ptcnisk 6Avqus

ttiqalake d'tw# a;.U &tait44jiortt i4k

1e 19 mai 186g.
x%. De Vit Salvatmor, pretre, naissance ea 1836; vocation ea 1862;
me tionne au catalogue imprimn
de 1864.
Bel Louis, vicaie apostolique. nA Ie 7 eieptembre 1823 A Castal(raac
B-.

Let), diocese de Cahors; vocation le23 septembre

46 ; vaeux le 24 sep.

tembse 1848; sacr6 6vquo d'AgXwMopois, A Paris, te 2a octob. 1z86;
vicaize apestolique dAbys•ini ; d6barqua A Massaouah le -3 ars i86 ;
decid ie i mars x868 A Alexandri.

13. Dutertre Marc, pr6tre, nr le 29 avril i826 a Lalandec, diocese de

Saint-Briec ; vocation le 23 aodt r852 ;: v•X te 24 aoit z834 : arrive
en Abyssinie Ie 23 mars 866 ; parti ea z866 ; d6cicde Lomumelet (Eramce
du Need) Ie 5 juillB xg69.
epartement
d
14. Picard Pierre, pretre, nt le 20 septembre x834 Verlhata conmuede Saint-Flour; vocation It 8 juitet 189 ;. vreul Ile
diocese
de Mauriac,
9 juillet z86z ; arrive le 23 mars s866; parti te 2 janvier 1895 ; retow en
e 1904.
Abvssinie en x898; d6cede A Aliti6na be 27 septembc
s. Claret Jean-Pierre, frkre coadjuteur, n6 le 20 novembre r81± a Catus
(Lot); vocation le 29 novembre 1839; veux le 2. avril 1843; arrive en
Abyssinie le 23 mars 1866 parti en 1870; dec64d le 4 janvier igooi tttoura (Liban).
r6. Frtre Joseph, anriv avee Mgr Bel le 23 mars 1866.
Pontei-, diocdse
0
fioncini Len, pretre, n6 le 21 diembre i3o
r7.
de Pise ; vocation Ie 24 mai x852 ; vom le 25 mat 1854 ; arriv6 en Abys
juin x87a; ddeide A Florence is 8 mars 189(
sinie en 1867 ; rappel6 les
ft6re ceadjuteur, d A MaXou, diocese de Cahors,
18. Cazeau Jean-Pioe,
le 7 octobre 1838; vocation le 7 decembre 1867 ; voanx l 8 d6cembre z869.
le 22 mai 1868; quitte l'Ahysesia te
a Massaouah; arriv6 en Abyssini
4 f6vrier x895 ; mort a Tul6ar le 31 dcembre igi8
rg. Touvier Jean-Marie, Vio. ap., na a Desnes, diocese de Saint-Claude,
le z4 octobre 1825 ; vocation le 3o septembre 185o; vwnx Ie xz octebre
852 ; arrive en Abyssaine Ie 24 fvrier 1869 : vicaire apostelique d'Abyasinie le 29 novembre z869; eveque d'O•tse, sacxr a Ronele 30 avril z9870
mort A Hornob, route d'Akrour, le 4 aott O88.
2o. Duflos Ad#edat, pretre, 6n A Beauval, diocese d'Amiens, le 4 1ivrier 1845; vocatlon le *8 join 1864 ; voeat le 29 juin 86 ; arrive ef
Abvssinie le 24 O(vrier x86 ; rapprel en automne x88i ; reven 28 septenmbre 1887; mort & Massaonah t 16 jfeilet :888.
2x. Coulbeaux Jean-Baptiste Edonard, ne a Couey-les-Eppes, disctes
octobre z8+3; vocation le 14 aoat 1863 ; ve•ax le. 5 ao
~9
de Soissons, Ie
865 ; arrive en Abyssinie ie 26 septembre r87o; ruitte rAbrwioia I
4 f6vrier r895 ; le 28 avril 1897, nomneu.upriew de is Mission ; Ie 30 Qetobre x897, dibarqua A Djibouti; iz avril z898 rentra a Gouala; quitte
1'Abyssinie en zgoo ; meet a Paris It 2s octobre x92.. (Cf. A4Memi, 192,
p. 5-li).
Nadoace, paraisse de Larmns, diotese
22. Barthez Xiste, prltre, nae
d'Albi, te 6 aott 84x ; vocation le rx octobre z863 ; voiu le r2 ctetar
Ioe
865 ; arrive en Abyssinie le 26 septembre z870; quitte l'Abysesi
23 avril x89 ; mort A Alexandrie le 16 septemhre 1895
23. Lagardelle Jean-Baptiste. pritre, ne a FiLeac, Bdiacse de Cabors,
le 27 janvier x844 ; reatiem le 3 octobre i868 ; vaow Ie z• d6eembre S87o,
A Hebo-Tsadaeg ; arriv6 en Abyssin•e Ze26 septe• hre 870; rapp * e
mars 1873 ; Evreux Petit Seninaire liMssius le 28 mai 1874 ; va A Bere,
r87•
Buenos-Ayres, Chil Panama ob il mert d6bat de firieri
24. Collard Joseph, frire coadjuteur, n6 A Roanne, diocese de Lyo8,
1866 A
juilet
le r5 janvier 834 ? voeation te 34 juflet 1866 ; voux t 19
e:
Paris; arriv eon Abssinie ei 26 septembre x87e: quit IYAbyssii
4 fevrier r89r; meat A Fort-Damphio le 3z octobre 1899.
25. Von RolZhausen Hugues, pretre, n A Lina-.ar-Rhia, dites•• dot
Cologne, le xz avril 1837; vocation le 15 uovuabre 83.; vau It 21 novembre- x860 ; arriv6 ea Abyssini te 13 aembrbte I73 mtart a AkxMta

te 28 janvier r876.

a6. Stab Pierre, prtee, n• a, Seahein, diecse do Trives let6 fs6vier
85 ;-vocation te z6 norewbro 868 ; vneux It 7 novemab• r1 ; ariv;

en Abyssivie t^ r3 aoeenbre 1873; rappeb 1t 24 jum
ao Jallet t88S.

879;. dimiam te
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ne i Mazeres, diocese de Pamiers, le x5 ocf7. De G4ly Leonce, ptre,
tobre 843 ; vocation le 7 f6vrier 1863; vc~ux le 8 fevrier 1865; arrivd en
Abyssinie le 13 novembre 1873; rappel6 Ie 2o novembre 1874; mort a
Beyrouth le 23 juillet 1880.
28. Mobrmans Jean, frere coadjuteur, ne A Anvers, diocese de Malines,
e 24 juin 1836 ; vocation le z8 mars 1865 ; voeux le z9 mars 1867 ; arriv6
en Abyssinie Ie 13 novembre 1873; rappele, envoye & Antoura, mort A
Caraca (Brsil) le 8 aott 1903 (revenu en Abyssinie en x880-188x).
29. Boulnoy Eugene, frre coadjuteur, ne A Paris le 24 juin 1834 ; vocation le 24 janvier 1869 ; voeux le 15 aot
87x ; arriv6 en Abyss.nie le 13 novembre 1873; quitte 'Abyssinie e 4 f6vrier 1895; meurt a Antoura Ie
20 janvier 1914.
30. Cabroulier Vincent, pretre, ui i Saint-Floua
le I7 janvier 1834;
vocation le 23 juin 1858; voeux le 24 juin x86o; arrive en Abyssinie le
3o d6cembre 1874 ; va a Alexandrie et en France en novembre x885;
envoy6 A Smyrne et Monastir en 1887 ; meurt & Kren le 20 avril 2892.
3x. Wolf Augustin, frre coadjuteur, ne i Malines le 23 janvier 1843;
vocation le 15 juillet 1863; voeux le 8 septembre 1865; arriv6 en Abyssknie l 30 dce-nbre 1874; mort A Massaouah le 30 (?) juin z878.
32. Schraumen Jan-Michel, pretre, ne a Wegberg, diocese de Cologne,
le 2 avril x839 ; vocation I 4 octobre x868 ; vc&ux le 6 octobre 870 ; arriv6
en Abyssinie le 2& novembre 1877 ; malade, repart pour Paris le 27 ma1s
x882; meurt a Theux le 9 juillet g195.
33. Rech G6rard, frre coadjuteur, n6 A Rheindorf, diocese de Cologne,
Ie 14 decembre 1827 ; vocation le 20 avril 1853; voeux le 26 juillet 1858;
arriv6 en Abyssinie le 28 novembre 1877 ; quitte 1'Abyssinie le 4 fevrier
x895; mort A Verviers le 3 aodt 9go8.
34. N6gri6 Paul, frre coadjuteur, nea Carcassonne, le 4 octobre 1827 ;vocation le x8 juillet 1854 ; veux le 19 juillet 1856 ; A Kouba en x855 ; Constantinople en x874; Madrid en x875; arriv6 en Abyssinie le x7 f6vrier
878 ; meurt A Lommelet le 4 fAvrier x9o5.
35. Schreiber Jules, pretre, ne A Schwelm, diocese de Paderborn, le
19 juillet 1837 ; vocation le 12 octobre 1857; vceux le 14 octobre 859 ;
arrive en Abyssinie le X4 novembre r178 ; rappel ix" aout 1880 ; Constantine Grand S6minaire en 188o; Theux en x882, oi suplrieur en 1893 ;
directeur des sceurs, A Cologne, en 1894 ; visiteur d'AUemagne en xg54
(4 aout) ; meurt a Cologne le 7 juin 1923.
36. Clament Eugene, fr•re coadjuteur, ui a Baulne-en-Brie, diocese de
Soissons, le 3 aodt X857 ; vocation le 26 septembre 1872 ; voeux le 19 juillet
x875 ; arrive en Abyssinie le z4 novembre r878 ; rappel en f6vrier 1884 ;
rentr6 le 28 septembre 1887 ; parti pour Paris le 19 aout x888; dimissus
le 19 octobre z89r.
37. Damran Fr6diric, f•ire coadjuteur, ne a Marhausen, diocese d'Ermaland, le 22 juillet 1843 ; vocation le 30 mai r878; veux le x9 juillet
x88o, A Keren; arriv6 en Abyssinie le x4 novembre 1878 ; rappel6 en ao6t
1884; rentr6 le 8 juillet 6888; mort a Salonique le 19 aott 1916.
38. Paulos, pretre, n6 A Choumezana (Abyssinie), en 1853; vocation
le 28 juin x878 ; mort A Massaouah en janvier x88o, n'ayant pas fait les
39. Boh6 Jean-Claude, pr6tre, -n A Malleval, diocese de Lyon, le iS janvier x845; vocation le 9 octobre 1874; voeux le 17 octobre 1876; arrive
en Abyssinie le 3 septembre x879 ; rappel6 en x892 ; mort A Paris (MaisonMxrel, le 23 aoft 1894.
40. Jougla Etienne-Sylvain, pretre, n6 A Tourouzelle, diockse de Carcassonne ,e lo fevrier x854 ; vocation le 2o novembre 1876 ; vaeux le 21 novembre 1878; arrive en Abyssinie le 3 septembre 1879; quitte IFAbyssinie
en octobre x894 ; plac .A Santorin en r895 ; il est nonmm, le 9 f6vrier x895,
Vicaire Apostolique d'Abyssinie et pr6conisb kvbque titulaire d'Amatfa
il d6clina cette charge et cette dignit ; mort A Salonique le 4 janvier 929..
4z. Renaudin Pierre, frere coadjuteur, n6 A Parthenay, diocse de Rennes,
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le 28 mai 1848 ; vocation le 31 octobre 1878 ; vcux A K6ren le Ier novembre
x88o; quitte 1'Abyaainie le 4 f6vrier 1895; mort & Fort-Dauphin le 31 janvier 1916.
42. Paillard Julien, pr6tre, n6 & Fontaine-Couverte, diocese de Laval,
le xo septembre 1845 ; vocation le 14 aott 1864 vceux le 15 ao~t 1866;
; rappe6 en l•vrier z888 ; mort A
arriv6 en Abyssinie le 23 septembre io
Santorin iv 8 janvier x923.
43. Baudra Clade-Pierre, pretre, ne a Lyon le 5 septembre 1848; vocation le 14 aoAt 1879; vceux le 15 aot 1881 a K6ren ; arrive en Abyssinie
le 23 septembre x88o; rappel en aout 1892; mort A Lommelet le 5 juin

1896.

44. Lordereau Sosthkne, frce coadjuteur, ne A Seignelay, diocise de Sens,
le 12 septembre 1860; vocation le 8 novembre 1879; voeux le 24 airil
1882 a Kren ; arriv en Abyssinie le 23 septembre x88o; rappele le 3o janvier 1883 , dimissus le 2 octobre x894.
45. Zir4 Joseph, frcre coadjuteur, ne en 1862 en Abyssinie ; vocation
7 decembre 2882; mort a Paris (Maison-Mre) le 21 octobre 1884.
46. Crombette Jean-Baptiste, prAtre, ne a Loos, diocese de Lille, le a
aoit 1857 ; vocation le I• octobre 1877 ; oaeux le 2 octobre 879 ; arri-A
en Abyssinie le 6 mai 1883; quitte 1'Abyssinie le 4 fevrier x895; mort a
Paris le 13 juillet 1931.
47. Lienne Jean-Baptiste, fbre coadjuteur, n6 a Malmedy, diocese
d'Aix-la-Chapelle, le a22 ovembre 1849; vocation le 24 janvier 1869;
vmeu le 25 janvier 187 ; arrive ea Abyssinie le 6 mai 1883 ; rappdel ea
novembre z885 ; mart a Paris (Maison-Mere) le 8 septembre 1931.
48. Kidane Mariam, pretre, aI le 15 ao0 1852 A Massaouah ; vocation
le 8 dcembre 1884; vceux le 25 d6cembre 1886 a Massaouah; dimiss

le 28 janvier 1896 ; rent 6 e 22 mai x898 ; d6c6d.

49. Giannone Joseph, pretre, ne a Sala, diocese de Caserte, le 13 octobre
1860; vocation le 8 d6cembre x881; vmux le 9 d6ceobre 1883 ; pretre,
25 aoit 1887 ; arrive en Abyssinie le 16 d6cembre z888 ; quitte 1Abyssinie
le 30 janvier 1895 ; mort le 28 mars 1916 A Rio-de-Janeiro.
50. Longinotti Ferdinand, pr6tre, ne a Santa Maria-del-Raro, diocese de
Plaisance, le 2 avril 1862 ; vocation le x6 novembre x833 ; voax le 8 d6cembre 1885 ; arriv6 en Abyssinie le x6 dcembre 1888 ; mort a Sambargouma
LAkrour) le 28 octobre 1892.
51. Venturini Pierre, prtre, n6 A Ferrare, diocese de Ferrare, le 15 aoit
x850 ;vocation le 29 juin 1884 ; voeux le 25 janvier 1887 ; arriv6 en Abys-

sinie le 3 janvier x8go; rappelf en juin x89o ; mort en janvier 9go6 a Pernambuco (Brasil).
52. Abbate Louis, pretre, nx A San-Nicolas-Morano, diocese de Catanzaro
(Calabre), le 25 janvier 1843 ; prtre A Naples le 6 mars x868; vocation
le 31 aoit 1878 ; voux le xer septembre z88o ; arriv6 en Abyssinie le 8 janvier 189 ; rappel6 en juillet i89z.
53. Hagos Joseph, fbre coadjuteur, ne A Akrour, vicariat apostolique
d'Abyssinie, le 17 septembre x852 ; vocation a Massaouah le 24 dcembre
1886 ; vmaux a Massaouah le 25 d6cembre 888, en pr6sence de Mgr Crouzet
vient a Paris le 8 aoat 1895 ; mort a Paris (Maison-Mere) le 13 juin 1896.
54. d'Isengard Louis, pretre, ne a la Spezia, diocese de Sarzane, leIx mai
1843; vocation le o1novembre 1872; voeux le zx novembre z874 ; arrive
en Abyssinie en d6cembre 885 ; quitte l'Abyssinie en x886.
55. Crouzet Jacques, vicaire apostolique, ne A Lansargues, diocese de
Montpellier, le st avril 1849; vocation le 12 octobre 1868; voeux le 13
octobre z87o; pretre le 7 juin 1873: Antoura, x873; Damas, 2879;
eveque titulaire de Ziphyr et vicaire apostolique d'Abyssinie; sacr A Paris
le o1octobre x888 ; arrive enAbyssinie le 24 dcembre 888, quittel'Abyssinie le 28 octobre x894. En 1896 (16 janvier), eun vicaire apostolique de MaIdagascar-Sud (Fort-Dauphin) ; mort a Fort-Dauphin le 8 janvicr 1933.
56. Ardemani Ernest, pr6tre, ne a Campremoldo, diocese de Plaisance,
le 2 septembre z863, vocation 3 dcembre 1386 ; vceux le 8 d6cembre x888 1

-6.6.arriv6 en Abyssinie fe 5 dcembre 1892 ; quitte rAbysshie le 4 fWvrier 1895;
mart A Ferrare le 4 d6cembre 1910.
57. Pages Jean, pr6tre, n6 a Vendres, diocese de Montpellier, le 27 aott
1866; vocation le 29 septembre 886 ; prdtre le r4 mai x893 I Ke&e ;
-vcux A Paris le rev octobre 888 ; arrive en Abyssiie le 5 dicanbre 1892;
depart le 30 janvier 1895 ; mart a Tunis le z6 avril 1925.
58. Castan Joseph-Pierre, pretre, n6 A St-Georges-d'Orques, dioctse de
Montpellier, le 17 juin 1868; vocation le 24 septembre x889; vom x
Paris le 25 septembre 1889; arrive en Abyssinie le 5 decembre 1892; ordonn6 pretre en Abyssinie; quitte lAbyssinle en 1895; part pour Madagascar le 23 f6vrier x896 ; mort A Farafangana le 24 avril 1930.
59. Chiari Charles, pretre, n6 & Bondena, dioctse de Ferraae, le 9 mai
1874 ; vocation le 24 decembre z889 ; vaoux le 5 avril 1896 ; arrive en Abyssinie le 5 decembre 1892 ; retourmn en 1894 poar service miitaire A Ferrare;
A Paris en 1895 ; Ourmiah en 1897 ; ordonan prAtre A Ourniah (Perse) ;
sorti en 1898.
, frre coadjutear, nt A Goura, vicariat apostolique
6o. Hadgou Johannsr
d'Abyssinie, le r" mai z867; vocation le r7 jullet z893 ; vemx le x5 cctobre 1895; part pour Paris le 8 aoOt x895; va A Madagascar en 1897;
mort le z5 septembre 1934, a Fort-Dauphin.
61. Pietros Gaber, prttre, n &aKren, vicariat d'Abyssinie, le x6 novembre x866 ; vocation le x8 janvier 1893 A Keren; voeuz le 15 aot 1895,
A Paris; en 1897, suit Mgr Cronzet Madagascar; revient en Abysinae en
1913 ; mort a Alitiena le ri juin z926.
62. Braets Aini, prttre, n6 i Zegges-Cappel, diocise de Cambrai, te
27 mai 1869 ; vocation le 24 octobre 1888 ; veax ie s mars 189g ; arriv'
-en Abyssinie fin r893, 6tant diacre, y est ordoine pretre 25 janvier 1894;
arrive A Changhai (Chinel Ie 24 szptembre 1894; restreen Fanen
191zg.
63. Rossi Ernest, pretre, n6 le 26 octobre r866, A Augusta, diocse de
Turin, vocation le 31 octobre 1887; vosx le ie novembre z889; arriv&
-en Abyssinie en 1894; depart 4 f6vrier 1895 ; dimssss le 16 avril x928.

2* Piriode:*de 19g7 A x937 (r)
64. Gruson Edouard, pretre, n6 le 22 f6vrier 1863 a Escartne, diocese
de Nice; vocation, le to avril 1894 ; voeux le I avril 896 ; debarque
. Djibouti 1e 30 octobre 1897; arriv6 A Gouala ie 12 asril z898; nomnn
Supeieur de la Mission le 31 janvier Igz ; d6ctdt & Alitiena, le 21 nOvembre 1934.
65. Le Priol Henri, coadjuteur, nu le 17 d6cembre 1875, A Vannes; Wcation le 24 juin 1893 - veux le 19 jullet x895 ; de la maison d'Alexandrie,
accompagna MM. Coulbeaux et Gruson d'Alexandrie i Gouala, 1897-898 ;
dectdd A Alexandrie le 6 juin 1931,
66. Longu6p6e Jules, coadjuteur, ne le 26 septembre 1869, A Comines, dio*ckse de Bruges (Belgique) ; vocation le 18 juillet 1896; vcexn le 8 septembre 1898, A Alittna ; arriv6 a Gouala le rI avril 1898; quitte FAbyssine

-en mai 1901.

67. Forstman Bernard, pretre, ne le 29 juillet 1872, A Oisterwyk, diockse
de Breda (Hollande) ; vocation le 30 juillet 1892 ; vacx le 31 juiltet 894 ;
arriv6 en Abyssiie en x899 ; parti en xor;
d6c6d6 A Sosteren (Hoflande),
le 10 juin 1936.
68. HanAon Edauard, pretre, ai le 9 novembre 1873, A Vitrt, dtoc6se de
Rennes; vocation le 17 septembre 1892; voaux le 5 avril 1896; arriv eu
Abyssinie en 899 ; parti en 1901 ; dimissus Re 13 aoU0t 192g.
X. Oat fait prtie do cette ptmode MM. Caulbaux lean-Baptistel, rtour en 1897, ci. n xt; Puad iPierre), retour ea I898, 9 . ai* 4; Kidand
JPMmisriatrtea 898, cf.n 48; Pietros Gabm , retour en z913, c a*6.-

Le P. Pri.di a iAttzavailia en Abyssinie, cf. sn 6s.
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69. Riviere Louis, coadjuteur, n6 le 27 novembre 1873, A Oudenbosch,
diocse de Breda (Hollande) ; vocation le 8 jiiilet 1898 ; vaux 9 juillet X100;
arriv6 en Abyssinie en igol ; quitte I'Abyssinie en 1907 ; duissus 19o9.

7o. Gruson Charles, pr6tre, a le 3x juillet 1878,
de LilleCambiai; vocation i

AArmentikres, diocese

zo2septembre 1896 ; vux Ie 25 mars

o900
;

arrive en Abyssinie le 3 octobe 1902 ; se noie en prenant n bain A Keta.,
pr6s Alitiena, le 8 juin xre4.

71. Van Ravesteyn Jacques, prctre, ne le 23 juin 1867, & Gorincbem,
diooese d'Utrecht (Hollande) ; vocation le 6 septembre 1897; vceux le
3 septembre 1899; arrivi en Abyssinie en ifeier 1903 ; quitte 1'Abyssinie
en 9xgx; decd le z7 juillet 1927 AYoung-ping-fou.
72. Gramier Marias, pltre, n le
I 7 mars 1866, ATavel, diocese de Nimes ;
vocation le 26 septembre 188' ; vaenx le 27 septembre 88& ; arrive en Abyssini le
e
septombre 193 ; quitte 'Abyssinie le 2 mars 1937, apre la
substitutaio par les coireres italiens.
dioaest
73. Kamerheck Pierre, pretre, ni le 24 mmar. 1a7, & Ven)eo,
''Utrecht (Hollande ; vacation le 30 septembre 890 ; vveux U
I i' octobre
1892 ; .rri e6
en Abyssinie le zi septembre 190o ; quilte l'Ab'yssinie en r9o8
/4. Sournac Etienn-, prntie, n4 e 9 septembre 1874, A Maimet, diocose
de Saidt-Floar; vocatimn le r6 septembre x894 ; vowu Ie 8 septlebre ;897;
arriv en Abyssinie le xx ptembre 1903 ; este en Abyssinie avec les. coi•f
res italiens, sur la deman6. du Saint-Sige, dams la P6iectume apostolique
da Tigrd.
lale3x dicembre 1876, & Montia, diocese
7>. Maynadier Emile, prnte
d' bi : vocation le 2o septembre 1895 ; vceux *ex6 amil x899 ; arriv6 ea
Abyssinie le 1 septembre zr3; quitte 1Abyssinieen o05.
76. BoachI
Charles-Gaspard, coadjuteur, nd le 3z dieembre L871, A
Wollmunster, diockse de Metz ; vocation le r6 fcvrier x9 ; venux le17 janvier 19o5, A Saint-Walfroy; arrive en Abyssinie le 1z septembre

903 ;

rentr6 A Paris le 20 ao0t 19o4 ; dimiss•s te r3 aomt xy7.
176, AErbmre-Vite;
77. Blandena Alphorns, coadj'ueur, W6le x aTrilf
diocese de Rennes ; vacation le 5 Juin 1902 ; vc Ile6 jain x904, a AlitiW6a:
Dessi6 (Ouello-Galha
arrive en Abyssinie Ie ri septembre x9o3 ; decede
le z3 fivrier 193r. (Cf Anusoes 932, pages 98-o09).

78. Baetegan Joseph, petre ; n6 le 29 septembre 1880, A Corbigny, dicise de Nevers ; vocation le 26 septembre x9o2 ; vomex e 27 septembre 904 ;
arrivi en Abyssinie en septembre z905 ; quitle 1'Abysaie en juin 1928.
79. Van Ostaeyen Lous, coadjutetu,n e e 12 d6cembrd 1878 A BrechtAnvers, diocese de Malines (Belgique) ; vocation le x8 mars 9go2 ; vceux le
19 mars xo04; arrrvt en Abyssinieen avril 9e8; quitte i'AbyssiniceP
dimissus ie zaoit 19 1.

n

za;.

8o. De WitCorneille, pitEze,a le 7 mai x833, A Punner,diacise de Haarlem (Hol•ande) ;vocatien le xi8seteimbre x9o ; veux e19 septembre 9go6 ;
arrive en Abyssinie le 22 septembre x91r ; decede A Alitiena, le 26 octobre
1932. (Cf Annales 1934, pages z55-r88).
81. Cabanes Paul, coadjuteur, ne le 25 janvier 1864, A Cazouls-les-B6ziers, diocese de Montpellier ; vocation le 24 janvier 1902 ; veux le 25 janvier 1904 ; arrive en Abyss.aie le 22 septembre 1911 ; dec6d & Alitina, le
iz octobre 1920.
e
82. Catalano Ernest, pr&tre, n6 le i septembre 1883, A San Leucio,
diocese de BRnevent (Italie) ; vocation le 17 mai 19o8 ; arrive en Abyssinie
en 1912, quitte 1'Abyssinie en novembre 1915
83. Tesfa-SelIabsi Paul, prette, na en avril 1871, A Herra-Edadgheda,
Agame (Abyssinie); vocation X92 ; vaeux le 27 avril x9r7, A Alitibna;
quitte 'Abyssinie le 20 aoft 1937, apres la substitution, par les confreres

italiens.
84. Atsbeha Ghbibr-Meskl, ptre r ele 27 juillet r8Si,aGoualaAga
(Abyssinie); vocation Je 20 mai 1914, A Dax, reate en Abyssinie avec les
conif•res italien, sur Ia demande da Saint-Sidge dans la Prflecture apstolique du Tigre.
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85. Wentzler Joseph, pretre, ne le 15 septembre x894, AParis; vocation
Ie 8I septembre 1913; v•ux le II octobre 1920; arriv6 en Abyssinie le
7 novembre 1925 ; quitte 'Abyssinie en d6cembre g928.
86. Bringer Jean-Baptiste, pret-e, n~ le 22 juin x89, A Montrodat (Lozere), dioc6sede Mende ; vocationle 22 septembre 1915 ; vCux le 3 mai 1922;
arriv6 en Abyssinie le 7 novembre 1925 ; quitte I'Abyssinie le 13 septembre
1937, apres la substitution par les confreres italiens.
87. Lacour Alexandre Georges, coadjuteur, ne le 22 mars 1900, A Paris;
vocation le 19 mars x924

vux

le 25 mars 1926 ; arrive en Abyssinie en

La Teppe Ie 9 avril 1933; d6e6d
mars 927 ; quitte 'Abyssinie en z928
88. Paul Louis-Philippe, coadjuteur, ne le x4 septembre x898, A Libourne (Gironde) ; vocation le 19 arril 1919 ; veux le 2o avril xa2r ; arrive
en Abyssinie en avril 1927 ; quitte 1'Abyssinie en 2932.

89. Gimalac Paul, pretre, n6 IeIx octobre 1893, ACantelebre (Aveyron),

diocese de Rodez ; vocation le 21 septembre 191g ; vceux le 25 mars 1915 ;

arrive en Abyssinie le 21 novembre 1927 ; nomm6 Suplrieur de la Mission
le 28 novembre 1934 ; quitte 'Abyssinie le 13 septembre x937, apts la
substitution par les confrbres italiens.
90. Kieffer Jean Paul, pritre, ne le 19 mars 1897, A Limersheim (BasRhin), diocese de Strasbourg ; vocation le 29 septembre x920; veux le
2 octobre 1922 ; arriv6 en Abyssinie le 21 novembre

g927 ; quitte 'Abyssi-

nie le 13 septembre 1937, apres la substitution.

91. Moulet Gabriel, pritre, nu le 20 mai 1903, A Marseille ; vocation le

2 octobre 1922 ; veux le zi dicembre 1927 ; arrive en Abyssinie en novembre 1930; quitte PAbyssinie le 20 aoit 1937, apres la substitution.

92. Blanchard Paul, pretre, ne le a mai 1903, A Solesmes (Nord) diocese
de Cambrai ; vocation le 3x dicembre 1923 ; voeux le 9 juillet 1926 ; arrive
en Abyssinie en novembre g93o; quitte rAbyssinie le 26. mars 1937, apris
la substitution.
93. Zwick Max, prttre, nAle 2 ao6ft 1906, a Fribourg (Suisse) ; vocation
le 19 septembre 1925; vaeux le 28 novembre 1927; arrive en Abyssinie le
21 novembre 1932 ; quitte I'Abyssinie le 13 septembre 1937, apris la substitution.
94. Marsay Andre, pretre, ne le 30 juin 1907, A Rochefort-sur-Mer, diocese de la Rochelle ; vocation le 22 novembre 1928 ; vceux le 25 novembre
1930 ; arrive en Abyssinie le 21 novembre 1933 ; quitte rAbyssinie le 13 sep-

tembre 1937, apris la substitution.
(D'aprsCatlogmes, notes, etc.). Max ZwIcK.

ACTES DU SAINT-SIEGE
LE PRECEPTE DE LA COMMUNION PASCALE
ET LE TEMPS DES MISSIONS
Prot. No

1257/38.

SACRA CONGREGATJO CONCILII
Beatissimo Padre,
II Procuratore Generale della Congregazione della Missione,

prostrato ai piedi della S. V., domanda umilmente la grazia
che la santa Confessione e Comunione fatta nelle Missioni date
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durante l'anno dai suoi Confratelli, i Preti della Missione di
S. Vincenzo de Paoli, possa valere anche alla soddisfazione
del Precetto Pasquale, senza pero detrimento della legge della
S. Chiesa, perchi i Missionari, usando del privilegio per la
soddisfazione del precetto, raccomanderanno ai fedeli la frequenza dei Sacramenti, specialemente nel periodo della S.
Pasqua in ossequio alla legge della Chiesa. Che della grazia,
ecc.
Sacra Congregatio Conilii, attentis expositis. graiiam iuxta
preces benigne umpertita est ad quinquennium de consensu tamen Ordinrii loci et servatis de jure servandis.
Datum Romae, die 4 martii 1938.

J. Card. SERAFII,
Praefectus. J. BRUNO, Secretarius.

PIUS EPISCOPUS, SERVUS SERVORUM DEI
Dilecto Filio Joanni Odendahl, Congregationis Missionis
Presbytero, electo Vicario Apostolico de Limon et Episcopo
Titulari Latopolitano, salutem et apostolicam benedictionem.
Commissum humilitati Nostrae ab aeterno Pastorum Principe
supremi apostolatus officium, quo universo christiano orbi
praesidemus, onus Nobis imponit diligentissime curandi, ut
Ecclesiis omnibus, illis potissimum, quae in partibus infidelium exstantes ac nondum in dioeceses constitutae, potioribus
quodammodo vigilantis indigeant Pastoris curis, tales praeficiantur Antistites, qui sibi creditum dcminicum gregem salubriter pascere, regere et augere sciant ac valeant. Quo vero
utilius ac salubrius Antistites isti munus possint obire suum,
baud dubie valde prodest, si episcopali ipsi sint charactere et
dignitate exornati, quibus propterea solet Apostolica Sedes aliquem ex illarum Ecclesiarum conferre titulis, quae virtutum
splendore et religionis prosperitate olim floruerunt, etsi modo
temporum vicissitudine et injuria pristinam amiserint fulgentem
goriam. Cum itaque Vicariatus Apostolicus de Limon seu
Limonensis, Congregationis. Missionis curis concreditus, per
b.m. Caroli Alberti Wollgarten, Episcopi Titularis Chusirensis, obitumt suo sit in praesenti destitutus Pastore, Nos de
venerabilium Fratrum Nostrorum S.R.E. Cardinalium consilio, Te, ad id munus obeundum, ut Nobis refertus, maxime
idoneum, ad Vicariatum ilium apostolica auctoritate eligimus
eique Vicarium Apostolicum praeficimus et constituim-Js cum
omnibus potestatibus et facultatibius, necnon oneribus et oblipationibus pastorali huic officio inhaerentibus. Te insuper de
ipsorum Cardinalium consilio charactere et dignitate episcopali
insignire volentes, ad titularem Ecclesiam Episcopalem Latopolitanam, sub Archiepiscopo Ptolemaidensi in Thebaide Secunda, certo modo in praesenti vacantem. Te eadem Nostra
Apostolica auctoritate ehgimus ejusque titulum conferimus cum
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omnibus pariter jurihus et privilegiis. 9 neribus et obligativniibus sublimi hui dignitate adnexis, Volumus autem ut, oaeteris
quoque- impletis de jure servandis, antequam. episcopalem consecratioa•e
recipias- et Vicariatus- Apostolici Tibi crediti ca.
nonicam capias possessionem; inr manibus alicujus,_ quem mas
lueris; catholici Antistitis,, gratiam. et ooammunionem: habcatis
cum Sede Apostolica, fidei, catholicae professionem ac praescripta juramenta juxta statutas formulas emittere, harumque
exemplaria, Tui dictique Antistitis subscriptione an sigillo munita, ad Sacram Congregationem de Propaganda Fide quantocius transmittere omnino tenearis. In tuam insuper majorem
commoditatem prospicientes, Tibi indulgemus, ut extra Uxrbem
libere et licite Episcopus consecrari queas a quolibet catholico
Antistite gratiam' et communionem Sedis Apostolicae habente,
assistentihus, ei, si in dissita ista regione consecrationem recepturus sis, duobus Presbyteris in ecclesiastica dignitate vel
offii. .cpnstitutis,. dummodo vero deficiant duo aii catholici
Episcopi, eamdem gratiam et communionem Sedis Apostolicae
et ipsi. habentes, qui, Episcopo consecranti assistere valeant.
Cui propterea consecrationem Tibi impertiendi munus ac: mandatum per presentes, commitimus. Stricte vero precipimus ut,
nisi prrus quae supra diximus fidei professionem ac juramenta
emiseris,. nee Tu consecrationemn ipsam recipere audeas, nec
earn- Tibi impertiatur Antistes a Te electus, sub poenis, si
hufc Nostro praecepto. contraveneritis, jure statutis. Firmam
autem spem fiduciamque concipimus fore ut, dextera Domini
Tibi assistente-propitiai Vicariatus Apostolicus de- Limon per
tuam pastoralem industriam- et apostolicum zelum regatur utiliter ac majora in dies turn in spiritualibus turn in temporalibus incrementa, suscipiens, magis ac magis- Christi quoque
regnum in regione ilMa prolatetur. Datum Romae apud S.
Petrum, anno Domini millesimo nongentesimo trigesimo octavo, die- decima mensis Februarii, Pontificatus Nostri armo
sexto decimo. - A. I.
rP Thomas.Pius. 0: P: Card. BoGcia
, Cancellarius S.RE,
Can. Alfridus- LIBRsATI Can. Apost. Adjutor a studiis.
DominicuanSFotLVERmm, Ptot. AIL Arciiepus tit. Larissen.
Vincentius BIANam-CAGLo@Im

Protf Ap.

Expedita die decima quinta mensis Martii; anno decimo septimo. Pro Plumbatore Angelus PENCOI.
- Angelus PECOmI
script- Aplicus.
Reg, ii Cane. Ap. Vol. LIX : No 8. Aloisius: TaussamDr.

-

633 -

BIBLIOGRAPHIE
LIVRES
Georges Govya.

-

La Coingregation de la Mission

des Lazaristes.- Bernard Grasset, 260 pages, I98.
Dans 26 chapitres, M. Goeyau, pour de ombrmeux .lecteurs,
6voque ea formules pariois spdoialement beafeuses 'essend•i
des ceuves at les grandes lignes historiques de .la Mission (4.
Le debut du livwe est centr6 surte premnr .foadateur : Vincent de Paul, qui donne le branle A cet blan lazariste, enrapy
aprLs 16o ans d'exercice par le bouleversemat de la R6voluton : enfantement laborieux d'un Monde, 'mu R6~gime 4muveau.

Puis, aprhs la R6volution franjaise, le second f ondater,
Jean-Baptiste Etienne, mn par une ardente admiratim•, preside
& Pexpansion mondiale des families spiritelles de saint Viacent.
La troisieme partie -du livre 6voque enin ta culture de I'esprit missionnaire, glorifie le labeur mamnel des frres laristes et exalte 'action par la souffrance, des martyrs, de
Gabriel Perboyre, tout spedalement
Comprim4e dans les limites mesur6es de la Collecion :
ligiewua, et aiLes Grands Ordres moestiques at. Institus
sement accessible a nonibre d'esprits, oett* fresque est prdds6ment le troisieme volet d'un triptyque. M. 'Goyau, P'apostolique secrftaire perp6tuel de I'Acad6mie franaaise, vieat on
-effet de consacrer coup sur coup trois volumes A trois Congregations missionnaires rencontrdes & 1'Institut Catholique
de Paris en son cours sur 1'Histoire des Missions.
Pages condensdes, donnant I'essentiel d'une trentaine de conf6rences. Ce volume sur le plan de ceux consacres aux Missions Etrangeres, et au Saint-Esprit, expose la raison d',tre,
montre le foyer mystique, la valour et la physioaemie propre
des Lazaristes : lignee spirituelle de saint Vincent de Paul,
milange d'activitd et de patience, dbesprit d'entreprise et tout
ensemble de soumission aux circonstances, bef toute une philosophie pratique de la vie : Travaille, Supporte, Souris.
Ainsi vouai, ainsi compis, ainsi In, i'ouvrage est rellement
A recommander : ii fera du bien. C'est use oevwre d'apoetolat vincentien.
Fernand CouaALUZma.
r. Le livre, on 1 soupconne facilement. .cho

A la sdnireds amou
d eicatement d Vdie
rien de onmsuwr Vincent.

de boanes saree

est

Pira Casts, lassiate, hito-
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Bernard GAUDEL'L. - Saint Vitcent de Paid prcurcse•r de l'Assistance publique, 1938, 112 pages (155240 mm.). - Les Editions Fernand Sorlot, 7, rue
Servandoni, Paris. (Thise pour le doctorat en medecine soutenue le 14 juin 1938).
En deux chapitres : Phomme, les rialisations de saint Vitn
cent de Paul, M. le Docteur Bernard Gaudeul (n6 & Bayonne, le

8 fevrier 1913), situe dans 'histoire mondiale et charitable du
I7* sicle. la personne et les ceuvres de saint Vincent. Lisant
attentivement biographie, correspondance .et OEuvres du
Grand Landais, I'auteur-relve et catalogue avec soin les allusions (i) on indications medicales (2), dresse le palmarks des
fondations charitables, dessine le portrait physique et moral de
cet homme d'action : prudent, ardent, realisateur, modde
d'_quilibre et d'organisation.
En cette bonne centaine de pages, la th4se doctorale s'616ve
par assises, par paragraphes, pour justifier attentivement son
titre : Saint Vincent de Paul, pi•curseur de 'Assistance p.
blique : image si pure de devancier, de prdcurseur pour les problfmes actuels qui nous prdoccupent encore : la rforme hospitali&re ; les Asiles d'aliens ; crches ; enfants assistds ;
orphelinats ; maisons de correction ; protection de la jeune
fille ; les infirmibres ; assistance mddicale gratuite ; soupe
populaires ; bureaux de bienfaisance ; secours a domicile ;
mendicth et ch6mage ; prophylaxie des maladies ; secours
d'urgence.
En voyant ainsi intelligemment utilis]es 'edition Coste des
OEuvres et la biographie de saint Vincent, par unw preuve
nouvelle et heureuse, nous constatons ici que des textes int6gralement et soigneusement reproduits sont de rais trdsors :
carri'res oti gisent a pied d'oeuvre et meme d-ja ouvrds les
documents diversement necessaires A tous les serviteurs de
1'Esprit.
Fernand ComBAuznm.

Pioneri di fede e di civilita in Eritrea e regioni limitrofe, par le P. Ezechia da Iseo. Missionario Cappuccino. - Tipografia francescana. Asmara, 1937,
191 p. (22xx6cm.).

-

54 hors-texte.

Ce volume, 6dit6 par la typographie franciscaine d'Asmara
est un t4moignage de la civilisation apportee par les missionnaires en terre africaine.
x. Si Vincent respecte les m-decins, ii ne peut s'enpther de costater
dans l'intimit6 qu'ils ne soot que trop complasants et font mornir plus de
malades qu'ils nen guerissent..
2- Punaise, ulcies variqueux, gravelle, hydropysie, wdimnes, rEgime
lact, cachexie, etc.
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L'auteur, actuellement curd de la cathedrale d'Asmrsx•, a
passi 26 ans en Erythrie. t A I'aide de faits et de chiffres n,
ii entreprend de donner un aperqu de I'histoire missionnaire de
I'Erythrde : depuis les origines de la predication chrktienne
en Ethiopie jusqu'a nos jours.
Le livre comprend cinq chapitres : le premier est un rapide
coup d'oeil sur les diverses Missions qui jusqu'au i8* si&cle,
tent&rent successivement de rallier a la foi de Rome l'Ethiopie
egarte ; elles furent toutes itouffies dans le saaig.
L'histoire missionnaire de l'Erythree proprement dite commence seulement en 1839, avec les Lazaristes, auxquels 1'auteur consacre deux chapitres de sbn livre. Sous la houlette de
cinq Vicaires Apostoliques, de Mgr de Jacobis & Mgr Crouzet.

les Lazaristes ddfrich&rent, 55 ans durant, des territoires qui
devinrent par la suite la Colonie italienne d'Erythree. , Le

vent des persdcutions secoua maintes fois I'arbre de la Mission,
mais awprs la temprte, les oiseaux du cil retournaient dans se
branches. n Enfin, la paix et la libertA apportees par les armes
de I'Italie promettaient & la Mission un superbe essor, quand
tt I'intervention de rf. Crispi, President du Conseil, dans sa
lettre du 28 avri 1894, decida Baratieri promulguer le fameux
decret du 22 janmier 1895, par lequel les Pares Lasaristes
dlaient expufds de la Colonie. n Le decret mentionnait les Lazaristes europicas: Soulignons avec reconnaissance la remarque du P. Ezchia : , Nous ne savons pas pour quelles raisons
positives , (non sjppiamo per quali positive ragioni a) Baratieri

se d6termina a agar en cette forme autoritaire. a
Deji, des la fin de i894, les Peres Capucins de Rome, envoyis par la Propagande, 6taient venus pour la relive. Les
Lazaristes leur laissaient un bel hiritage de pr6tres indigaes,
de fideles et de t
L P. E
a
ts
quand il parle de ses devanciers ; pour eux il ne cache pas
son admiration.
Deux autres chapitres nous conduisent a travers la phiode
franciscaine, avec les Capucins de la Province de Rome, puis
avec ceux de Milan, jusqu'a Mgr Marinoni, Vicaire Apostoli-

que actuel (x937). Leur zele s'exerce parmi les chrdtiens indignes et les nationaux. En 1913, ils ouvrent une Mission parmi

la tribu paienne des Counama, oh ils dcrivent t la page la
plus belle u de leur activitd apostolique en Erythrde. Aujourd'hui, rI.ooo de ces Counama sont ddjA convertis. C'est le desert qui fleurit I Les Capucins sont aussi des bdtisseurs : de
belles 6glises parsemies sur le territoire d'Erythrie affirment
la foi romaine.
a De Mgr Jacobis a Mgr Marinoni, 98 ans se sont 6coulis n,
un siýcle d; labeur herolque auquel le P. Ezdchia a voulu rendre hommage.
Cette synth4se historique est suivie d'un bref expose des trois
religions qui se partagent I'Ethiopie, et de six appendices contenant les statistiques du personnel, des maisons et des oeuvres
de la Mission d'Erythrde.
Ce livre, animn d'un souffle de patriotisme, fera apprcier et

-
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Pionniers de Ia foi et de la civilisation

qui se succederent en Erythte.

Max Zwick.

Piers Plowman : An interpretation of the A. text, by
T. P. Dunning C M. M. A. Dublin. The Talbot
Press Limited, X-2I 4 pages (i4x22 cm.), 1937.
(Pierre le labouOEure du XIV* sidcle, aPiers Plowmaum
reur) est ua po&me anglais, mrocalisant et satirique dans le
godt de i'pcque. Cette moraliti nous est parvenue en trois
versions, netablement divergentes et de longueur fort inegale :
d'oi le probl6me classique du nombre des auturs. M. Dunaing fait toet 4'abord remarquer qu'en 1'absence de textes critiques on ne saurait rtsoudre us tel problime par la mntho-

de propreat phlologique ; aussi emploie-t-U celle de l'analyse litarainr applique i celui des trois textes qui semble le
phus primitif : l texte A. Partant de 1'Bypothkse que I'anteur

est un catholique au courant de la doctrine de 1'Eglise, et
s'aidant pour comprendre sa pensce, des 6crits des Pkres de
I'Eglise, M. Dunning arrive a ddmontrer que ce texte A conrient en rxdeit6 deux poeies distincts maladroitement amalgames per les autres versions : argument en faveur de la

multiplicite des auteurs. La distinction, une fois faite, le premier pe&me examind de pris se rvkle, an jugement de M.

Duumng, d'une rdele valeur artistique. (M. Legouis dans son
Histise de la Littrature Anglaise, page 112, parlant toutefois
de I'ensemble, l'avait appel

: a le plus inartistiue des poimes

du XIV* sicle ,).

Ce iivre, cette thbse de ?I. Dunning suppose le lecteur en
possession du texte analys' : les citations sont iyidemment en
fort diffrent de
Anglais de I'epoque : le a Middle English
I zngiais moderne. C'est en somme une etude edudte pour
fpj6i:.Listes, qui fait le plhs grand ho•nnur A notre confrere.
M. Thomas Dunning
Vincent O'Hara.

NOS

DEFUNTS

MISSTONNAIRES
IS. Aroud (Francisque), pretre, 9 avril 1938, a Gentilly, ayant
(o ans d'Age et 51 de vocation.
29. Cabral (Joseph), pretre, 2 avril, A Rio-de-Janeir : 46 ; 27.
30. Hauspie (Alfred) pretre, 13 avrit A Shanghai : 59 ; 4o.
31. M narria (Candide), pr6tre, 29 mars, A Mexico : 4 ; ig.

32. Sanehes (FranFois), preare, 30 mars,
Manille :70 ; 50.
33. Bouchet (Jean-Marie), pr6tre, 15 avril, au Bereeau de
Saint-Vineent-dePaul : 66, 46.
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Bazelis (Jules), pr&tre, 27 avril, & Toursainte : 26 ; 44Mentzen (Guillaume), cosdj., a9 avril, A Quito : 89, 66.
Ly (Paul), pr6tre, 27 avril, A Ankuo : 52 ; 29.
A varenga (Joseph), pr6tre, 6 mai, A Curityba : 28 ;8.
19
Kranz (Adalbert), prltre, 14 mai, A Olcza : 38
Anton (Bruno), coadjuteur, 13 mai, A Murgma : 6 ; 48
Paredes-de-Nava : 62 ; 45.
Martin (Jose), pretre, 15 avril,
Degland (Etienne), pretre, 24 mai, au Berceau de SaintVincent-de-Paul : 72 ; 51.
42. Mc Donnell (Thomas), pr6tre, 26 mai, A la Nouvelle-OrlIans : 50 ; I8.
43. Cullen (Ed.nond), pretre, 31 mai, A Dublin : 7 ; 48.
44. Frechet (Benjamin), pr6tre, 26 mai, A Riodo-Janeiro :
78 ; 52.
45. Cr6millieux (Louis), coadjuteur, 28 mai, A SantiagodouChili : 65 ; 41.
4'. Willems (Hubert), pratre, 6 iuin, A Louvain : 66 ; 44.
47. Ramella (Franiois), pr&re, io juin, A Chiavari :90 ; 75.
48. Nunes (Joachim), coadjuteur, io juin, au Berceau de SainVincent de-Paul : 69, 48.
49. Hennehelle (Joseph), pretre, 13 juia, a Ankazoabo : 39, a2
50. Caussanel (Joseph), prtre, 4 juin, A. Paris : 89 ; 62.
51. Daydi (Landre), pr6tre, 27 juin, A Madrid : 85 ; 6.
52. Maher (Thomas), prstre, 19 juin, A Brooklyn : 43 ; 24.
53. Hayden (Jacques), pretre, 26 juin, a Germantown : 81, 61.
54- Cucchiarelli (Jean), pretre, 7 juillet, A Rome : 63, 47.
55. Pagliani (Louis), pr6tre, 2 fevrier, A Rio-do-Janeiro : 8&, 56

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

56. Ordonez (Castor), pr6tre, 28 juin, A Chicago : 58, 42.

57. Mc Key (Joseph), pratre, 3 juillet, A Springfield : 62, 43.
NOS CHERES SOEURS
Marie Medved, A Ljubljana : 73 ans d'ige ; 52 de vocation.
Ursule Margon, A Ljubljana : 73 ; 47.
Joseph Lubec, A Ljubljana : 69, 44.
Loretto Mc Cabe, A Philadelpaie : 59, 36.
Catherine Hurley, A Saint-Louis
61, 37.
Marguerite Genevrier, a Rambouiliet : 70, 5o.
Marie Menissier, A Clichy : 82, 6i.
Alphonsine Gerlet, A Clichy : 77, 52.
Marie Mirfne, a Origny : 78, 52.
Augustine Barbry, A Pdkin : 6x, 41.
Franqoise Crochet, A.Alexandrie : 77, 48.
Julienne Olitrant, A Montolieu : 83, 58.
Juliette Talairach, A Montolieu : 37, 16.
Emma Mattingly, A Emmitsburg : 7o, 52.
Elisabeth Falk, A Varsovie : 87, 68.
Francoise Matwij, A Moszczany : 81, 58.
Marie Ebert, A Katowice : 46, 26.
Francoise Anderluh, A Ljubljana .: 68, 4o.
Carlotta Tagliabue, A Turin : 71, 51.
Vincenza Roscioli, A Giulianova : 8o, 59.
T6reza Ramirez, A Cali : 46, ao.
Anne Vuidepot, A El Biar : 74, 49.
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Pauline Vente, A Pezenas : 61, 37.
julie Ben-Aouda, A La Teppe : 76, 54.
Marie Le Trocquer, A Lima : 68 42.
Marie Humbert, A Ageltoun : 66, 42.
Marie Cognasse, A Fribourg : 81, 5o.
Gilberte Menu, A Collonges-sous-Salve : 29, a.
Jeanne Dolinsek, a Graz : 67, 40.
Pauline Respondek, a Budapest : 71, 49.
Carmen Palma, A Guayaquil : 75, 45.
Francisca Garvia, A Carthagene : 59, 38.
Marie Liou, A Chengtingfu : 24, 3.
Angele Laugier, A Lod&ve : 52, 25.

C!otilde Duchateau, A Nanterre : 74, 53.
Augustine Bfrard, A Grenoble : 62, 38
Nathalie Lafargue, A Paris (Passy-Runel) : 71, 47.
Marie Lefebvre, A Lille-Moulins : 73, 47.
Rosaura Jaramillo, A San-Salvador : 68, 34.
Wilhelmine Lembke, A Olinda : 78, 59Marie Guimaraes, A Friburgo :37, 6.
Felicitd Popiel, A Cracovie : 65, 44.

Eug6nie Lacroix, A Chatillon-sur-Chalaronne : 68, 46.

Gabrielle Bailly, B Fontenay-lele-Fleury : 68, 46.
Jeanne Chevalier, A Paris (Orphelinat St-Louis) : 86, 58.
Claudine Beaubernard, A Lyon : 88, 69.
Edouarde Borkowska, & Varsovie : 45, 22.
Berthe Lobmann, A Schwarzach : 34, 5-.
Gertrude Lahaye, A Cologne : 77, 55.

Emilie Munoz, A Santiago : 62, 27.
Rosa Di Palo, A Ragusa-Ibla : 76, 58
Adle Pereco, A Turin : 67, 45.
HdlAne Pagnanelli, A Turin : 70, 44.
Antoinette Saint-Blancat, A Funchal : 92, 67.
Valirie Fierek, A Chelmno : 54, 30.

Maria Maci, A Catane : 58, 35Herta Weber, A Admont, 35, 5.

Melanie Fourmestraux, A Mazingarbe : 78, 54.
Marie de S. Aignan, A Abbeville : 66, 45.
Marie Meuleyre, A Ans : 89, 66.
Agela Avroldi, A Naples : 74, 54.
Margaret Donaghy, A Smyllum : 8o, 5o.
Fran;oise Kogeljsek, A Ljubljana :32, I2.
Cecile Fesseer, a Dult : 88, 49.
Maria Gamboa, A Avila : 95, 73Concepcion Angres, A Valdemoro : 8, 6o.
Consuela Calderon, A Dos Hermanas : 62, 41.
Maria Byeno, A Madrid : 33, 14Juana Altuna, A Madrid : 57, 4o.
Annette Regnat, A Paris (Saint-Bernard-la-Chapelle): 89, 67.
Franoise Regaldie, a Toulouse : 83,
1r.
Josephine Perrin, au Berceau St-Vincent : 79, 53.
Jeanne Dupoizat, A Angers : 53,,29.
Rose Jsnard, A Angers : 76, 52.
Anna Johnston, A Mill-Hill : 81, 60.
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L.onie Claverie, A Turin : 69, 46.
Turin : 86, 63.
Caterina Pogolotti,
Evangelina Escobar, A Panama : 68, 41.
HBlyne Oponcenwska, A Poznan : 61, 47.
Isidora Morabet, b Soria : 26, 4.
Joanna Slattery, A la Nouvelle-Orlans : 68, 47.
ouise Marquet, A Castres : 79, 6o. v
Marie Chanoinat, a Bordeaux : 60, 38.
Anne Billard , a Givors : 69, 47
Juliette Rouile, A Ans : 79, 44.
Grace O'Sullivan, A Dublin : 61, 32.
Josephine Lohmar, a-Wassenberg : 64, 34.
Amalia Kobetic, a Menger : 30, 7.
Rosalie Zietak, aLwow : 79, 58.
Giovanna Miano, a Caserta : 30, It.
Maria Wegni, A Florence : 77, 33Franqoise de Santis, a Giulianova : 70, 51.
Madeleine Staes, a Verviers : 73, 45*
Elisabeth Constantin. a Clermont : 8, 58.
Marie Filleur, A Hazebrouck : 69, 47.
Francisca Casado, A Santona : 43, 24.
Sgrario Ciordia, A Valdelmoro : a6, 6.
Ezequiela Diaz, a Cadiz : 6, 40.
Marna Puig, A Lebrija : 65, 42.
Margarita Ruiz, A Vitoria : 23, 2.
Stephanie Cordie, A Bosisio ; 57, 35.
Concepcion Gonzalez, A Flores : 85, 62.
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LIVRE IV. -

DE 1874 A 1918

CHAPITRE XLIV. -

SOMMAIRE. -

M. B3r6, sup6rieur g6neral (suite)
La Province de Lyon.

Chacune des anciennes provinces de la France a cela
de remarquable qu'elle rappelle des siecles d'une histoire interessante. Nous l'avons vu pour 1'Ile de France,
la Picardie, la Champagne, le Poitou, la Bretagne, la
Touraine. Nous allons le voir pour la province de Lyon.
Regrettons toutefois que ceux qui ont donne le nom
A la province n'aient pas conserv6 ce beau nom de
Lyonnaise, c6mme on a conserve les noms que nous
venons de rappeler et comme on a conserve les noms
dont nous parlerons plus tard: Aquitaine, Provence,
Languedoc. Tous ces noms chantent dans nos oreilles
tout un passe de luttes, de gloires, de vie intellectuelle,
de vie religieuse ; ce ne sont pas des noms qui itiquettent
une chose qui date d'hier ; ce sont des noms qui, pour
un Frangais, rappellent comment la France s'est formne
peu A peu, malgrp la rivalit6 des provinces et, pour un
Lazariste, rappellent trois sicles de saintet6, de vie
feconde.
la provi- e de Lyon. La
Nous en sommes donec
Lyonnaise a Rt6 1'une des plus vastes provinces de la
Gaule.Au ive siecle, il y avait quatre provinces a Lyonnaise P. La premiere Lyonnaise renfermait une partie
de la Bourgogne, le Nivernais et le Forez et avait pour
capitale Lyon ; la secoide Lyonnaise comprenait la
Normandie et avait Rouen pour capitale ; la troisinme
Lyonnaise embrassait la Bretagne, le Maine et I'Anjou
24
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avec Tours pour chef-lieu ; enfin la quatri'meLyonnaise
comprenait 1'Ile de France et une partie de la Bourgogne avec Sens pour chef-lieu. On voit par cette seule
description de la geographie du rve si6cle, combien la
Lyonnaise a 6t6 importante et combien ce nom aurait
jadis m6rit6 de figurer sur notre catalogue A la place
de province de Lyon.
Mais nous n'avons pas A faire ici 1'histoire de la
Lyonnaise civile, nous devons parler de la Lyonnaise
lazaristique. Elle commence A figurer dans nos documents officiels a l'Assembl6e Gn&ale de I673 qui elut
M. Jolly, sup6rieur g6neral. La maison de Lyon qui
existait depuis 1668 fit partie d'abord de la province
de Savoie qui disparut cette meme annie r668 et fut
remplacde par la province de Provence laquelle fut,
a son tour, supplantke par la province de Lyon. Des
lors la province tient r6gulihrement ses Assemblies
jusqu'A lalRvolution. En 1673, le visiteur, M. Jacques
Thollard, va A 1'Assembl&e Gnerale avec les sup&rieurs
de Narbonne et de Lyon. En 1685, le visiteur, M. Charles
Cornier, assiste a I'Assemblee G&nrale avec les suprieurs de Marseille et d'Aleth. En 1692, le nmme visiteur retourne A Paris avec le sup&rieur de Saint-Flour
et un autre confrre, M. Gallien Andre, dont on ne dit
pas d'oA il est, suivant I'habitude des proces-verbaux
imprimds qui n'indiquent pas la maison quand le deputt
n'est pas suprieur. Quele est la raison de cette omission ? Est-ce par un esprit aristocratique qui considere
surtout les visiteurs et les sup&rieurs comme les 4lements
principaux des assemblees ? On 1'a dit A une assemblIe
gnraale of des d6putes non superieurs protesterent
contre un d6cret porte en faveur des suplrieurs par la
majorit6 compos6e de sup&rieurs. Cette protestation
6videmment 6tait plut6t pour egayer l'assembl&e ; dans
tous les cas, nous regrettons qu'on ne signale pas la
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maison de ceux qui ne sont pas sup&rieurs. I1 ne faudrait jamais oublier les archivistes, meme dans les
proces-verbaux.
En 1697, M. Gallien Andre, visiteur, vient avec les
superieurs de Lyon et de Narbonne. Remarquons que
les visiteurs de Lyon ne sont pas superieurs d'une maison,
pas plus A cette assemble qu'aux prc6dentes et a
quelques suivantes. La province s'agrandit d'annee en
annie. Elle a ajout6 prkc&demment Manosque ; en 1708,
c'est Bourg-en-Bresse; en 1709, c'est Valfleury. A
1'Assemblke de 1711, le sup6rieur de Valfleury, M. Bourdellon, vient avec M. Gallien qui est toujours visiteur.
L'assembl~e sexennale de 1717 est la premiere dont
nous poss6dions les postulata de la province de Lyon
avec les rdponses du supdrieur general qui etait pour
lors M. Bonnet.
io Les deputes se plaignent d'abord au superieur
, g6neral de la taxe imposee A chaque maison de la province pour le s6minaire de renovation. M. Bonnet fait
remarquer que sur les 3.1oo livres necessaires, la province de Lyon ne paie que 430 livres.
20 Les deputes se plaignent des directeurs du Seminaire
Interne !e Lyon, du second directeur en particulier,
comme n'ayant pas toutes les qualit6s requises pour
cet office important. M. Bonnet leur fait une r6ponse
qui ne dut pas les satisfaire : a Les directeurs du Seminaire Interne de Lyon, dit-il, sont les meillears pr~tres
de la Communaut6 que nous connaissons. DM. Bonnet
avoue que le second directeur n'6gale pas le premier,
mais il ajoute malicieusement : x Le second ne doit
pas Wtre de la force, ni de l'autorit6, ni de 'exp&rience
du premier, it faut partout de la proportion. *
30 Le troisieme postulatum concerne des explications
sur le veu de pauvret6. Les autres postuata demandent
que les s6minaristes apprennent un peu mieux le chant
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et les cer6monies. Dans une reponse A propos des coutumiers locaux qui doivent exister dans chaque maison,
M. Bonnet rappelle que ces coutumiers doivent. tre
formis d'apres le coutuinier general qu'on a envovy
dans chaque maison.
L'Assemble provinciale aurait voulu qu'on fut difficile A recevoir les missionnaires sortis. M. Bonnet,
qui savait allier la bontd A la fermete, r6pond sagement
qu'on est assez difficile A les recevoir mais que, si on
1'6tait davantage, on le serait trop. I'Assembl6e ayant
demandA que le visiteur euit toujours un socius dans
ses visites, M. Bonnet r6pond qu'on n'en a pas encore
trouv6 la commoditY. C'est toujours et ce sera toujours
le m6me refrain jusqu'A la fin du monde : pas assez de
sujets.
Un dernier postulatum divisa les membres de l'Assembl6e provinciale: les uns trouvaient qu'on 6tait
trop facile A changer les sujets de maison, les autres
qu'on 6tait trop difficile. M. Bonnet r6pond : a Nous
tAcherons de tenir le milieu », mais ii ajoute: Ces
questions ne sont guere l'affaire d'une assemble pro-

vinciale. P
A 1'Assemblge g6ndrale de 1724, apparait, avec le
visiteur M. Jean Porte et le premier d6put6, M. Omer
de Garcin, superieur de Marseille, un personnage qui
m6rite qu'on dise quelques mots sur lui, nous voulons
parler de M. Claude-Joseph Lacour, sup&rieur d'Annecy, second d6put&. Ce digne confrere etait n6 a Vertrieu, diocese de Lyon en 1672 ; il fut recu dan la
Congregation a Lyon en 1688 et fit les vceux en 1690.
II fut superieur du seminaire d'Annecy de 1713 A 1724 ;
A cette 6poque le sup&rieur du Grand Smrinaire de
Sens et quelques-uns de ses confreres se laissrent entrainer par les erreurs du jansmnisme; M. Bonnet-qui
Otait ferme pour la foi mit A la porte de la Congregation
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tous ceux qui ne voulaient pas accepter et signer la
Bulle Unigenitus. Pour remplacer les directeurs deficients, le superieur general fit appel au ddvouement
de M. Lacour, superieur d'Annecy, et lui confia la
direction du grand Seminaire de Sens. M. Lacour retablit les bonnes doctrines. C'est pendant son supriorat
de Sens qu'il ecrivit son Histoire de la Congregation
qui va de la mort de saint Vincent jusqu'A l'annre 172o0
M. Milon, qui a public cette histoire dans les Annales
(tomes 62 et suivants) dit que Ola forme de cette histoire est souvent imparfaite, le cadre historique faisant
absolument dafaut. » Evidemment M. Milon a autorite
pour juger .ette oeuvre puisqu'il fut lui-meme historien
et que selon l'adage populaire on n'est jug( et critique
justement que par ses pairs (ceux qui sont du m6tier
6tant mieux a meme de juger plus sainement, car si
la critique est toujours ais6e, l'art est souvent difficile et rend plus 6quitable dans les jugements). M. Milon
done, qui etait du-m6tier et qui, de plus, 6tait intelligent et homme de bon jugement, fait autorite dans
ses appreciations. II faut dire cependant, pour l'excuse
de M. Lacour, que 1'on ne comprenait pas a son 6poque
I'histoire comme on la comprend maintenant. Qui sait
si dans cent ans, ou meme bien avant, on ne critiquera
pas fortement la maniere dont nous entendons l'histoire en 1938. La roue tourne. Les generations passent
et les hommes ne se mettent plus au meme point de
vue pour juger de m6me fagon. Quoiqu'il en soit, le
travail de M. Lacour fut un heureux commencement
dans ce genre et il est A souhaiter, suivant le voeu d'une
de nos dernires assemblies, qu'il ait de nombreux
imitateurs, en particulier pour l'histoire de chaque
province. M. Lacour mourut le 29 juin 1731 au prieur6

de Saint-Georges de Marolles oii il a 0t6 enterr6.
L'annie qui gr•cda sa mort (1730) il y eut une
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assembl~e sexennale dont nous avons les posiulata.
Parmi ces diverses demandes de I'assemblee de Lyon
et les r6ponses de M. Bonnet, signalons deux ou trois
points plus interessants on plus caracteristiques de
l'epoque. L'Assemblke s'6tant pr6occupee de 1'habit
de nos freres, modele, forme, couleur, voici ce que repond
le sup6rieur g&neral; on appreciera la precision savoureuse des details donnrs : c Les hautes-chausses doivent
Wtre proportionnmes a la hauteur et A la grosseur de
ceux qui les doivent porter et ouvertes par en bas, le
pourpoint doit descendre jusqu'aux poches inclusivement et le manteau jusqu'a la jarretiere. Quant A la
couleur, elle ne doit 6tre ni rougeatre, ni tout & fait
grise, ou d'un gris clair comme celle des habits des
RR. PP. Cordeliers, mais d'un gris bleu tel que nous
en avons envoy6 des 6chantillons au visiteur de la
province de Lyon. »
Notons Wgalement cette recommandation a de continuer la juste et sage pratique de demander pension
ou demi-pension pour les deux annees du Seminaire,
comme nous avons Wttobliges de faire A Saint-Lazare,
depuis quelques annies que nous sommes fort A 1'6troit
A cause de la tres notable diminution de notre revenu,
par le remboursement de plusieurs rentes actives qui
nous ont Wte remboursees forc6ment par des billets
pour la plupart devenus caducs et fort st&riles. ) (Notons
que nous sommes en 173o et non en 1938).
Enfin ajoutons encore un petit mot sur la maniere
dont on fetait saint Vincent a cette 6poque ou plut6t
le bienheureux Vincent, car il n'etait encore que b6atifi(. L'Assembl6e provinciale de Lyon avait demand6
ce qu'on devait faire. M. Bonnet repond: II faut
chanter vepres et matines la veille, les petites heures
le matin de la fete avec grand'messe. II y faut faire
prrcher A vepres un pritre externe, bon predicateur,
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autant que faire se pourra, aprds Magnifical de vepres;
puis les complies et ensuite le salut du Tres SaintSacrement, ou immediatement apres complies, ou A
une heure plus recule pour la commodit6 du peuple
et pour celle de nos families. U faut, le jour de la fete,
donner l'extraordinaire a diner et A souper, comme
aux plus grandes fetes. »
Les assembl6es de 1736, 1747, n'offrent rien de particulier sinon que le visiteur y est pour la premiere
fois indiqu6 comme 6tant 6galement sup6rieur de Lyon.
En 1752, la province s'augmente du seminaire d'Arles;
en 1753, du seminaire de Lurs.

A I'Assemblde de 1759, commence A se faire jour un
postulatum qui reviendra souvent dans la suite et qui
ne sera rdalise en France qu'apres la Revolution.
Les d6putes de Lyon demandent qu'on fasse les prieres
du matin et du soir a voix haute. M. de Bras r6pond :
ANihil innovfeur nisi quod traditum est. II faut s'en
tenir a "'usage qui a toujours kt6 de faire les prieres,
sans tous ces actes A voix haute et publique, chacun
devant les faire en particulier *. Les memes deputes
se rejouissent de ce qu'il y ait maintenant dans tous
nos s6minaires une th&ologie parfaite, uniforme et A
nous, et ils demandent au Suprieur gn&ral s'il ne serait
pas A propos qu'il y ait une philosophie semblable et
un pen r6cente. M. le Sup&rieur g6neral se contente
de repondre a qu'il y a d6jA du temps qu'on y pense *.
A l'Assemblbe de 1768, les postulata sont en latin
et les reponses de meme. Signalons-en deux. Les deput6s de Lyon desiraient qu'on publiat des notices
sur les confreres defunts. Le bon M. Jacquier, pour
lors Sup&rieur gn&ral, applaudit des deux mains A une
si pieuse proposition; aussi apres avoir recommande
aux Sup&rieurs a d'avoir un cocur paternel pour leurs
infriieurs; de les aimer tendrement comme leurs en-
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-il demande aux mnmes

Superieurs de lui envoyer un compendium des vertus
pratiqutes par les confreres difunts. La seconde reponse est a noter: u C'est un vi2il usage de la Congregation, dit M. Jacquier, usage confirmd par les rescrits
des Sup6rieurs gIneraux ; que celui-li ne p6che pas
contre la pauvret6, qui n'exige pas ses revenus de ses
parents. »
A 1'Assembl6e de 1774, il y a un sup6rieur de Lyon,
distinct du visiteur. L'Assembl&e provinciale gemit de
ce que quelques sujets manquent a la pauvrete, ne sont
pas fideles aux exercices de piet6, n'ont pas assez la
subordination aux supdrieurs, et aussi de ce que quelques
superieurs depassent les limites de leur pouvoir. On
sent que la. R6volution approche.
L'Assemble provinciale de 1780 fait quelques postulataqui sont repris vertement par le Superieur g6ndral ;
elle aurait voulu qu'on fit de la philosophie pendant la
seconde ann6e du s6minaire ; t les deux anndes de probation sont absolument necessaires, repond M. Jacquier ,.
Les d6putes auraient.voulu a qu'on fasse un choix dans
les decrets et qu'on laisse de c6td ceux dont la lecture
est inutile o ; ici M. le Superieur s'insurge ; il ne veut pas
d'une pareille suggestion, a tous les decrets, dit-il, respirent sagesse et amour de la Congregation. En mepriser
quelques-uns est le fait d'un esprit. pr6cipite, qui pr&sume trop de soL •
A un posulatum qui se plaignait qu'on manquait a
la charit6 dans une maison de la province, a cette proposition, s'dcrie M. Jacquier, est injurieuse aux prktres
de cette maison, A la vertu desquels elle fait tort.
Apres onze rdponses a des postulata particuliers,
M. Jacquier ajoute : ( Nous avons omis a dessein d'autres
propositions, on inutiles ou contraires A nos usages ».
On. voit par ces quelques extraits que M. Jacquier n'y
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allait pas par quatre chemins quand il r6pondait aux
d6putes de la province de Lyon, et cependant il 6tait
de cette province; il etait n6 ASaint-Hdand, diocese de
Lyon ; il avait fait son seminaire et ses 6tudes A Lyon;
il avait 6t6 directeur du Seminaire Interne de Lyon,
visiteur de la province de Lyon et, au t6moignage de
M. de Bras, il s'6tait conduit -n ces charges a comme
un pere et un ami de ses confrri'es. DMais on etait en 1780
et le gouvernement des Communan"s devenait difficile.
Si la province de Lyop -:--.

dcsn

.

la petite Com-

pagnie un digne Sup&rieur g6naral, elle allait lui donner
un bienheureux, un martyr, en la personne de M. Clet.
Ce fut en 1769 que Franqois-RTgis Clet frappa A la
porte du Seminaire Interne de Lyon ; il y fit ses etudes,
y fut ordonn4 pretre; il 6tait Superieur d'Annecy
quand se tint l'Assemblke provinciale de Lyon pr6paratoire A 1'Assembl6e g6n&ale qui devait 6lire un Sup6rieur g6ndral. M. Clet fut 6lu second d6pute et, A ce
titre, il vint A Paris. M. Cayla de la Garde, le nouveau
Sup6rieur, lui confia la charge de directeur du Seminaire
Interne de Paris, on sait le reste. Le bienheureux part
pour la Chine en i791, et apres trente ans d'apostolat,
il meurt martyr en 182o; ses reliques seront ramen6es A notre chapelle de Paris et, le 27 mai 19oo, il sera

bUatifiM par le Pape Leon XIII.
i La province de Lyon fut dissoute provisoirement par
la tourmente revolutionnaire ; plusieurs confreres furent
martyrises et quand la paix religieuse fut rendue A la
France la province de Lyon fut une des premieres A
se reconstituer. En 1789 elle etait florissante et comptait
treize maisons: Lyon (mission et Seminaire Interne) ;
Annecy (Grand Seminaire) ; Marseille (Petit Seminaire) ;
Narbonne (S6minaire) ; Saint-Flour (Petit Seminaire) ;
B6ziers (Grand S6minaire) ; Aleth (Grand Seminaire) ;
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Manosque (Seminaire) ; Valieury (Missions) ; Bourgen-Bresse (Missions); Mornant (Seminaire); Aries
(Grand Seminaire) ; Lurs (Petit S6minaire).
Apres la Revolution, elle apparait officiellement a
1'Assemble de 1829 avec M. Cochet, visiteur et sup&rieur de Valfleury; M. Grappin, superieir de SaintFlour et M. Trippier, sup6rieur de Carcassonne. A
1'Assembl&e de 1835 c'est M. Grappin qui est visiteur ;
A celle de 1843, M. Fabre ; en 1849, Albi et Montpellier
sont representes A 1'Assemblee par MM. Bourdarie et
Peyrac; en 1858, Vichy (Missions) fait partie de la
province ; en 1861, Lyon ; en 1862, le Petit S~minaire
de Saint-Flour; en 1863, La Teppe; en 1866 ,Vichy
(paroisse Saint-Louis); en 1868, Notre-Dame de la
Roche.
En 1864, il y eut un remaniement des provinces en
France. On cr6a trois nouvelles provinces, celles de
Tours, de Cahors, de Carcassonne et A cette occasion,
on enleva A la province de Lyon les maisons de SaintFlour, Albi, Aurillac, Vichy, Montpellier ; et en compensation on lui donna Rimont, Grand Saconnex, La Teppe,
Marseille et 'ile de- la Reunion, peut-6tre parce qu'il
sortait de Lyon beaucoup de missionnaires pour 1'6tranger. En 187o, on cr6e de nouvelles provinces, celles du
Languedoc et de la Provence qui remplacerent celle de
Carcassonne ; A cette occasion, nouvelle amputation,
pour la province de Lyon; elle n'alla plus jusqu'a la

Mlditerranee, ni A fortiori jusqu'A 1'Oclan Indien. Tous
ces changements, remaniements de provinces, s'expliquent par le d6veloppement merveilleux de la petite
Compagnie sous le Pere Etienne. Le Superieur g6ndral
estimait qu'il pouvait de sa propre autorit6 faire ces
changements, selon 1'usage regu dans la Congregation.
Quand le bon M. Mellier prit les renes de la Compagnie
comme Vicaire g6ndral, il eut des scrupules sur la validit6
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de ces actes et il en demanda sanction et ratification
an Pape Pie IX en vue de I'Assemblee gendrale. II fit
cela sans en parler aux assistants. Mal lui en prit, ou
bien lui en prit (selon le point de vue different auquel
on se place), s'il est vrai que ce fut pour cela qu'il ne
fut Olu ni Superieur g6neral, ni assistant, comme cela
a W6tdit.
Quoiqu'il en soit, en 1870, le visiteur de la province
de Lyon fut le Superieur de la maison de Lyon, V. Jean
Dufour, qui sera suprieur et visiteur jusqu'en 1899.
Ce digne confrre 6tait n6 dans le diocese de Limoges,
en 1813. Trois pieces officielles portent chacune une
date diff6rente pour le jour de sa naissance : 13, 15,
16 avril. M. Dufour entra dans la Congr6gation en x842,
apres avoir Wetvicaire quatre ans. 11 fut place an Grand
Seminaire de Saint-Flour; il eut alors les yeux tres
fatigues et fut menace de perdre la vue ; on l'enleva
aux tudes et lectures du professorat et on le nomma
Ala Mission d'Alger, puis en 1857 au pelerinage de NotreDame de Loos et enfin, en 1868, A Lyon. Nous parlerons
plus loin du superieur de Lyon, parlons maintenant
du visiteur. Nous nous servons pour cela d'une notice
composee par M. MAout. M. Dufour fut nomm6 visiteur le 6 janvier 1870. Son amour de la Congregation
se manifesta par son zble pour procurer la saintet6 des
missionnaires de sa province et pour d6velopper I'ceuvre
des missions. Nous le verrons plus tard, sous le P. Fiat,
ouvrir une &cole apostolique A Lyon mime, bien qu'il
y eut dejA dans la region celle de Prime-Combe. Cette
cole durera de 1890 a 1903 et fournira.une vingtaine
de missionnaires A la Congregation.
L'office principal du visiteur 6tant de visiter, M. Dufour le fit serieusement pour &couterles confreres, pour
se rendre compte de la marche de la maison, voir si
le suprieur est a la hauteur, s'il est aim6 de ses con-
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freres, estimn des externes, si la r6gle est:observie, si
la vie de famille regne dans la maison,'si les obligations et fondations sont accomplies. On a dit de M. Dufour qu'il n'aimait pas les gyrovagues ni les oisifs, et
que lorsqu'un confrere de cette sorte passait par la
maison de Lyon, sa prenmiere question 6tait: 4 Quand
partez-vous ? nEn revanche M. Dufour, par ses conseils
et ses ordonnances, d6veloppa beaucoup l'oeuvre des
missions dans toute sa province ; on voit par ses rapports de visite que les missionnaires de Lyon et des
autres maisons avaient la confiance des cures.
M. Dufour-contribuait A ce bien par ses exhortations,
ses pri&res, ses gnerosites. Dans les dernieres annses
de sa vie, malgr6 sa vieillesse sans infirmitis, il avait
df renoncer, A cause de l'affaiblissement provenant de
son grand age, A tout travail de minist&re. 1I profita
de ses loisirs pour donner-plus libre cours A sa pi.t6 ;
la priere, le chemin de la croix, le Rosaire, quelques
devotions a ses saints pref&rs absorberent une bonne
partie de son temps. 11 avait d'ailleurs pour pratique
1'esprit de priere et ii s'en acquittait bien. n y consacra
meme les longues insomnies de ses nuits. Pour 6viter
la fatigue de trop longues prieres et en couper la monotonie, il faisait alors ce qu'il appelait des stations on
Splerinages aux chapelles des 15 ou 16 maisons des
Filles de la Charit6 de Lyon qu'il connaissait si bien
pour y avoir longtemps travaill ; se transportant par
la pens6e dans une de ces chapelles, il y adorait la
divine Personne du tabernacle, le priait pour la maison
dont il 6tait 1'hote, pour ses missionnaires. Puis se
transportant dans une autre chapelle, il recommencait
la m6me s&rie d'hommages et de demandes, et ainsi
de suite jusqu'i la dernire station. Cette tourn&e
achev6e, il en commencait quelquefois une autre dans
les nombreuses 6glises et chapelles 6chelonn6es sur la
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colline de Fourvibre od tant de communautes se sont
plu A s',briter sous la protection de Marie.
A la priere pour le succes des travaux de ses missionnaires, M. Dufour joignait la g6nerosit ; souvent ses
confreres avant de partir pour les missions, allaient
frapper A sa porte et A sa bourse pour les objets de
piRt6 qu'ils desiraient pouvoir distribuer au cours de
ces pieux exercices. Heureux lorsqu'ils n'arrivaient pas
trop tard, alors que d'habiles qubmandeurs du dehors
avaient reussi A toucher son cceur par 1e recit de leurs
miseres relles on simulkes.
Parcourons maintenant les diverses maisons de la
province. De 1874 A 1878 ily en eut 6 : Lyon, Valfleury,
La Teppe, Vichy, Notre-Dame de la Roche, Bellegarde.
La maison de Lyon remontait A 1668 et avait 0t6
fond6e par un ancien 6leve de Saint Vincent au College
des Bons-Enfants, Messire Pierre Chomel, d'abord conseiller au Parlement, puis pretre. Le 30 aoiit 1668, il
donna '36.ooo francs pour la fondation, n'imposant
aucune obligation, pas meme une seule messe pour
lui. On devait faire des missions sous le bon plaisir
de l'Archeveque de Lyon. M. Almras accepta, voyant
en cette offre une manifestation de la volont6 de Dieu,
< laissant agir la Providence, sainte pratique de M. Vincent, dit-il. , L'archeveque de Lyon, Mgr Camille de
Neufville de Villeroy, confirma la donation le 14 novembre 1668 ; le prev6t des marchands y conseetit
le 2o novembre ; le roi donna des lettres patentes en
f6vrier 1669, et ces lettres furent enregistries an Parlement en mars suivant. On faisait les choses en regle A
cette 6poque. La- Congregation fut heureuse de cette
fondation, car saint Vincent avait travaill autrefois
dans le diocese de Lyon, A Chitillon-les-Dombes qui
d6pendait alors de l'ancienne capitale de la premire
Lyonnaise.
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Pen apres la fondation de Lyon, une communauti
de missionnaires, appelds pretres-catclhistes de SaintMichel, fusionna avec notre Congregation. Cependant
un seul entra chez nous (M. Blanc); les autres ne
furent pas incorpores, ils demeurerent libres, vivant et
travaillant avec les pretres de la Mission comme bon
leur semblait, s'accommodant a nos pratiques plus on
moins.
Le premier local fut d'abord une maison de louage
an lieu dit Garillan. En 1673, on acheta pour 83.ooo livres une proprietd dite de Montangle, sur le flanc de
la colline de Fourvire. Cette propriett fut achetke aux
Mascararini de la Verriere; elle etait sur la paroisse
Saint-Paul, pros des Ursulines, des Rcollets, des
Carmes et des Capucins. On acquit bientSt de nombreuses propriet&s en dehors de Lyon (Mornant, SaintLaurent de Chassagny, Saint-Andeol, Saint-Maurice,
Saint-Didier, etc.). C'etaient des dons, des fondations
dont les revenus devaient servir A donner des Afissions
gratuites. Dans Lyon, les Ursulines ayant abandonn6
leur couvent en 1697, les Lazaristes I'achet&rent en
1756 et l'occuperent jusqu'en i79e.
Le premier supnieur de Lyon fut M. Berthe qui atait
en mnme temps assistant de la Congregation. Pour se
conformer A l'esprit du fondateur, pour honorer son
humilit4, M. Berthe fit donner la premiere mission
daWs un tout petit village. La seconde fut donnee a
Chitillon ou saint Vincent avait et6 cur.
DsD le ddbut, on 4tablit un Seminaire interne & Lyon.
On etait alors d'un esprit oppose a celui que le P. Etienne
implanta dans la Compagnie. On n'etait pas alors pour
l'unification et la centralisation A outrance; on voulait
&tablirchaque province avec tous ses rouages et organismes ; cela donnait plus de cceur aux visiteurs, leur
- permettait de mieux connaitre leurs sujets et favorisait
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plus de s6minaristes que la maison n'en pent contenir.
En 1702, on en a autant qu'on pent en entretenir.
En 1707, la maison de Lyon compte six pretres, douze
6tudiants, dix s6minaristes, cinq coadjuteurs. Pendant
les six mois du jubilM, on a donn la retraite a i.ooo personnes.
La maison fut confisqude en 1792. Elle fut rachetde
apres la Revolution par les Visitandines qui I'occupfrent jusqu'en 1838. A cette 6poque, les Freres des
Ecoles Chr6tiennes y 4tablirent lear pensionnat renomm4 qui est connu sons le nom de KLazaristes ,
en souvenir des propri6taires et occupants d'autrefois.
Rappelons que la ville de Lyon devint, sous I'Empire,
depositaire du coeur de Saint Vincent. M. Siccardi,

assistant italien, I'avait emport6 et confiU A M. Bertholdi. Ce dernier, avant de mourir, I'avait remis A une
personne inconnue. Le vicaire general s'inquiata de ce
qu'6tait devenu ce tresor si cher aux enfants de Saint
Vincent. M. Siccardi le rassura. En 1807, le vicaire
g6n6ral se proccupa de faire revenir le cceur du saint
fondateur. Poukr tre plus str d'obtenir un r6sultat, il
riclama le coeur par l'interm6diaire du cardinal Fesch,
oncle de rempereur. Celui-ci employa le style et les
proc6d&s militaires. II fit remettre A l'archeveque de
Turin, par le g&6nral Menou, une lettre dans laquelle
il disait : a Un de vos ecclesiastiques est d6positaire du
coeur de Saint Vincent. En ma qualit6 de Grand Aum6nier de 1'Empire, les Missionnaires et Sceurs de charit6 6tant r6tablies, je reclame le d6p6t. Nul motif, nul
pr6texte ne serait recu pour diff6rer. D Le coeur fut
aussit6t renvoyd en France. Mais ii s'arreta A Lyon et
il y est toujours. Nous ignorons si, dans le cours du
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xixe siccle, les superieurs g6nfraux 'ont [fait 'quelque
demarche pour rentrer en possession de cette relique
insigne du fondateur de la Congregation de la Mission.
On a dit que M. Fontaine, A une 6poque, avait 't3
charg6 de faire une demande dans ce sens et qu'on lui
aurait object6 qu'il y avait des difficultes. Ajoutons
que la presence du coeur de Saint Vincent a Lyon a
et6 comme un feu sacr6 qui a rendu cette ville.c41lbre
par le grand nombre de ses ap6tres.
La Congregation ne rentra A Lyon qu'en 1861. Ce
fut par les soins de M. Brac de la Peyridre, president de
la conference de Saint Vincent de Paul et de la Soeur
Calamand, superieure des Filles de la Charit6 de la
paroisse Saint-Jean, qu'une maison fut achet6e et meublee, montie de Saint-Barthelemy, 34, tout pros de celle
dont la Revolution nous avait d6poss6dds. La Conference faisait un traitement de 1.500 francs a chacun
des deux missionnaires qui furent d'abord envoyds:
M. Blin, supIrieur, et M. Belle, car la maison 6tait etablie pour concourir A des oeuvres de charit6 et spcialement pour le service spirituel de deux associations
de la Sainte Famille. L'installation de la Montle SaintBarthdlemy 6tait fort defectueuse et insalubre. L'ann6e
quivante (I862), grace au g6n6reux de6ouement de la
scour Marchand, sup6rieure de la maison dite de la Marmite, on s'installait 49, Montle du Chemin-Neuf, dans
une maison fort agr6ablement situ6e oft les Filles de la
Charit6 avaient 6tabli en 1846 un ouvroir et un atelier
de tissage de la soie, lequel avait W6tfermn par la violence en 1848. C'6tait done un but de charit6 corporelle
et spirituelle qui donna naissance k Lyon, une union
des Confirences de Saint Vincent de Paul avec les
Lazaristes et les Filles de la Charit6. Cette ceuvre de
la Sainte Famille dont nous devenions les directeurs
reprenait une vieille tradition de Lyon : nI existait dans
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cette ville depuis longtemps des oeuvres de charit6 qui
portaient ce beau nom de charite, m4me avant que
Saint Vincent eut fond6 la conference de charite A
ChAtillon. On signale une oeuvre similaire en 1579. Dans
le cours des sicles suivants, les ceuvres continuaient,
soit les Soeurs qu'on appelle encore A Lyon soeurs a pain
de sucre A,cause de leur coiffe, soit des ceuvres de dames
du monde, dames de Sainte Frangoise, etc., qui fond&rent des 6tablissements pour le soulagement des malheureux. On nommait quelquefois ces 6tablissements
. Marmite - parce que les pauvres pouvaient y venir
chercher la nourriture.
Les Missionnaires reprenaient donc A Lyon l'oeuvre
chore A tous les enfants de Saint Vincent : le soulagement corporel et spirituel des pauvres.
Cependant les missionnaires eurent bient6t la consolation d'etre appelks dans les paroisses rurales pour y
precher des caremes, missions et retraites. En 1862,
un troisieme confrere leur fut adjoint, et un quatrieme
en 1865. M. Guillaume Gadratfut superieur de la maison,
d'octobre 1863 au. 2o aoft 1868; afin de rendre plus
agreable A ses missionnaires le sejour qu'ils faisaient A
la maison dans iintervalle de leurs travaux du dehors,
M. Gadrat s'Attacha A faire quelques embellissements
aux deux terrasses situ6es au levant de la maison,
d'of I'on avait d'ailleurs une vue magnifique sur la
ville et jusqu'aux Alpes. Mais son principal soin fut de
construire une chapelle modeste, mais fort convenable,
A la place de celle trop d6fectueuse dont on avait di
se contenter au debut. Les frais de cette construction,
environ io.ooo francs, furent couverts en grande partie
par la generosit6 des Filles de la Charite auxquelles les
missionnaires donnaient leurs soins spirituels. Mais
c'est surtout M. Dufour qui eut la consolation de voir
l'oeuvre des Missions, I'ceuvre prferde de Saint Vincent,

-658-

se d6velopper et faire un bien consid6rable non seulement dans les paroisses des d6partements du Rh6ne et
de la Loire qui forment le diocese de Lyon, niais aussi
dans les dioceses circonvoisins d'Autun, de Belley, de
Grenoble, etc.
L'ann6e desastreiise 1870-1871 n'interrompit que momentaniment les missions. Les Missionnaires gagnaient
la confiance des cures et celle des fideles par leur simplicit6 et leur zele. Ils avaient la joie de ramener a la
pratique de la religion beaucoup de chritiens oubleux de
leurs devoirs; aussi, fort souvent, les cures qui les avaient
eus une premiere fois voulaient-ils les avoir encore pour
renouveler le meme bien ou le consolider. Plusieurs mme, par des dons A la Congregation, voulurent assurer
a leurs paroissiens le bienfait des missions p6riodiques.
M. Dufour ne pouvait pas prendre part personnelle-

ment aux travaux des missions ; ses visites et son ministhre dans de nombreuses maisons de Seaurs absorbaient
entierement son temps, et plus tard son grand Age aurait
sufi A le retenir. Mais il aimait A encourager ses missionnaires, ils les accompagnait par sa sollicitude, ses sages
avis et ses ferventes prieres. II itait heureux de les
revoir, au retour de leurs travaux, venir se reposer
aupres de lui, lui raconter les fruits de leur apostolat
et se retremper dans le recueillement et la priere.
Un des missionnaires qui ont le plus longtemps yecu
avec lui, nous raconte comment il donnait alors a ses
confreres l'exemple de la regularit6 et de la prire. a Le
bon Pere Dufour, comme on I'appeiait, a 6te avant
tout I'homme de la rggle, et toujours il a cherch6 & Ia
faire observer. Apres le Chapitre ou dans d'autres circonstances, il aimait A donner des avis et A faire des
observations sur les manquements qu'iI avait remarques, et.ce qu'il enseignait avec tant d'insistance, il le
pratiquait avec la plus scrupuleuse exactitude,
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a Tous les jours, il se levait A 4 heures et on le-trouvait toujours le premier a la chapelle. La maladie seule
put le contraindre A prendre un pen de repos ; mais
des qu'il se trouvait un pen mieux, il reprenait ses
habitudes sans qu'aucune raison put le determiner A
faire autrement. Apres I'oraison, il cdl1brait la messe
et comme action de graces, il entendait la plus grande
partie de la messe qui suivait. Apres le dejeuner, il
rtunissait ses confreres pour la r6citation des Petites
Heures et se rendait ensuite A son travail jusqu' l'examen particulier. A la fizu de la r6creation qui suivait
le diner, on disait le Breviaire, puis on se rendait A
ses diftirentes occupations et quand le soir venait on
etait sir de le trouver au pied du Saint-Sacrement,
car c'6tait une de ses plus grandes devotions de tenir
compagnie a Notre-Seigneur dans son tabernacle. )
Des 1875, M. Dufour obtint un cinquieme confrere
pour pouvoir r6pondre aux demandes de missions ou
de retra tes qui lui 6taient adressees, et bien des fois
il dut faire appel aux concours des missionnaires disponibles des naisons voisines pour pouvoir accepter le
travail offert. Le service spirituel des deux Saintes
Families devenant un obstacle au bien plus grand
qu'on pouvait faire par les Missions, M. Dufour crut
devoir resilier les engagements que la Congregation
avait pris envers la Coiference, et comme consequence
lui rembourser les secoums qu'on en avait regus conditionnellement, vingt ans auparavant.
Des 1872, en prevision du developpement que dans
sa penske devait prendre la maison de Lyon, M. Dufour
fit 6lever d'ua second 6tage une moiti6 de la maison
qui n'avait que le premier. En 1874, ces ameliorations
se continuerent par 1'embellissement de la chapelle, et
en 1873 1'existence lgale de la maison 6tait reconnue
par un. dcret du president de la Republique. Pour
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se fit autoriser A capitaliser les cxc&dents provenant
des offrandes qui 6taient faites aux missionnaires apres
leurs travaux, conformnment A l'usage des dioceses
oA l'on travaillait et des autres Compagnies de Missionnaires. II aurait voulu arriver a la gratuite des
missions, telle que nous la prescrit notre saint fondateur. La faillite Boutoux lui causa Acet 6gard un p6nible
disagriment. Nous verrons sous le P. Fiat comment
M. Dufour dtablit une ecole apostolique.
Les principaux collaborateurs de M. Dufour A Lyon,
de 1874 i 1878, furent M. Vannier (nous le verrons
superieur de Bellegarde), M. Ferrafiat Amdde ; M. Grenier Henri (plus tard sup6rieur A Loos et Bellegarde),
M. Dufau Jean-Pierre (dont les deux frdres, Celestin
et Vital entrerent dans la Congregation), M. Petit
Eugene, M. Raulet Nicolas, M. Corvee Exupere.
Nous avons peu de details sur ce qu'ils ont it4 individuellement a Lyon A cette ipoque ; nous les retrouverons sous le P. Fiat.
L'archeveque de Lyon a dit des Lazaristes de cette
ville qu'ils furent remarquables par leur modestie
persocnelle, leur simplicite 6vangelique, leur fid6it6 a
1'esprit de saint Vincent, leur zdle infatigable et d6sintress ; is sont les apOtres de nos campagnes, nous
leur devons la conservation de la foi dans nos montagnes ;je les ai vus a reuvre ; je n'ai jamais entendu
une parole de plainte contre eux. v
La seconde maison de la province de Lyon 4tait,
en 1874, celle de Valfleury oh se v6nre une statue d&couverte par un pAtre sous des genets miraculeusement
fleuris au coeur de l'hiver. Cette statue est une des plus
anciennes et des plus c&lebres de France ; elle est d'une
seule pice de bois, tres dur et noirci par le temps.
Sa hauteur mesure om68. La Vierge est repr6sent6e
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assise sur un siege, tenant 1'Enfant-J6sus sur sa poitrine. Cette attitude rappelle les antiques madones
d'Orcival, de Chartres, du Puy en Velay (rapporte de
la Croisade par Saint Louis) et aussi celle de Buglose,
pros du village natal de saint Vincent. Le visage ovale
donne A la Vierge un caractere incontestable; on y
retrouve le cachet du type 6gyptien grave sur les
monuments de Thebes et Memphis. Elle a une couronne
sur le front et ses pieds reposent sur une tarasque g&
minde.
Un prieur6 y fut fond6 et cgnfi6 A saint Robert, fondateur de la Chaise-Dieu. Les B&n6dictins en furent
longtemps charges. En 1687, le prieur etait un chanoine
de Saint-Paul de Lyon, M. Monis. Ce dernier constatant : qu'il y avait grand concours de peuple A Valfleury.et qu'il n'y avait pas assez de pretres, d'ou il
arrivait que les plerins y manquaient souvent de
messe et ne pouvaient s'y confesser, que la sacristie
etait sans linge et presque sans omements et que la
petite maison du prieur, affermie A un cabaretier, 4tait
presque un lieu de dissolution et de d6bauche, resolut
d'6tablir des pretres qui voulussent satisfaire A la d6votion du peuple : il obtint pour cela de mettre l'honoraire
des messes A 20 sols afin de fournir A la subsistance
des pretres qui confesseraient, mais ayant rencontr6
de la difficultt 4 trouver des pretres propres A cet effet,
il remit cette chapelle aux Lazaristes.
M. Jolly eut quelque peine A consentir a envoyer lA
des Missionnaires et il donna ordre au visiteur de bien
s'informer si ce poste convenait A r'Institut. Apres
enqukte faite, il accepta l'offre de M. Monis qui resigna
en 1687 son prieur6 A M. Francois HWbert, lazariste,
cure de Versailles. En 1703, M. Jean Bonnet succkda
A M. Hebert dans cette charge et en 1736, M. Couty
fut nommin prieur.
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Mais ces nominations 6taient A la collation de l'abbW
de la Chaise-Dieu, et les missionnaires residaient a
Valfleury, comme dans un domicile etranger, entretenus par le prieur qui etait en 1744 M. Couty, superieur g6enral. L'archeveque de Lyon considerant alors
a que les Lazaristes faisaient beaucoup de bien, qu'ils
entretenaient la devotion du peuple A la Tres Sainte
Vierge, que de plus ils recevaient chez eux les pretres
et les laics qui voulaient faire une retraite, que tous
ces avantages pouvaient disparaitre en un instant par
la mort du prieur actuel (M. Couty), qu'apres lui un
nouveau Commendataire pourrait negliger cette devotion n, l'archeveque de Lyon jugea done que pour privenir cet inconvenient il ne se presentait d'autre moyen
que de desunir le prieure de Valfleury d'avec celui de
Savigneux, en supprimant ledit prieur" de Valfleury,
en y unissant et incorporant tout le temporel qui en
depend, A la Congregation de la Mission. a
Le cardinal de Rohan qui, en 1744, 6tait abbe de
la Chaise-Dieu voulut bien consentir A cette union.
Mais il y eut de nombreuses dificultes, car on n~e savait pas par quelle autoritt s'etait faite autrefois 'union
'de Valfleury A Savigneux. Etait-ce pat I'autorit6 du
Pape ou par celle de 1'Ordinaire du lieu ? Plusieurs
autres difficultis canoniques,dans lesquelles nous n'avons
pas A entrer, furent soulevees et enfin resolues, et les
Lazaristes entrerent en possession de Valfleury en 1744.
Jusque-lk, ils avaient 0t6 simples occupants, bien que
plusieurs superieurs y eussent &tenommes. Le premier
avait Wt6 ce M. Blanc dont nous vous avons parl plus
haut qui etait venu chez nous de la SocietW des Prktres
Catichistes de Saint-Michel, A Lyon.
A la Revolution, la statue miraculeuse fut cachee
par le frere coadjuteur Pierron. Plusieurs confreres
furent confesseurs de la foi. M..Joubert fut emprisonn ;
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M. Verne mourut en prison : M. Guinand sur l'6chafaud.
M. Daudet, le visiteur, avait etk incarc&r6 pour refus
de serment ; il eut le corps perc de coups de stylet ;
il fut exil ; pendant la Terreur, il exerga les fonctions
de vicaire gnehral du diocese.
En 1802, au Concordat, l'eglise de Valfieury fut rouverte ; on tira de sa cachette la statue miraculeuse et,
le 8 decembre, elle fut present6e A la v6neration publique.
On prit la paroisse en 1809. II y eut des oppositions,
mais enfin on reussit A s'6tablir comme cur6. Ce fut
un bien pour Valfleury-; car avant la Revolution, lorsque

nous desservions le pelerinage sans Wtre cures, nous
n'avions le droit de prkcher qu'une fois Fan; aussi
disait-on que les habitants de Valfleury etaient les plus
ignorants au point de vue religieux. DIsormais nos confreres 4tant cures, la predication frequente allait devenir
possible. On songea un moment A 6tablir un petit
college, mais il fut fermn par ordre de Napoleon ; 1'archeveque envoya en penitence au d6but les pr6tres
qui avaient failli pendant la Revolution ; on eut de
ce c6t des consolations car ces pretres avaient p6ch6,
plus par peur et faiblesse que par malice ; on les r6concilia avec Dieu et ils furent de bons pr6tres.
Le premier cur6 lazariste fut M. Halipr6, de 18o9 A
1814. A cette 6poque M. Hanon, 1'intr6pide vicaire
g6neral de la Congregation qui "tint tVte A Napolkon
pour sauvegarder les Constitutions des Filles de la
Charit6, iui dlivri

de la prison of Napoleon l'avait

enferm ; ilvint A Valfleury faire une visite canonique ;
parmi les ordonnances de sa visite, signalons celle-ci
qui est curieuse: AFaire murer le souterrain qui mane
chez les Soeurs ; A faire incessamment P. Ces trois derniers mots sont soulign6s. Une autre ordonnance fixe
qu'il faut a interdire aux sc~urs 1'entr6e de la maison,
sans trop tarder. »
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confrere fut aussi visiteur de la province. II mourut
subitement d'une attaque d'apoplexie alors qu'il rentrait A la maison.
Aprbs M. Cochet, M. Andrieux fut cure 17 jours.
nI fut remplack par M. Chossat qui demeura cure de
z83o A 1835, et qui sera ensuite supirieur d'Albi, puis
d'Evreux. On disait de M. Chossat qu'en son absence
son ombre suffisait a gouverer la maison. En 1835,
la maison de Valileury recut et h6bergea les confreres
espagnols, oblig6s de s'expatrier. Ce fut une lIurde
charge pour la maison de Valfleury qui 6tait pauvre;
mais grace a la g6ndrosit6 de quelques habitants on
put joindre les deux bouts. Apres le d6part de M. Chossat,
on laissa la maison deux ans sans suprieur. t Divine
Providence, s'6crie M. Lugan, c'est vous qui avez conserve la maison pendant cette p6riode v. Le mnme

M. Lugan raconte dans son journal, qu'apris la Revolution, il fallut du temps pour se remettre a la regularit,. Les confreres avaient 0t6 d'admirables confesseurs de la foi; fiddles dans les grandes choses, ils ne
rltaient pas dans les petites. Aussi au debut, dit
M. Lugan, il n'y avait que deux exercices communs,
le diner et le souper. En dehors de ce temps, chacun
vivait a sa guise, comme au temps des Juges d'Israil.
An bout d'un certain temps, on reprit le lever de 4 heures,

puis l'oraison, puis les autres exercices. Un pen plus
tard, un Jeudi-Saint, on recommenca la lecture an
r6fectoire, etc., etc.
En 1837, M. Henin fut nomm6 cure ;'il le resta jusqu'en 184o. Pendant cette periode, M. Nozo, Supkrieur
gen&ral, vint faire la visite canonique. Dans ses ordonnances, il sp6cifie que les.confreres ne sont pas obliges
d'aller A la priere du soir qui se fait pour la paroisse
a l'Eglise ; il suffit qu'ils aillent a la priere de la Com-
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munaut6; il recommande de ne pas aller aulconfessionnal pendant un exercice de communaut6, a moins
qu'il y ait de justes raisons dont le sup6rieur 6tait
juge ; il dtsire aussi que les pretres et les laiques qui
dinent chez nous, le lassent 4 part pour ne pas nous
emnpcher de garder le silence et d'avoir nos petites
mortifications de rggle, le vendredi soir. M. H~nin
etait un sup&rieur regulier ; il fit le bien sans bruit.
II fut remplac6 de 1840 A 1856 par M. Lugan, que
nous avons dejA vu A Folleville. Felicitons ce confrere
d'avoir ridig6-le journal de la maison pour la pdriode
oa il est rest6 A Valfleury. Les faits qu'il rapporte sont
6mailles de reflexions typiques. C'6tait une ime droite.
II a essay4 de rdaliser toute sa vie la recommandation
de sa mere: a On te trompera souvent; ne trompe
jamais personne. k IIfut toujours desireux de maintenir l'union et la charit6 dans sa maison: a Mieux
vaut un morceau de pain sec avec la paix, disait-il,
qu'une maison pleine de viande avec la discorde. II
6crivait au P. Etienne: Vous savez que je ne me
suis jamais plaint de personne, 'i de mes suprieurs,
ni de mes infkrieurs. Je n'ai pas seulement accept6,
je vous ai meme pri6 de m'envoyer ceux qui vous
causeraient quelque peine. » Ce dernier mot est simplement h&roique dans la bouche d'un superieur.
M. Lugan 6numnre toutes les visites qu'il reput de
la part des grands et des petits personnages. 11 fait
toujours ressrtir les qualites de ses confrees. II accueillit avec charit6 les Espagnols qui vinrent lui demander l'hospitalit6. La seule petite malice qu'il se
permet est A l'gard d'un missionnaire frangais qu'on
lui prit pour l'Orient. II raconte que ce confrere se rendit
a Marseille pour prendre la mer et oubliant une prescription du concile de Trente, M. Lugan dit que le confrre en question mare vidit et /ugit.

-666M. Lugan organisa les retraites; il fit d'importants
travaux: clocher de l'dglise, dix cloches, carillon; il
redigea un coutumier pour les offices et pour la maison ;
il tint les conseils domestiques; il introduisit la pieuse
coutume de sonner la cloche tous les vendredis A trcis
heures, pour rappeler la mort de Notre-Seigneur.
Signalons parmi les freres de cette 6poque, le bon
frbre Gnin que nous retrouverons A la Maison-Mere.
Sa vie A Valfleury comme partou* se resume en ces
trois mots : travail, support, sourire. a Il y a trois choses
que rien ni personne ne peut m'enlever, le bonheur de
prier, le bonheur de souffrir, le bonheur de me devouer. o
Pendant le suplriorat de M. Lugan la maison fut
visitde trois fois: en 1844 par M. Aladel, assistant;
en 1850 et 1855 par M. Fabre, visiteur.
En 1856 M. Lugan fut remplac6 par M. Flagel dont
nous avons parl6 a propos de Saint-Walfroy. Ce digne
confrere fut cure six jours, battant le record (en minima)

de tous ses pr6dIcesseurs.
M. Flagel eut pour successeur 1'incomparable M. Nicolle, sup6rieur modee, d'ung r4gularit6 parfaite, grand
amateur du silence, d'une 6minente pidtt, d'une modestie anglique, d'une grande mortification. Sous un
air timidei ii cachait une Ame de feu, une grande force
de volontk.
M. Nicolle 6tait n6 dans le diocese de Sens, en 1817 ;
entrd au Grand S6minaire de Sens, il se sauva de sa
famille et entra dans la Congregation. II fut successi-

vement professeur a Sens et ChAions, missionnaire en
cur6 et sup6
Touraine et en Picardie. II fut nommi
rieur de Valfeury en 1856. II acheva la basilique ; il
obtint le couronnement de la Vierge en i86o; ce fut
une ceremonie incomparable. Le P. Etienne qui faisait
tout grandement et qui, ordinairement, ne voyageait
qu'avec un assistant, vint cette fois avec ses quatre
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assistants. En 1866, nouvelle solennit6 pour la consecration de la basilique.
Sous M. Nicolle la maison fut visitee trois fois par
M. Bourdarie, une fois par M. Gaillard.
C'est pendant qu'il 6tait cur6 de Valfleury que M. Nicolle fonda la Confrdrie de la Sainte-Agonie. Cette
oeuvre de prikre et de penitence pour la paix, la conservation de la foi, la cessation des fl~aux, le salut des
mourants, caractrise bien 1'ame du saint M. Nicolle.
Les quatre premiers noms qui sont inscrits sur le registre de la Confrerie sont: Io Cardinal de Bonald,
archeveque de Lyon ; 2° P. Etienne, Supdiieur general;
30 Comte de Chambord ; 40 Comtesse de Chambord.
Apris la Confrdrie, M. Nicolle fonda les Sours de la
Sainte-Agonie dont le triple but est le zMle, 1'esprit
interieur, la penitence. 11 ne nous appartient pas de
relater toutes les 6preuves par lesquelles passrent ces
fondations. Un glaive perga le coeur du bon M. Nicolle.
C'est dans les voies de Dieu que les enfantements,
meme spirituels, soient douloureux. D'autres 6pines
vinrent entretenirlablessure..I1 resta sup&rieur jusqu'en
i87I,epoque A laquelle il fut nomme visiteur de France,
puis superieur d'Albi of nous le retrouverons plus tard.
Vers cett6 61--ue vint A Valfleury, M. le Pavec, un
* se de Vannes. II 6tait n6 en i8o6
bon Breton du.
et avait &t6ordonn6 A Issy, en 1832. L'ordination fut
un pen mouvementee ; c'(tait apres 183o, la religion
6tait persecuthe, les ordinands attendaient dans la chapelle I'arrivee de l'6vWque, Mgr de Quelen, qui devait
venir en cachette. Tout A coup on vit entrer un gendarme, I'6pde au c6t6, le tricore bien enfonc6 sur
la t6te. Qu'allait-il arriver ? Le gendarme posa son
6pee, d6posa le tricorne, et tout le monde reconnut
Mgr de Quelen qui avait pris ce li&guisement pour
venir faire l'ordination,

-668M. le Pavec fut place a Constantinople, puis ASmyrne
o& il continua l'6glise du Sacr&-Cceur et contribua a
faire venir les Filles de la Charit6. En 1845, il vint a
Valfleury comme simple confrere ; en 1847, on le noinma
suprieur de Naxie, puis cure de Salonique; il fut
aum6nier militaire pendant la guerre de Crimne ; il
cr6a l'ceuvre de Monastir.
En 1870, M. Dufour vint faire sa premnere visite canonique A Valfleury. M. Nicolle 4tait encore superieur,
M. le Pavec etait assistant. Le rapport de visite constate que la maison-est r6guli6re, qu'il y a bon esprit
et union parfaite entre les confreres. Le visiteur recommande un peu plus de proprete a l' glise et un peu
plus d'exactitude pour dire les messes et les offices au
moment indiqu6, A l'heure precise.
M. Nicolle fut remplac6 comme sup&rieur et cure
par M. Courtade. M. Dufour visiteur, vint faire la visite
en 1872 ; il loue les confreres de leurs excellentes dispositions, mais il les blame de ce qu'ils ont trop de zle ;
les offices de la paroisse, dit -il, sont beaucoup trop
longs; M. Dufour rappelle sagement qu'il faut sapere
ad sobrietatem et que des offices un peulongs, au lieu
de faire du bien, ennuient et degofitent de la religion.
En 1872, il y eut une visite extraordinaire, au point
de vue financier, faite par MM. Prunac et Guyot, de
la procure generale; ils laisshrent des ordonnances tres
sages pour la comptabilit&.
En 1874, M. Naudin est superieur et cure. La visite
de cette ann6e revient sur la propret6 de la chapelle;
le rapport se termine par I'6numfration des offices:
Suprieur: M. Naudin ; assistant : M. Le Pavec;
admoniteur : M. Chambovet ; procureur : M. Richette ;
er consulteur : M. Escudi6 ; 2o consulteur : M. Domon ;
3y consuleur : M. Richette ; prifet d'glise: M. Richette ; soin de pauvretd : M. Richette ; bibliothcaire:
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M. Escudi6 ; tenue des livres : Frere Charles ; sacrislierlfectoire: Fr6re J. G. ; propreti-rdparation: Frýre
Timothde.
On voit par ce rapport que tout 6tait bien r6gI6 dans
la maison. La machine etait bien constituee; il y avait
tous les rouages. Aussi pendant la prtiode 1874-1878,
sous le g6n6ralat du P. Bore, la maison de Valfleury
n'eut pas d'histoire. La visite de 1876 constate le bon
esprit et n'ajoute A la liste donn6e plus haut qu'une
seule ligne : Confesseurs: tous les confreres.
En terminant ce rapide apergu sur Valfleury, nous
devons reconnaitre que nous avons beaucoup emprunt6
a un travail de M. Planchet qui dort dans les archives,
comme beaucoup d'autres tr6sors des temps anciens
et modernes, lesquels seraient si utiles pour faire connaitre et aimer la chere petite Compagnie. Quel sera
le scribe savant, Scriba doctus in regno coelorum qui,
semblable A un bon p&re de famille similis homini pairis
familias, lequel ne garde pas jalousement pour lui ses
richesses mais les distribue A ses enfants, quel sera,
dis-je, ce scribe qui tirera du tresor des archives proleri
de thesauro suo, les choses anciennes et nouvelles nova
et vetera, et nous donnera un jour les monumenta Vincentiana, les proces-verbaux des Assemblkes g6n6rales,
les circulaires non publides des Superieurs generaux,
les notices innombrables manuscrites, etc., en un mot
tout ce qui est de nature a nous attacher a notre chere
vocation ?
La troisi6me maison de la province de Lyon 6tait
La Teppe, pros Tain, dans le diocese de Valence. La
maison avait Ut4 fond6e par le comte Louis de Larnage
-pour soigner les ppileptiques. De temps immemorial,
on distribuait gratuitement aux 6pileptiques, deux fois
lan, un rem&de compose d'une substance qui se recueillait dans les proprietes du comte, En 1857, le bienfai-

teur resolut de fonder une oeuvre permanente. II fit
batir une grande maison pouvant contenir plus de cent
malades. II avait des projets plus vastes et avait fait
un plan pour. recevoir I.ooo 6pileptiques. Ce plan ne
fut jamais realisM.
M. de Larnage s'adressa au P. Etienne qui accorda
des Filles de la Charit6 pour le soulagement corporel,
et dzs Missionnaires pour le bien spirituel des Sceurs
et des malades. Au debut, les confreres -taient seulement aum6niers de 1'.tablissement. Plus tard, grace A
une g6nireuse donation de Mm e Odouer de Tain, leur

nombre s'accrut en vue de donner des missions dans la
~gion.
Les principaux Sup6rieurs furent: M. Blin 1863,
M. Vasseur 1865, M. Mathieu 1867. Ce dernier Y'etait
encore en 1875 quand M. Dufour vint faire la visite
canonique. Comme nous l'avons dedj constatM et comme
nous le constaterons encore, M. Dufour fait toujours
ses visites consciencieusement. 11 prend son temps;
il laisse aux confreres toute libert, pour lui parler A
ceur ouvert et autant qu'ils le desirent; il inspecte la
.maison de la cave an grenier (cette expression revient
plusieurs fois dans ses rapports) ; il prie Dieu et fait
prior pour le succes de la visite et, selon une expression
remarquable qu'il emploie plusieurs fois, cafin de ne pas
tomber dans des exag4rations v. Quelquefois dans ses
visites, it a 6t6 tromp6, une fois, entre autres ; il raconte
la chose au Suplrieur g&neral, mais connaissant la faiblesse humaine, il ne monte pas sur ss grands chevaux
pour tonner et s6vir, il se contente de terminer sa relation par cette phrase qui est d'un homme humble et
exp&riment: : a Dans la vie, il faut passer sur bien des
choses *. Mais revenons A La Teppe et A la visite de

1875.
La maison est r

igulire ;

'ordre materiel rsgne,

il y a paix et accord. Tous les confreres sont raisonnables, desireux de bien faire. Le regime alimentaire est
abondant et tres convenable. Ce qui doche un peu, ce
sont les missions au dehors ; on dit que la faute en est
au Superieur qui ne repond pas toujours assez vite aux
lettres qu'on lui adresse, ce qui indispose les cures.
Les Filles de la Charit6 de la r6gion se plaignent de n'6tre
pas visitees r6gulieement aux Quatre-Temps.
M. Dufour dit de M. Mathieu pour lors superieur,
qu'il est respectable par son age, sa saintet6, son amour
des regles; qu'il se plait A La Teppe; mais que si l'on
juge qu'il n'est plus apte pour la direction, il accepte
d'aller prendre sa retraite a Saint-Lazare. M. Mathieu
6tait charge des Soeurs et des femmes malades; on disait qu'il 4tait un peu craint; on le trouvait rigide.
M. Clauzet etait procureur, homme de bon exemple,
aimn, bon, mais d'une timidit6 qui paralysait son zMle.
M. Vercruyce venait d'arriver, il fut nommn admoniteur. M. Uhles (tait assistant et charg6 des hommes
malades qui 4taient au nombre de loo, plus 8 ou o1
pretres; il avait toute leur confiance; il 6tait pour eux
comme un pere et un ami ; il 6tait chiri de tous.
M. Habert etait absent et M. Coudurier etait malade.
1 y avait au service des Missionnaires deux domes-

tiques pieux, d&vouds, laborieux. M. Dufour s'etend longuement sur la question financire, sur les obligations

r6ciproques des Missionnaires et des Seurs, sur les arrangements faits A ce sujet par le P. Etienne. Nous n'avons
pas A entrer dans ces d6tails.
M. Dufour revint en 1877 faire la visite; c'6tait
M. Pierre Heard qui 6tait supirieur. Comme toujours
M. Dufour fait une visite prolong6e ; il entend et examine attentivement.
U parle successivement des trois oeuvres de la maison :
io le soin spirituel des malades de 1'asile. Le Sup6rieur

'
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Srguliere;
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et les Missionnaires ont beaucoup de zale, grande simplicit4 dans leurs rapports avec les hospitalis6s, malgr6
la repugnance que provoque la maladie de eI'pilepsie.
20 Les Missions A la campagne se sont beaucoup
d&
veloppdes ; on fait un bien reel.
30 La visite des maisons des Sceurs de la region est
le Sup6rieur, M. Heard, t6moigne d'un grand
courage .et d'une sainte pers6v^rance. Pour
ce qui est
des Sceurs de a maison, il y a une petite note qui semble 6tre un avis A l'6gard du Sup6rieur gen6ral, qui
6tait passe A La Teppe, quelque temps avant la visite.
Avant son passage, les relations ktaient plus cordiales,
la Supeneure avait toute sorte de pr6venances pour les
Missionnaires ; mais, dit le rapport, et ce rapport est
adress6 au Supdrieur ge ndral, ( depuis le passage
du
ST.H. Pre,on se montreplussilencieuxde partet
d'autre
sans 6tre mieux v.La rtgle 6tait observde
dans la maison, et la paix rdgnait entre confreres. M.
Heard restera Sup6rieur jusqu'en 1898, 6poque
A laquelle ii sera
remplac6 par M. Andrieux.
La quatri6me maison de la province 6tait celle de
Vichy. I y avait un grand h6pital, civil et
militaire. tenu
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Gilot comme ayant laiss6 le souvenir le plus vivant.
I1 n'y avait qu'une paroisse A Vichy, la paroisse
Saint-Blaise. Le venerable cur6 de cette paroisse ayant
eu l'honneur un jour de precher devant Napoleon III,
Empereur des Fran9ais, eut la sainte audace de lui dire
qu'il s'honorerait beaucoup, et qu'il rendrait un grand
service A la population flottante des baigneurs s'il construisait une fglise plus grande que celle de Saint-Blaise.
L'Empereur acquiesca immediatement, et on appela la
nouvelle construction, eglise Saint-Louis, en 1'honneur
du patron de l'Empereur. Quand la nouvelle eglise fut
achevee, le v6nerable M. Dupeyrat, cur6 de Saint-Blaise,
refusa de quitter sa vieille et chere eglise. II fallut alors
songer A donner des chapelains pour l'eglise Saint-Louis.
Cette chaxge fut confiee aux confreres et quand M. Dupeyrat mourut en 1869, Mgr de Dreux-Br&ze, dv6que
de Moulins, tres d6vou6 pour la double famille de SaintVincent, constitua Saint-Louis comme paroisse ind&pendante et, d'accord avec le gouvernement imperial,
il nomma M. Houssin cure de Saint-Louis. II y eut de
fortes oppositions A cette nomination, soit de la part du
conseil municipal, soit de la part du clerg ; mais le
nouveau cure en triompha par sa bont6, son divouement, son tact.
M. Houssin 6tait n6 en 1828 ; entr6 dans la Congregation en 1848, il avait 6et Directeur au Grand S6minaire
de Cahors. Quand il prit possession de l'eglise SaintLouis, cette 6glise avait et6 b6nite, le 2 juillet 1865, par
Mgr de Dreux-Brz&. M. Huriez s'en etait charge A la
Pentec6te 1866 avec M. Beaufils et M. Claverie de Paul.
II n'y avait pas de chaises ; elle fut meubl6e peu A peu.
Les chants 6taient assures par les orphelins de l'h6pital. Le Chemin de la Croix avait 6t6 benit par le
P. Etienne qui avait prononc6 A cette occasion une
instruction solide et pieuse. Le 29 juin suivant, le P.
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Etienne chanta la messe devant un grand nombre de
pretres et de fidctes. Napoleon et son fils le Prince Imperial y venaient le dimanche; tous les soirs, il y avait
salut du Saint-Sacrement et instruction. C'6tait une
mission perpltuelle. Mais jusqu'ici les confreres d6pendaient toujours du cure de Saint-Blaise.
En 1869, M. Houssin devint cur6 proprement dit et
fut installe par le Vicaire gn&ral;-M. Peyrac assistant
fut present A l'installation. M. Houssin continua 1'ameublement et I'organisation commencts par M. Huriez.
L'eglise fut ornee, peinte, fournie de linge, d'ornements,
meubl6e. Tous les jours, une centaine de pretres venaient
y dire la messe ; les c6rtmonies bien faites attiraient
une foule considerable ; le service paroissial s'organisa

pen A pen; M. Houssin etablit des Associations, des
confr&ries. Les missi6nnaires missionnants, qui jusqu'ici
avaient v6cu A la rue du Pont, vinrent se joindre an
cure et aux vicaires de Saint-Louis et on ne forma plus
qu'une seule communaut(. On vendit la maison de la
rue du Pont et on acheta pros du presbytere une maison pour les confreres baigneurs.
La maison fut visitee regulibrement, d'abord par
M. Bourdarie, visiteur de la province de Cahors, puis a
partir de 1871 par M. Dufour, visiteur de la province
de Lyon. En 1871, le Visiteur constate I'union et la
regularit : a Tout le monde se plait dans la maison,
dit-ik; on y fait le bien; la position 6tait encore difficile et delicate bien que les oppositions fussent apaises ',
le Visiteur recommandait encore la circonspection:
t'Tous les regards sont tourns vers vous.
.
En 1873, seconde visite ; M. Dufour bEnit la Providence du bien qui se fait, des consolations qu'il a 6prouvies; chaque missionnaire est anim6 du desir de bien
faire, les RWgles sont observees ; I'glise est propre, bien
tenue ; les offices sont 6difiants.

En 1875, troisieme visite. M. Dufour prend toujours
son temps; il reste au moins quatre jours; cette fois,
il fait dire deux messes pour le succes de la visite, pratique qu'il continuera desormais. M. Dufour est prudent
dans ses appreciations ; il ne se prononce qu'apres avoir
pes le pour et le contre pour ne rien dire d'exag.r6.
Comme conclusion, la maison march.e aussi bien que
les circonstances lt permettent. Jusqu'ici on n'avait
pas d'oratoire interieur et on se reunissait dans la
chambre du Sup6rieur pour les exercices de communautk. Dsoprmais, il y aura une chapelle domestique
avec Saint-Sacrement. Le silence est difficile A garder,
vu le grand nombre de pretres, confreres ou non, qui
viennept dans la maison, soit pour la Mlesse, soit pour
se confisser, soit .pour consulter le cure ou ses vicaires.
M. Dufour comprend cette difficult6. II y a aussi un
cercle d'hommes qui se tient tous les soirs jusqu'A
1o h. /2. Evidemment la presence de ces hommes
nuit au silence, empache les confreres de dormir en paix.
M. Dufour examine et pese les avantages et les inconvenients. Au point de vue communaut6, c'est regrettable.; mais au point de vue paroissial, c'est utile, c'est
necessaire.
M. Dufour donne .les notes suivantes sur les confreres: M. Houssin est tres d6vou, son amour pour Je
travail paroissial n'a pas de bores. Sa parole bien
goiitee au commencement a perdu un peu de son autorit6 en se prodiguant. I1 faut dire Al'excuse de M. Houssin que quelques confreres font des difficultes pour
precher, soit par timiditC, soit pour une autre raison,
e; que M. Houssin est oblig6 de les remplacer. M. le
Visiteur trouve M. Houssin trop bon pour ses confreres
A qui ii ne fait jamais d'observations. M. Beaufils aime
i'oeuvre des missions, il y reussit convenablement;
il est tres d6vou6 A son Superieur et toujours dispose

& se sacrifier pour lui et pour la maison. II n'avait
qu'un petit d6faut, celui de taquiner un peu certaines
personnes, ce qui soulevait des susceptibilitds et nuisait un peu A son influence dans la paroisse. M. Bernard
est z616, il aime le travail de la paroisse, il s'occupe du
cercle d'hommes, il s'y adonne tout entier, mais il ne
preche pas. M. Falg&res est maladif, trop defiant de
lui-meme; il dirige la procure avec intelligence; il a
bon jugement, beaucoup de tact; M. Tabanous vient
d'arriver ; il travaille A oublier les deboires qu'il a ens
au Val des Bois. Pendant la visite, il y avait 7o messs
par jour a la paroisse. C'est un enfant qi lit a table;
on lui donne le diner et le souper conune saaire.
En x877, quatrime visite de M. Dufour. II cherche
A agir selon 1'esprit de Dieu et non selon l'esprit de
rhomme. M. Houssin est toujours aime et esfim6 de
tous; il jouit d'une grande consideration; il a grand
zele, grand desir du bien des Ames. Mais il est malade
depuis quelque temps; il est devenu incapable de faire
le plus petit travail. Ses confrres desireux de le conserver ont promis de le remplacer pour tout, de leur mieux.
a On va voir, dit M. Dufour, et si dans trois mois cela
ne va pas mieux, P'aris jugera ce qui doit ktre fait ,.
M. Dufour apparait toujours tres sage, tres mod&e.
Un confrtre a un petit defaut. II1reconnait ses torts,
dit le Visiteur; mais il ne peut se corriger a. Patience.

On a parl6 contre un autre dans la paroisse. g Les temps
sont mauvais, dit M. Dufour, les pauvres pr6tres ont
beaucoup A souffrir *. Patience. Un Frere est taciturne,
sombre. a L'6tat de sa sante en est la cause '. Patience,
etc., etc. Les rapports de M. Dufour sont des modeles
admirables a 1'usage des suprieurs. M. Dufour n'est
pas pour changer un sujet qui va moins bien; il est
pour engager les superieurs au support et a la patience,
le plus possible.
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qu'il a compris ses torts, qu'il vent les rdparer. « Je
I'ai beaucoup encourage, dit M. Dufour. Dieu est bon
pour nous, pour tous; pourquoi ne le serions-nous pas
pour les autres, particulierement pour nos cQnfreres ? »
Non seulement M. Dufour est bon; mais il est egalement sage; dans son rapport au Sup6rieur genral,
il constate que les difficult6s de la maison viennent du
grand nombre de baigneurs et il ajoute philosophiquement: t Les meilleures circulaires du meilleur des sup6rieurs geunraux n'y feront rien i. Patience, bontc,
Spersonne n'est parfait sur la terre, dit-il ; le choses
vowt doutement dans la paroisse, elles pourraient
aller plus mal o.

Notons que M. Dufour loue beaucoup le Frer
e- da sacristie qui tient son 4glise 4dmirablement et avec
une propret6 minutieuse. C'6tait alors le Pire JAfuel
qui avait succedI, en cet office an Frere Assema
i
fere a la sacristie de Saint-Lazare en i87o.
Les difficultks ja4ientes A la situation vont s'augmeritersous)Je.
Fiat, set par la maladie mentale de
M., HfaMs, sait par le. commencement des lois contre
les 1ongrgations. Nout veryrns cela en son temps.
s'il jlat A Dieu.
La cinquiene maison de 14 province de Lyon, NotreDame de la Rioce,' tait uilieu de plerinage comme
Valfleury, mais pas aussi ancien ni aussi miraculeux,
puisqu'il remontait a 1868 et ne devait son origine qu'A
la'devotion d'un lbn chir4tien de Lyon.
M. Louis Perret 6tait architecte et artiste ; il avait
d'abord coosacre a persoene A la Sainte Vierge en la
servant chez les Maristes, dans les ties de 1'Ocanie;
mais n'ay~it pu continuerT il 4tait rentr6 a Lyon et
avait resolu de consacrer son patrimoine et ses talents
d'artiste akla gloire de la Sainte Vierge. Celle-ci ne lui
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4tait pas apparue comme au fondateur de Sainte-Marie
Majeure et ne lui avait pas montr4 un Esquilin couvert
de neige. Mais A force de r6flchir sur ce qu'il pourrait
faire de sa fortune, il lui sembla que sa propriWte, sise
dans les montagnes du d6partement de la Loire, A la
.commune dite « Les Sauvages o, pourrait tres bien devenir un centre de devotion pour Marie-Immaculee.
Des lors il fit batir une chapelle, sur une montagne
&IevAe, A 900 metres au-dessus de la mer; sur le plus
haut rocher de la montagne, il dressa une statue monumentale de Ia Sainte-Vierge, qui fut appel•e NotreDame de la Roche ; il construisit tout autour un ensemble de monuments pieux; chapelle du Tombeau
ou du Saint-Sepulcre, chapelle de la Nativit6 de NotreSSeigneur, 14 stations du Chemin de la Croix, 6dicule
de Saint Joseph, etc. M. Perret 6tait pieux, ardent,
enthousiaste, intelligent, original.
I ne suffisait pas d'avoir construit le.local; i fallait
des pretres pour desservir le pelerinage, M. Perret
s'adressa a plusieurs communautes qui refuserent. 11
entra alors en relations avec M. Gadrat,, pour lors suplrieur de Lyon. Celui-ci en refdra au P. Etienne.
M. Salvayre, Procureur g6neral, fit un rapport, La
Congregation accepta l'offre de M. Perret. On fit un
contrat par lequel le fondateur donnait . la CongrCgation son immeuble de Notre-Dame de la Roche et s'engageait a donner 2.4oo fr. par an pour deux pretres et
un frere qui devaient desservir le phlerinage et donner
des missions gratuites dans la region.
Le ier mai 1868, 1a Congregation entra en possession des locaux. Ceux-ci n'Wtaient pas achevIs. I1plenvait dans les appartements. II n'y avait pas de batterie
de cuisine. Tout I'argent avait ft6 depense d6jA. On
vecut d'aumtnes. Une Flle de la CharitW dopua 500 fr,
Les murailles 6taient froides et nues. Le frere 'tomba
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malade. Les missionnaires firent la cuisine comme ils
purent, c'est-a-dire tres mal. Les plats Otaient souvent
brCles.
Au point de vue spirituel, il n'y.eut pas, an debut,
beaucoup de consolations. Le clerg6 se montrait froid
et distant. Le foadateur avait le defaut de tous les fendateurs, celui de s'ingerer trop dans la Communaut6.
Les populations qui 6taient excellentes n'etaient pas
encore habitudes A ce nouveau pelerinage. II ne venait
personne. L'hiver de 1868 fut pnible ; les missionnaires vecurent isol6s, la montagne ktait couverte de
neige. Pour tromper l'ennui on- r6unit tous les soirs
quelques jeunes gens et on leur apprit A lire, A kcrire et
A chanter. * Peu A pen, Surtout a partir du printemps .1869, la
sympathie commenca; des pelerins isolks, puis des
p6lerins en groupe vinrent prier Notre-Dame de la Roche.
Bient6t un grand courant se dessina. Les gens avaient
une foi ardente, une sainte avidit6 de la parole de Dieu.
Pendant la' Revolution, ils avaient cache des pretres
et fait le coup de feu pour les defendre. De nombreux
ex-voto attestaient la foi de ces gens et la bont6 de Marie.
Les Missionnaires ktaient au confessionnal presque

toute la journe. Onr cr&a une petite maitrise, une espece d'ecole apostolique pour la Congregation. Dans
rintervalle des jours de grand pelerinage, on prechait
des missions grituites. De 1869 A Ig88, (a en pr&cha 18o,
c'est le ehitfre ifficiel, et le Superieur ajoute dans son
rapport-: -rNous pouvons m6me indiquer le nombre

d'heures que nous avons pass6es au confessional. *
En 1875, M. Dufour vint faire la premiere visite.
La paiX et 1'union ragnaient dans la maison. 4 M. Vergeat; le sup6rieur, est bon, mais il est fatigu6, epuis6
par le travail. MM. Pendaries et Delputte sont contents,
sous le r6gime patemnel de leur sup6rieur. Le FrBre Mar-

chand est a son devoir, d&vou,

desireux de bien faire,

Les missions marchent bien. Je ne reproche qu'une
chose aux confrrer, c'est qu'ils ont trop d'ardeur por
leurs travaux apostoliques, ils s'y livrent au point de
compromettre leur sante. Le plIerinage est prospere.
L'habitation est encore d6fectueuse ; mais le fondateur, M. Perret, fait construire une maison magnifique
oil les missionnaires seront bien. »
En 1877, seconde visite. II y a toujours la paix et
l'union ; les Regles sont observ~es. Les missions sont
moins florissantes, car le Superieur seul en supporte
le poids, les autres ne pouvant s'y livrer. Le pelerinage
a un grand succ&s. La petite &cole clricale compte cinq
jeunes gens. M. Vergeat, le Superieur, est un excellent
missionnaire, il a pour ses confreres un ceur d'or, il est
solidement vertueux; il n'a qu'un seui defaut, c'est
qu'il s'entend fort pen a gerer le temporel, a cause de
sa trop grande bont6 pour les personnes du dehors:
les dettes ne manquent pas. 11 y a deux domestiques,
l'un est pay6 2o fr. par mois, l'autre 30 fr. ; ils travaillent
tres bien, mais 'un ne fait pas ses paques.
En 1879, troisieme et derniere visite: U y a toujours
la charit6 et la paix. M. Vergeat est toujours excellent,
serviable, incapable de faire de la peine, dur au travail,
affable avec les curs, les plerins et les pauvres, Mais
la maison est tres pauvre. 1 n'y a pas d'argent, fort
peu de linge. Le Visiteur demande qu'on donne des
freres. « Si Paris ne vient pas au secours, dit M. Dufour,
on sera oblige de fermer l'&cole w.Le Visiteur se plaint
aussi, dans son rapport, de la maniere de faire de Paris.
SOn a 6crit a un missionnaire que le Visiteur exagerait.
C'est a nous qu'il aurait fallu le dire, 6crit M. Dufour
au Sup6rieur general . Et jl termine son rapport par
cette phrase : 4 C'est un metier plnible que celui de
Visiteur quand on tient a faire son devoir. ,
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Mais les choses se gaterent bient6t. Le fondateur
n'6tait plus en communauti d'idees avec les missiohnaires ; la situation ne pouvait continuer, on songea
a se retirer ; mais l'immeuble 6tait propridt6 de la Congregation; on fut sur le point d'entrer en proces au
moins devant I'offlcialit6 de Lyon, mais le Suprieur
gen6ral crivit : J'aime mieux c6der que d'exiger absolument ce qui serait du. Cherchons a faire ce qu'aurait fait saint Vincent en pareille occurrence ». On se
retira donc, comme on etait venu ;-on y 'tait entr6
pauvre, on en sortit pauvre. Cette fermeture de
Notre-Dame de la Roche fut, au temoignage de
M. Meout, une des plus grandes peines de M. Dufour, visiteur.
La dernire maison de la province de Lyon, celle de
Bellegarde, nous retiendra .peu de temps. Ele n'avait
qu'un passe fort court ; elle datait de 1872. Elle avait
succd• a la maison du Grand Saconnex, en Suisse,
qui s'6tait onverte en 1863 dans un pays oi les protestants ktaient opposis A la fondation et oi le consul de
France conseillait d'etre prudent. Les Lazaristes etaient
venus comme des eccldsiastiques francais qui sejournent'
dans une propriet, f •gnaise. A ce titre, ils avaient
obtenu passeport et permis de s6jour. Plus tard le
Grand Saconnex fut ferm6 et les missionnaires s'installerent & Bellegarde, a la frontiere. La Sceur Deschand de Confort s'etait occupde de cette fondation.
Ii y eut pendant la periode dont nois parlons M. Romain et M. Vannier.
M. Dufour vint faire la visite en 1877 ; la paix regnait
parmi les pretres et avec les Sceurs; mais M. Dufour
avait pen de confiance en I'avenir de l'ceuvre que voulait crer Sceur Deschand ; nous verrons sous le P. Fiat
si M. Dufour a 0t6 prophete on non.
Ayant parcouru toutes les maisons, nous devons
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terminer le:chapitre par un mot sur les assemblees provinciales de Lyon A cette 6poque.
L'assemblke de 1873 fut un pen houleuse; c'6tait la
fin du genrralat du P. Etienne. Les deputes se plaignaient de la mani.re dont 6taient forn~s a Paris s6minaristes et, tudiants .les s~pinaires dietsain% disaient-il sont mieux tenus que .celu de Saint-Lazare
II y eut plusieurs postulata de, qe genre. Mais ces Mstfuia, dit le proces-verbal, p&. furent pas sonmis au
Superieur general a cause de son: ge avanc6 et du mauvais Rtat de sa sant6.
L'ann&e suivante, le P. Etienne etant mort,on pot:
vait parler sans craindre de faire de la peine. Les d4putes de Lyon demanderent que les pretres qui entrtnt
chez nous fassent au moins un an de seminaire effectif
s 6tudiants .
3 Paris; qu'on fasse mieux travailrler
qu'on fasse r6gner un pen plus.de discipline parmi eux i
qu'on les prepare aux fonctions de la Compagnie la
dermire annie ; qu'on ne laisse pas & Paris s6midaristes et etudiants ensemble ; qu'il y ait plusieurs seminaires internes en France, afin de decentraliser la
Congregation, de decongestionner la tete; que le Directeur du siminaire soit distinct de celui des 6tudiants
que les Freres Coadjuteurs soient formis sdieusement
a l'humilitk et au travail; que les professeurs des skminaires diocesains ne fassent pas de ministare hors
du seminaire ; que le Suprieur general n'accepte pat
facilement les maisons ; qu'on change rarement les
professeurs, que les professeurs de morale joignent
l'exp&rience A la science; qu'il y ait au moins trois
confreres par maison ; que la Congregation fasse une

declaration solennelle de creance A linfaillibitit- dtt
Souverain Pontife, et qu'on claircisse le'.dettes de
quelques-uns sur nos priviliges. Nous n'avens pas les
reponses du P. Bore 4 tous ces postulata.

-- 683 A la mort de ce dernier, en 1878, nouvelle assemblie
provinciale. Les d6pufts demandent qu'on declare A
l'assemble g6nrale que nous sommes exempts de la
juridiction des eveques, particulierement quant A la
confession reCue par les externes; qu'on fonde des 6co1es apostoliques comme A Notre-Dame de la Roche ;
qu'on &rige plusieurs skminaires internes en France ;
qu'on n'accepte que des petits seminaires purs et non
pas mixtes. Nous verrons sous le P. Fiat ce qu'il pensait de ces posulata et ce qu'il y'r6pondit.
S'il faut maintenant r6capituler I'histoire de ta province de Lyon, il faut reconnatre qu'elle a eu de 1874
& 1878 un excellent Visiteur. On dit g6nkralement si
quelqu'un eat pieux qh'il prie ; s'il est savant qu'i
enseigne ; s'il est prudent qu'il dirige. M. Dufour n'avait
peut-&tWe pas une science th6orique exceptibnnelle,
bien qu'il fit rellemnent dout d'une science thdorique suflisante; Imais it avait par contre une grande

science pratique de la psychologie humaine, il 4tait de
plus vraiment pieux, et enfin il etait fort prudent.
Doctus, pius, pfrdess.
Les confreres nous apparaissent, soit dans les assemblIes provinciales, soit dans le travail ordinaire de la

vie, comme reflitant les caracteristiques des deux cours
d'eau qui traversent leur rIgiou. Ils sot ordinairemeat
calmes, tanquilles, paisibles,. r-guliers, comme I&
Sa6ne, ils sont quelquefois ardents, imp6tueux comme
le Rh6ne, quand il s'agit, soit de leur revendications
vis--vis des Superieurs majeurs, soit de leur z.le, de
leur ardeur pour 1'ceuvre des missions. De plus ils honorent bien la Sainte Vierge a Fourvire, A Valfleury, A
La Rocd . Ce sont de bons serviteurs de Marie.
Edouard ROBERT.
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FRANCE
PARIS
MAISON-MkRE : AU JOUR LE JOUR

3 juin 1938. Premiie vendredi du mois. -

Pelerinage

annuel & Montmartre, dans les sentiments, le decor et
le programme traditionnels.
5 juin. Pentec6e. - Apres la grand'messe de 8 henres, les clercs se rendent a Notre-Dame pour assurer
les c&rmonies et chants liturgiques de I'office pontificale. Le cardinal Verdier a deja exprimn le soubait
de voir, en sa cathd&rale, les dif&rentes commm autes
et seminaires rehausser la splendeur des cermonies
Ce desir, inopin&ment rappelM, nous prive des vepres de
la Pentec6te. Seul, nous est donn6 un saint a 15 heures,
chant, par quelques frbres coadjuteurs.
Iz jiin. Trinitm. - Encore i Notre-Dame, les clercs
vont contribuer aux solpnnites missionnaires du centepai de l'(Euvre Apostolique. Double office pour eux.
Le soir c'est Auteuil qui les voit occupds et groupls
autour de la Patronne des Missions: Th6rse de YEnfant-Jesus. Cet hommage annuel de la ville de Paris
(dont I'appel s'dtale souriant dans les couloirs bario1ks du M&ero) rmunit a son ordinaire plusieurs milliers
de fervents a 1'entour du sanctuaire des Orphelins
Apprentis d'Auteuil.
14 juin. -

Un d6cret de la Propagande vient de nom-

mer comme premier edvque de Cuttack, aux Indes
anglaises, notre confrere M. Florencio Sanz y Esparza.
Nk le 23 fevrier x890o
Villanueva de Yerri, an diocese
de Pampelune, il fit ses etudes a l'Ecole Apostolique
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de Tardajos, aux environs de Burgos. Le 18 septembre
1905, il 6tait recu au Seminaire Interne de Madrid,
et le 24 fivrier 19o8, A I8 ans r6volus, il 6mettait les
veux. Ordonn6 pretre en 1915, il commenga son minist&re par le professorat A Tardajos; puis en 1923, fut
charg6 de Notre-Dame de la M&daille, A Madrid mmme.
Sur la fin de 1925, il obtenait de partir pour l'Inde,
od le portait depuis longtemps son devouement apostolique. Superieur de Cuttack en 1932, il revoit done
la charge de ce nouveau diocese missionnaire. Unanimement nous entourons tous ces ap6tres de nos souhaits,
de nos prieres pour I'extension du regne de Notre Divin
Sauveur.
17 iiu. - A la conference hebdomadaire, M. Edouard
Robert, ayant representW le T. H. PNre au Congres Eucharistique International de Budapest, evoque dans

quarante rapides minutes, quelques scenes et apergus
de cette grandiose manifestation, soigneusement et
longuement prkpar6e. Depuis plusieurs mois nos confreres ont donn6, en ce but, missions et retraites. M. Kohler,
secretaire de la Commission pour l'Organisation des
Triduums dans les H6pitaux, s'est fructueusement
depens6, et par des predications, processions et prieres,
a contribu6 A crier autour du Congres cette atmosphere
de piet6 et de ferveur. Parmi nos autres Messieurs de
Hongrie, collaborateurs de cette euvre nationale,
M. Robert nous signale que ii de nos confreres avaient
6t6 ordonnms ad missam en vue des communions de
masses.

Fonction glorieuse et obscure; dans la chapelle de
Jak (proche la place des Hiros), ils 6taient charges de
pourvoir aux consecrations des 360 ciboires, renfermant au total jusqu'A 300.000 hosties. On les transportait ensuite par 60 ciboires, en des sortes d'archesreliquaires sur la place des H6ros, afin d'y etre distri-
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bues A la foule des communiants. Toutes les bonnes volont6s de Hongrie,sans oublier entre autrescelle de nombreuses Filles de la CharitY, s'unirent et collabor&rent
4 ce triomphe eucharistique de 1'Hostie. Magnifique
commentaire du mot g6nial de saint Augustin : 0

sacramentum pietatis, a signum unitatis, o vinculum
caritatis: Oh sacrement .de piWtd ! Signe d'unit6 ! Lien
de charit6 !
De cette hostie rayonnante aux boards du Danube voici
l'evocation discrete que le Pre Boub6e, coutumier de
ces solennit&s eucharistiques a ridigee pour les Etudes.
Quand on invite l'univers catholique a des journ~es collectives d'adoration et de reparation eucharistiques, il convient
d'alerter d'abord la nation et la ville qui doivent leur servir
de th6etre. Depuis quelques annies, la preparation des Congr&s
Eucharistiques est devenue, pour le peuple qui en b6nicie,
l'occasion d'un renouveau spirituel profond. Tandis que 'organisation mat6rielle mobilise, deux ans d'avance, toute une
legion d'ouvriers volontaires on salari6s: pr6tres, ing6nieurs~
architectes, d6corateurs, musiciens, entrepreneurs de transports publics et priv6s. hoteliers et garagistes, interprtes et
guides, magons et charpentiers, couturieres et brodeuses, policiers officiels et auxiliaires, boys-scouts, secrutaires, dactylographes et stinotypistes; d'autres, non moins nombreux et
non moins actifs, s'occupent de mobiliser les ames. Par dioceses,
par cantons ou doyenn6s, par paroisses ou Congregations, les
mieux disposees sont m6thodiquement et assez rapidement
atteintes. Ces brebis-li, d'ordinaire, etaient dj&B au bercail;
c'est un plus gros travail d'y amener on ramener les autres.
A Budapest, grace au zAle surnaturel du comit6 local; et sp*
cialement de trois laiques, on a repris et perfectionn6 la m4thode
employ6e dans les plus recents Congres : la bonne parole a kt
portee dans lee usines et les ateliers; les groupements prefessionnels ont 6t6 invites i recevoir, eun aussi, la grace du Congres, a prendre leur part au grand banquet eucbaristique. A
chaque categorie de citoyens, a chaque degr6 de l'Fchelle sociale, F'occasion a et6 offerte et, presque toujours, fut aceeptee
avec un enthousiasme gn&reux. Parmi ces communions collectives, celle des agents de police et des employes des postes
avait i•t r6servie pour un des derniers jours qui pr6c6daeent
'le Congres lui-meme ; cela permit a bon nombre de plerins
on congressistes 6trangers, dej& parvenus- a Budapest, d'en
avoir I'6difiant et pen banal spectacle, le dimanche zz mai,
dans la basilique de Saint-Etienne.
Pendant les huit jours qui suivirent, la police hongroise ne
devait gudre avoir de repos. I eat vrai que la foule lu ob6a-

sait avec une dociitH
'qn'on attendrait vainement des peuples
latins. Ie long des rues et des avenues, sur te passage des corteges oil duraht la procession tiiomphale, or pouvait voir
honuriee, fentnes et enfants, par milliers, pat dizaines de mille,
masss siu plusieurt tangs de profondeur, derriere uine simptd
corde - barriere presque synibolique - quli courait d'tin
arbrfe ot dun ploteau a un autire; tandis que les policiers,
calmes et forts, assez largement espac s, avaient presque tow
jours le loisir de contempler pieuseminnt la c6rnmonie. Amstdam seiile, mais sur uie bfen ntdihdre 6che'le, avait meaotr6
ariefl isrI d'odife et de discipline. A Chicago; la fervewr en;
thousiaste d& Ia f6ule avait maites fois romi5 les bairiages
a Dublia mbine,

oii

e organisateurn

avaient si dmitablement

tout prevu, tout frei ; Buenos-Aires, oh t~ police officielie
trovvi't tahis les t76o jferies gens disciplines et entratnes
par I'ahifitl Aldai de precieux et efficades auxiliaireS, il arriva
bien die ot• deux fois que I1laft de la piWtt populaire, pr6ctpitant les iqasses vers la Sainte Hostie ou xers le IAgat da
P•pe, rompit les cordons, renVersAt les barri6Pl
t et creAt un
mnioient de confusion, sans d'aille\krS prov6qmer d'autre iWident qii'un tger retard des corteges. A Budapest, noas n'avort
rien vu de tel. On comprend des loIs que lOssAvaltoW Rowtah
(26 mai).ait pu caractriser la foule hongroise en qfatre mot

iMttenusi, 'domposit, ordinatissimnta attenta.

:

S**

'QueIs cortages pourtant, et de quel attrait ! C'en est un,
'abord et nion e moiiidre, que la participation des peisonnages 'oidiels aux ce~rmonies saintes. Le roi d'Espagne a
Madrid, I'eh.pereur-rol Frangois-Joseph A Vienne, EamoE de
ValerA a Dublin, le gen6ial Justo a Buenos-Aires, avaient associC au3c hoiniages rdndus ar leir peuple et par le noinde
AIL Saintie Eucharistie Ieui dignit6 de chefs d'Etat, leur majest6
kine. Son Altesse l'amiial Nicolas Horthy,
est personnellement protestant; mais il
eprsentant
odffc iel d'u' peuple en majorit6
a 'depuis dix siecles. 11 ne s'est pas conofficielle que iui iTnposait enveC%te Legat
f6 des relations diplomatiqiies, ii de la
reiitilhomitne de sa race t&noignera tonjduts1 des hkte6s
g trangers. ti a, des le debut, donihe -& haute
protection auk organisateurs du Congris, qui ftouvaient d'ailleurs tout pros de lui, en la personne de M me Horthy, catholique
fervente et femme dont le grand coeur egale la supreme distinction, leur plus ferme appui. Venues les journ6es saintes,
le regent s'est associd a son peuple dans la plus large mesure.
%Wini te Taste d'une r~deption royale, il a d'abord apport6
ik%ip *sentait du Pa*e on Salut de bienvenue et ini a offert,
ainsi -t'1 Sa *Site,it Sple~'ide hospitalit6 du Palais Royal
& BAdd. 11 a en prseale de Ia fonle internationale, assist6 a
l'ouverture solennelle du Congres et a la messe pontificale
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du dernier jour. 11 a offert en I'hunneur du Cardinal-1.6gat
un banquet officiel, suivi d'uue riception dans la splendide
Salle de Marbre, oh la lumidre des grands lustres de cristal
(sont-ils de Boh6me on de Venise ?... je l'ignore), refli6te I
I'infni par le plafond blanc et les murs aussi eclatants que
des miroirs, faisait briller les broderies d'or des magnats, les
traines de brocart ou de dentelle des dames, les diamants
et les emeraudes des dragonnes, des bagues, des bracelets,
des colliers et des diadames.
Les riches habits de velours, de satin, de fourrure, charges
et parfois surcharges de brandebourgs et de broderies, sout
le luxe traditionnel des magnats hongrois, non moins que les
robes de brocart et de dentelle pour leurs femmes. En 1912,
le Ring de Vienne les avait vus d6filer stolquement, sous une
pluie incessante, pour escorter le Saint-Sacrement. Cette annie
a Budapest, le boulevard Andrassy a revu leur cortAge magnifique. La plupart de ces costumes, avec leurs accessoires, sont
un patrimoine pieusement transmis et conserve depuis plusieurs gendrations; tel grand seigneur, porteur d'un nom illustre, m'a montr6 un sabre, recourb6 en forme de cimeterre,
conserve dans un fourreau lourd de gemmes, et dont la lame
damasquin6e atteste qu'il a 6et donn & l'un de ses ancetres,
par le Pape Alexandre VII, en x66o.
Moins riche que la noblesse, le peuple magyar n'est gudre
mains pittoresque dans ses costumes ; le sentiment national
s'ajoutant a la foi religieuse, et comme elle est profondament
ancre dans lFame hongroise, avait amen6 a la capitale les habitants de tous les comitats, ceux aussi de bien des r6gions politiquement s6parees aujourd'hui de Budapest, mais restees
magyares de cceur, de langage, de moeurs et de costumes. D y
avait la les c616bres gardiens de chevaux de la pussia. emules
des gauchos argentins et des guardians de la Camargue, dont
le large chapeau, la petite veste brodoe. le pantalon-jupe et
les bottes ont te fix6s dans le bronze d'une statue monumentale, devant le palais royal; les jeunes filles de Kalocsa qui,
sur leurs pantalons a volants de dentelle, rappelant nos elgantes de 1830, portent jupes et casaquins blanca ornes de
broderies polychromes, d'une richesse inimaginable ; les garcons
de Mezokovesd, avec leur chapeau de feutre vert sombre, leur
veste blanche aux manches larges comme celles d'un surplis,
leur jupon brode A I'aiguille. Enfn, ranges en haie pour l'arrivee
du L6gat et le passage de la procession finale, ou groupes en
bon ordre pour leur communion collective, les quelque cent mille
enfants des ecoles, que nous retrouverons bient6t.
*

*

Aux c6tes de la nation hongroise, nnanimement groupes
pour honorer l'Hostie Sainte, toutes les nations chr6tiennes
- sauf, malheureusement, l'Allemagne et la Russie - etaient
presentes; et avec elles, plusieurs peuples encore palens.
La France etait Ia, avec deux cardinaux, une trentaine
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1'Espagne, la Pologne. la Tchecoslovaquie. l'Angleterre, la
Belgique avaient chacune a la tete de leur d6legation un ou
plusieurs cardinaux, des 6veques, des pretres; la Suisse, la
Hollande, le Luxembourg; l'Irlande, le Portugal, la Roumaie.
Malte, les Etats scandinaves, les Republiques baltes, ftaient
repr6sent6es soit par un groupe compact, soit par quelques
perns ou par tel prOlat, tel lalque isol. A travers 1'Atntique 6taient venus en bon nombre les Canadiens. malgr6 la
tres prochaine c6l6bration d'un Congres Eucharistique National
a Qu6bec, et en plus grand nombre encore les Amricains (on
a dit qu'ils 6taient six mille), ayant a lear tWte le cardinal
Dougherty, L'Am6rique latine qui, depuis le Congres de
Buenos-Airer surtout, p'intresse vivement aux solennitds eucharistiques internationales, avait envoy6 un groupe de pretres
et de fiddles du Mexique, herolques dans la confession de leur
foi, heureux d'acclamer le Christ-Roi dans la langue de la
mdre-patrie espagnole, avec leurs frdres et cousins venus de
Cuba, du Chili. de la Colombie, du V6n6zuela, de la Bolivie,
de 'Uruguay et surtout de l'Argentine. Des lointaines Philippines, ot dans la moiteur des forets tropicales, se prolonge
encore 1'6cho du dernier Congres Eucharistique International,
une soixantaine de fiddles avaient suivi jusqu'a Budapest
l'intr6pide archev6que de Manille. Un groupe de Chinois
catholiques faisait escorte k Mgr Yu-Pin, tandis que le Japon
6tait represent6 par Son Exc. 1'amiral Yamamoto.
JLe rapprochement de ces deux noms, dans les circonstances
actuelles, n'n dit-il pas long ? Non moins expressive, d'ailleurs, a l'heure oh tous les journaux d'Europe jetaient de
l'huile sur le feu des revendications nationales on racistes des
Sud6tes, de la Slovaquie, de minorit6s yougoslaves et des pays
balkaniques, la prdsence dans la capitale hongroise de personnalitis catholiques tch6ques, comme Son Em. le cardinal-archeveque dc Prague et Mgr Zavoral, croates comme Mgr l'Archeveque de Zagreb et Mgr Pilepi~. roumaines comme S. A. le
prince Wladimir Ghika.
Aussi bien, le theme fix%par le Saint-Pare aux travaux du
XXXVe Congres Eucharistique International tenait-il en ces
deux mots : Vinculum caritatis : a l'Eucharistie, lien d'amour m.
Fut-il jamais heure plus opportune que cette fin de mai 1938,
serait-il endroit mieux choisi que cette capitale danubienne,
pour affirmer, en face des dissensions politiques et des igolsmes
nationaux, la fraternit6 universelle des Ames dans la communion eucharistique ?
An roulement des chars d'assaut et des batteries d'artillerie,
dont retentissent une fois encore les montagnes de Boheme,
la pustia hongroise r6pond par un hymne religieux, chant6
ou murmurk en soixante idiomes divers. Durant cinq jours
et cinq nuits, les chancelleries pourront fr6mir, les 6tats-majors
s'agiter, les journaux & grand tirage pr6cipiter leurs editions
sensationnelles... Ici, un million d'Ames se recueilleront dans
la pritre commune et dans I'amour mutuel: Beata pacis visio !

-

69o . *

L'Eucharl~tie, lieh d'amour ! Sur qe teme, enijimrnt6 "Abne
exclanatioq de saint Augustin, l1R. P. .Lebreton avait cntrniit un vaste plan de d6veloplement doctrinal, p storal. mdral
t les discoui•
et ascetique. capable d'alimenter les sermon
6t6us les orateuls dui C.ongres. Aussi. ibus, a des ide~ges iv'3A
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du pays. Ceix-ti. mrie qui h'y comairenaient AiAeiet

&d fiqeht presqie tous les tfrangers) ne •uWriat voir sins fatoion e chef actuel du gouverndement hongrMs, M. D61i ii6ir

4cL'Eurdihstre
sujet
cEcuer a. tribune pour y triAter
. La. reile, cUIait Nfr Tihamer
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lIeA d'amobir 'dils lI famille

Totb, univer&ellement connii 1par ses ouraes si t
et si xppdernes, qui avait pa6ri dfe , 'EucharBtieie, e
ai aiicien
eitt l'homme et Dieu ; le troisidme 0out,
. 'tibor die Kallby, traita db t 1'Eirchariie, lieft
eitfr le classes sociales et lntrd les nations
v&c une doulouieuse inisistance, les orateurs ie
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dc I'Eglise
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s kthi es hisde 1'Europe fr•niissante, sur te terrain des
toriques, restait seul capable d'assembler en de cbilfoqiies
pacifiques .et des prires fraternelles leýs fis des iatiois diverses et es races enne6mies
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paria done aussi e a 'EMichaaiiste, lien a'iiambi -.ie SaiitPre, dans sa lettre apostolique, dclarait q4u l~ tfihiies du
Congres 6taient a particuli6rement opporturis, cer il tendent
a irconti~lier les hiaes 'divisdes ei les unissaht par lBett kaitmbur
ueul.ous lflre re Ti-e Saint-Sacrement, et A pacifier les nations
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divin R6dempteur qui, A la derniare Cane, a promulgu6
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le precepte nouveau, le pr6cepte de I'amour fraternel, mandatum
notum do vobis, ut diligatis invicem, preside en ce moment I
l'ouverture solennelle de notre Congres, comme roi et centre
de tous les coeurs, rex et centrum omnium cordium ; son amour
anime de pdnetrante chaleur cet immense Cenacle, ot ilos
ceurs palpitent, avec le coeur d'innombrables catholiques dispers6s de par le monlde, akrunisson du coeur de son Vicaire,
alrsen corpore. praesens autem spiritu; son regard plonge
dans le regard de chacun de nous, taidis que ses livres prononcent ute fois de plus - et avec quel accent de supplication . 'immortelle parole : Hoc est praeceptum meum, at
dfligatis iMnicem, sict dikexi vos. *

Mieux que par les plus belles paroles, l'union pacifique des
ames se manifeste par -eur participation an meme pain eacharistique. C'est pourquoa les communions collectives sont toujours une des principales cAremonies de nom Congrds. Maintes
fois d6ji nous aurons vu des 16gions blanches d'enfantse des
masses profondes d'hommes on de femmes, recevoir la Sainte
Hostie, au cours de cre6monies solennelles. A Budapest, on
a realis6 ce projet audacieux, dont un essai tent& a Manille
avait montr6 la possibilit6: faire communier c6te
€c6te,
durant la, messe pontificale de cl6ture, les pelerins-venus de
tous les points du monde. Quatre cents pretnrs pass&rent
durant plus de trois quarts d'heure, dans les rangs de cette
foule, group6e au deFa et au delk de l'autel monumental Un
enfant de chocur, un s6minariste, parfois un scout, accompar
gnait chacun d'eux, Jusque dans les tribunes oficielles celles
du corps diplomatique, du comit6 permanent et autse, des
messieurs ea habit, des dames en mantille, recevaient 1'Eucharistie. Devant le monument, sur la place des Hieos. et biet
loin encore dans l'avenue Andrassy, des miiliers de fid&les
attendaient aussi l'aliment spirituel de leurs mes ; derriere
I'autel, dans l'immense lac dess6chi oih les congressistes hongrois 6taient r6partis en groupes divers, parfaitement ordonns,
le spectacle 6tait non mois pieux, mais bien plus impressionnant encore, et combien pittoresque i Dn haut de 'estrade
- dont tes queleue quatre-vingts marches out parn quefquefois dfures a gravir & plus d'un 6veque, voire & tel v6ner6 cardinal - on eft dif l'une de ces vastes plaines fertiles qu•
d'Xue colline proche, on voit s'6tendre comme un tapis biga1r
divises- qu'elles sont, selon les cultures diverses, en rectangles
de dimensions et. de ouleurs variees. C'etaient les enfants des
ecoles: fileftes en blanc, en bleu, en jaune, en rose, avec des
robes aux broderies multicolores et, sur lears cheveux. blonds
retombant J I'altemande en deux tresses opulentes, un diad6me
assorti an costume, on une riche couroone de fleurs; pui• les
garcons de a Szivgeirda (ou Garde du Sacr6-Ceur), fr-res de
nos Croi&ss de France, en uniforme de drap blea sombre, avec
le dolman hongrois . brandebourgs de laine, et tenant a Ia
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main leur bonnet sunnontA d'une plume de coq on d'une ai-

grette.

Pros de ces 6coliers on 6coliees de Budapest, d'innombrables
jeunes gens et jeunes files de la pusta on des comitats plus
lointains; les gargons, avec des vestes courtes de drap noir,
jaune on vert, ornees de broderies de laine du pass; avec
des pantalons blancs bouffants ala zouave, on parois de vris
jupons; avec de lourdes bottes de cuir noir, jaune on rouge;
les jeunes filles, avec de multiples jupons superpos6s (il paratt
qu'elles en ont parfois une douzaine !) dont ramoncellement
s 6vase en crinoline sur les memes bottes molles, noires ou de
couleur; poor corsage, sur une chemisette blanche, une sorte
de bolro de velours on de soie, d'une couleur unie et voyante,
surcharg6 de broderies an fil d'or. Enfin, parmi ces splendeurs
juv6ailes. a c6t6 des instituteurs bien nippes et des religieuses
aux voiles indefiniment varies dans leur symphonie noire et

blanche, on voyait

caet 1k des groupes plus sombres: petits

bourgeois, ouvriers d'usine, humbles femmes des faubourgs,
dont les habits defraichis, 6lims, aux nuances incertaines,
t6moignent d'un long usage et discrttement racontent toute
une vie de privations et de sacrifices.
Par endroits, dans les all]es, grandes on petites, qui assurent
la distinction des groupes, un confessionnal est dress6: petite
cloison de bois au pannean sup6rieur ajour6, pres duquel est
assis un bon Pere Franciscain ou autre, un pr6tre s~ulier, voire
un prilat, absolvant ceux qui ont dd hier, dans es 6glise
combles, renoncer & parvenir jusqu'au confessionnal assig6.
Dans un calme parfait, sans un mot, les porteurs d'Eucharistie passent a travers ces foules, comme passaient les Ap6tres
distribuant au peuple de Palestine le pain miraculeusement
multipli6 par le cour compatissant du Maltre. Et tout a coup,
'olfice 6tant prs de s'achever, l'hymne du Congres retentit
sur deux o trois cent mille Wevres, encore humides du sang
divin : 0 Christ, ien d'amowu , unis lesecas kumains !... Que
la Tch6coslovaquie est loin, et les Sudetes et les Balkans !...

S**
Les Hongrois sont fiers et gdnereux. Ils ont voula - et
ils n'ont rien 6pargn6 pour cela - que leur Congres ne fat
pas infrieur aux precedents. Ils y ont r6ussi. Sans avoir ni
les ressources financires ni les moyens de transport dont on
disposait & Chicago, ils ont rassembl6 des foules comparables
& celles dn fameux Congres ameicain. Malgr6 I'impnrieux veto
dd Hitler, qui empecha de venir plusieurs milliers de catholiques allemands on autrichiens, le Congres de Budapest unissait & an million de Hongrois un total d'au moins cinquante
mille 6trangers, chiffre qui n'a gusre 6t6 d6pass6 aillers.
S'ils a'avaient pas 1a baie azuree de Manille, et son ciel de
turquoise, et ses forets d'emeraude, et ses longues th6ories de
jeunes fdles brunes dans I'barmonie des robes de soie chatoyante, les Hongrois avaient le Danube, lourd de legende et
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aprds avoir, en passant, bais les assises du Parlement magyar
et les fondements de la basiliue de Saint-Etienne. Ce cadre
merveilleux, comment ne pas I utiliser durant le Congrds pour
une manifestation eucharistique d'un caractere exceptionnel ?
Une procession du Trts Saint-Sacrement sur le Danube, a la
tomb6e de la nuit: tel devait 6tre, tel nft l'un des traits sp6cianx du programme de Budapest et, de I'aveu des congressistes, I'un des plus magnifiquement rkussis.
l y a huit ans, lors des f&tes qui marqutrent le neuvitme
centenaire de saint Emeric, une procession de ce genre avait
6t6 organis6e. Les Ehudes en ont alors rendu compte (20 septembre 1930), bridvement sans doute, mais assez pour nous
dispenser d'en redire ici .le d6tail. Toutefois, il est juste de
signaler le progres r6alis6 dans I'organisation de cette procession nautique et l'efiort accompli pour lui assurer, avec
plus d'ordre et plus de splendeur encore, un caractere plus
profond6ment refgieux.
La nuit tombait quand, vers 8 h. 3, la Bottille eucharistique
s'branla; elle se composait d'une dizaine de bateaux, pr&
cAdds de trois vedettes, dont l'une portait seulement une grande
croix lumineuse, les deux autres, escortant la croix & droite
et a gauche, deux fanaux qui simulaient deux gigantesques
cierges liturgiques. Un vapeur suivait, charg6 de moniales en
priere, tel un vol blanc de mouettes balanc6 sur les dots; puis
un autre, portant des centaines de pr6tres en surplis; et alors,
la merveilleuse et resplendissante nef-chapelle glssant sous le

ciel sans Inne et sur les fots noirs, avec les milliers de points
lumineux qui silhouettaient sa coque et ses chemines, avec
son sanctuaire dress6 a ravant comme un grand 6crin de cristal;
dans l'crin, sous la vive lumiere des rMlecteurs, le Christ
vivant, petite hostie blanche dans le massif ostensoir d'or; a

ses pieds, aussi hiratique, aussi immobile, le Cardinal-Lfgat en

adoration.
Partie de la place Eotvos, c'est-k-dire du cceur de la ville,
la procession remonta le cours du deuve durant environ 5. kilom.tres, pour faire le tour de rile Marguerite, ce pare charmant,
plein de jardins, de sources et de villas, que 1'on appelle la
perle du Danube. Sur les deux rives, la foule des fidles s'alignait, dense et recueillie, a pied des 6difices publics, des palais princiers, des grands immeubles commerciaux, dont les
lampes dlectriques pointillaient les balcons. Tout le long du
parcours, de distance en distance, des boys-scouts 6taient
debout, tenant a bout de bras des torches de rsine qu'ils
inclinaient vers le sol en mani6re de salut, sur le passage du
Saint-Sacrement; dans leur mouvement rythmique, admirablement coordonn6, ils semblaient a chaque fois 6teindre lear
flambeau dans le fleuve et en meme temps I'y raviver.
tAyant contourn• la pointe de 'ile Marguerite, la flottille
eucharistique, avant de revenir a son point de depart, redescendit, en suivant la rive droite du fleuve, jusqu'au nouveau
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pont Horthy. C'est alors qu'elle longea la ville royale de Bude.
I1 cofline h6riss*e de monaments historiqftes, reliquaim de
lnigarde tonjoars les sotttenirs les plus sacfds de la
pierres
tnilenairte monarchie magyare; puis le mo~t Saint-Grard,
d'o Ile pieux conseiller du roi Etienne a te prtcipit dans le
Danube, et d'oix ce soir les immemes rates blaardet des pro.
jecteurs lectriques fusent en Veintail dans la hiat, comttie
autant dC naissantes voies lact6ee qui chercheratieit leur place
an firmnament. Alors atbss la tref-drapelle, toute respiendissaite
sur les flots sombtes, avec so*r ogtensbir d'ot, pase~ au toed
du c6kbre monument m6di6val, dont la base bIignait dans
Fombre et doat les rfaecteurs faisaiett jailUht, dams utte banchear Ilhaire, la fantastiqut atthitectmrt :- I Bastioa dot PIheairs, ute des glotes et des ttfriositb de Budapest.
La nef baflot6e srt les flots, Tc pechetr immobile sur 16 tc !
Sar ut fleuve quit tatr de fois- vit temonter mienagantes les
galares- tissem
n ft &t -1 les cauavresg 4e tant de Ir6ios
chfttieng, cette flottilfe trs chr6ttemne et tres oodernd, of IA
vapeur, l'lectricit6, la radio, sont an servfie dif Mifatre inssible et 6ternel. Dans une nuit profonde, at bastidi pltsiturs
fi s6eu~aa*, dOnt ane neut' de f6ve ne- fai vivte et paipiter
quo leo sommets, omame mirac4nesenmet soutenus sur un
ooaaA de t.Alwree... Qtel' symbolismie trange, qnud sdjet de
m6dtation pour les congressbte
admies, contempler ee spec.
taclet
La Cone
Eiucriaistique de Rome (1922) awaitb t le CoFsee
et l: Vatl;

Carthage (i9

efsanglants

3 0)

aVa&it offert see amphit6Wtr,

pat Perp6wtý
e F6licit*; as eroisi marqaant
Fendroit o& tourat Gyprietf seti promontort
cit
pIleurt
Monique; sa, ollin, oh momrat le Roy Lols... H tete k Budapest d'avbir; pWr I processibi aoctrne sur le Daatbm, rsvel16
toit atsmmble le otmLveir d'iMte fidit&tni••~airt en*ers- l
picheur d'Ames, swecesseuf de Piefte, dress6 sgtr son roc- ink
maable, et la mamoire des hrt&glerieua on anotnymnes tombks
sur les bords da Danube pour la defense des droits de Dief,
de 1'Eglise et de la chr6tient6 d'Occident.
, Cla, la hereax temttans d4Coa sEueharistiqu de Budapeabune loublierOst jasiais; Nw,
s*.m,
dsAa I NWe, nwo* famois I
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fain. -- La Centrie CathoCliqj
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a bvviatians cheres A notre

tenmpq, Vefllant iniefligemment & I'atilis~ tioa

ehrd-

tieme des fories modernes d'apostolat, vient d'obterir de diffuser chaque dilmr~ che tun

gratldtniess

sai-

vant les prescriptions liturgiques.
La TIkessef (T.- !. F. est tirne force qui, chaqae jour
(q'on le veuille on non), va grandissante. EUe enva-

hit tout et franchit toutes les barridres ; efleest un mayen

- 695 d'expansion qui souleve le monde; car nous l'avons
rtcemment entrevu la guerre des ondes n'est phis un
mythe ; des influences s'affrontent et se heurtent dans
les airs : bn cherche A conqu6rir les esprits, a 6lairer
et Mduquer les convictions.
L'Eglise, des lors, ne boude pas a cet incontdstabdt
prgres. Nous avons, comthe chr~tiens, tout avantagb,
tout ihtret a ce que. dans la profusion des programmes
divertissants ou instructifs, quelques emissions dlvbeiit
plus sp6cialement les fiaes. Nouw devons tous souhaiter
que, dans la cohorte pfessee des onde6 barioles et tapageuses, on puisse rencoitrer et choisir dans cette
frange des longueurs d'onde, !'emission qui nous grandisse, celto qui fait du Bienh aut sprits qui cherclient la
v6rit6 et aspirent apres les forces apaisantes de 1'ii•e
chretienne.

.

'

Pour assurbr cet honnite seivice'le Pere Roglet,
Dominicain, uii des ap6tres et consulteuris eccl6siastiques de la Radiodiffusion a demand& et obtenu la spciale ctllab6ration -

pour la region pdrisienne -
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quelques communautes. Sans pretention musicale de
perection professionnelle, mais avec bonde volonte
et soin, ces groupements s'efforerit de louer de ,leur
mieux le Divit Seigneur en sa sAinte liturgie.
Precis6ment en cette fete du Saint-Sacrement et
pbur la premiere fois, en notre chapelle de la rui de
Sevres, en une demi-heure tout est rapidement installe
pbtr cette predication et cette mission par-dssus les

toits.
Le Pere Roguet est i dais un coin de la tribmiem
sons l'orgue', casqu6 d'un ecouteur ; tahdid que devant
lui sur hl balustrade est fichi ui micro. A ses ites un

s du
oplratent, inigenie tides sons, slir les indicattia
Pere, renIorce; manipul. et rasse les ondes -onores.
Voic comment. Devant lui, une boite avec de nombreux

boutons ; li viennent aboutir les fils qui relient trois
micros repartis dans la chapelle. Le premier quasi invisible, se trouve au-dessus de la porte du tabernacle;
un second est huch6 sur un socle au milieu du chceur;
le troisieme est suspendu A la vofte entre les balustrades, a quequeues mtres de I'orgue. Les fils courent
id et la, sans aucun clou, simplement poses sur les corniches et les rebords des tribunes : ils assurent la liaison avec ces diffrents micros, klectro-aimants qui, sensibles aux moindres bruits, vibrent fidelement. Puis
simplement de ce poste central (la boite aux boutons
dociles) et par le moyen du tkl6phone de la maison,
la communication est 6tablie pendant toute une heure
avec le poste d'emission, dans I'espece Ruei-Malmaison ; de 1i tout est amplifik et diffus6 par Radio-37.
Tres normalement l'office commence A l'heure du
coutumier. Durant 1'entr6e au chceur, le PNre Roguet
parle tout doucement, A mi-voix. II dcrit en quelques
mots, ce qu'il apercoit de son poste d'observation, il
cree pour ses lointains et multiples auditeurs, le cadre,
l'atmosphere, le sanctuaire d'od est donnde et transmise la messe. II explique dikcritement le mystere liturgique du jour. Pendant ce temps l'orgue joue l'entrde, mais par un simple jeu de rheostats, le son en est
attenu6, remis a l'arriere-plan, et projetk dans le lointain, tout le temps que le P&re commente et explique.
L'Aspersiou va-t-elle commencer, un simple jeu de
manettes et la communication est donne au micro
dn c&Cbrant qui donne l'intonation. Tout aussit6t le
micro du choeur est mis A son tour en valeur et a la parole Le chant continue, la diffusion se poursuit par cet
habile et attentif chasse-croise d'interlocuteurs...
Jamais I'auditeur lointain n'est laissk sans transmission. Dans les moindres moments libres, le PWre, parleur attentif, commente et lit en frangais les textes

liturgiques- et replonge sans cesse la multitude des auditeurs dans l'ambiance et le cadre de la cermonie :
sens et prieres de la messe.
Mais dans l'rmission de Radio-37 le programme de
la journe est prevu jusque dans le moindre detail;
lei 6missions sportives, financieres, politiques, distrayantes, etc., se suivent sans arrUt pour la satisfaction de tons les gofits et de toutes les curiosit6s. Aussi
tres vite sont ecoulees les minutes consacrdes A la diffision de la messe. Aujourd'hui surtout, vu la longueur
du propre integralement chant6, vu la majestueuse
lenteur des c6r6monies, les beautis amplement etoffies
du L4uda Sion, tout deborde largement sur le temps
accordO pour tenir 1'antenne.
Disons -

par respect pour la v6rite -

que les chants

furent sp6cialement bien rendus. Se sentir kcoute6 moustille l'effort ; porter au loin les louanges, la priere de
1'Eglise, faire participer de nombreux malades, des isoles ou meme des non croyants on de simples curieux
aux louanges du Christ, est vraiment un apostolat de
forme moderne. Rien n'est petit au service des tmes,
rien ne doit done ktre n~glig6 ; et parmi les moyens les
plus adaptts a notre 6poque, il faut souligner cette pr
dication par-dessus les toits au-travers des murailles et
du respect humain. Etonnante invention de la Tehessef :
mirandum radiophoniae inventum disait, il y a huit
jours A peine, le Pape Pie XI, faisant entendre depuis
Castel Gandolfo sa voix et sa benediction paternelles an
Congrs Eucharistique International de Budapest (cf.
AetC apostolicae Sedis, 1938, page 181).
24 juin. Fdte du Sacri-Ccur.- M. Joseph Caussanel
s'6teint sur les onze heures moins le quart. N6 le 21 aoiit
1849 a la Chapelle, diocese de Rodez, il appartenait a
une famille bien chretienne. Frederic, son ainW de dix ans,
le pr&cMda de quatorze annees dans la Congregation;
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Adrien, son cadet, etant alors sous-diacre entrait en
d6cembre 1875 au Noviciat des P&res Jesuites, pour
mourir missionnaire au MadurC. M. Joseph Caussanel,
apres ses 6tudes secondaires A Graves (I862-I863), A
Villefranche-de-Rouergue (x863-1865) et A Saint-Pierre
(1865-1869), etait admis au Grand Seminaire de Rodes
en 1869. 11 fut ordonntf prktre le ~s mai 1875. Apres
quelques mois de vicariat A Previnquieree-de-Rieupeyroux, ses desirs de vocation furent eombl6s et il est
recu an S6minaire Interne de Paris, le 13 mai 1876.
En octobre, il va au Grand Seminaire de Saint-Flour,
et y &metses vaeux le 27 mai 1878 (il
y a done 6o ans !)
Puis aprbs un stage & Sens (x88o-I883) il revient pour
quinze ann6es a Saint-Flour, en passe einq autres
au Seminaire d'Angouleme et part en 1903 pour BuenosAires. En 1907, le voila de retour A Bordeaux ; en 191o,
il se devoue A l'aum6nerie de Clichy ; en 1929, il rentre
A la Maison-Mere. Homme de regle, d'une politesse
respectueuse, d'une piete fortement ancr6e, il acheve
sa vie doucement : depuis de longs mois, il etait tout en
Dieu, ayant rel6gu• loin de lui le sens des contingences
d'ici-bas et perdu la notion du temps ; errant de-ci dela dans les allmes du jardin, souvent A la chapelle, il
etait vraiment en Dieu depuis nombre d'annses...
9 juil4t. -

Mort du R. P. Pade, provincial des Do-

nmnicains de Paris, et ancien &levV de nos confreres

d'Amiens pour qui ii conserva toujours une profonde
reconunaxsaae.
To juillet. - En des fetes splendides la cath6drale
de Reims, enfin r6par6e des blessures de guerre, est
solennellement inauguree. Le Pape est repr6sent6 par
son Legat le cardinal Suhard, archev que de Reims,
qu'entourent 47 eveques. Le President de la Republique frangaise, M. Albert Lebrun, officiellement (et I'on
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imagine tout ce que cela represente de pompe et de
corteges) assiste A cette grand'messe qui solennise l'heureux achbvement du sanctuaire national. Le T. H. Pere
est pr6sent A cette fete : il y retrouve M. Payen, Superieur de Verdun.
Pevant ces splendeurs et ces evocations du glorieux
pass6 de Notre-Dame de Reims, devant de telles pages

d'Histoire que rappellent ces vof~tes lancees, comment
ne pas songer A ce que totalise de valeur, de grandeur
humaine un tel chef-d'oeuvre de l'art ogival. Et comment
relire sans emotion ces pens6es de Christianus dans la
Vie Intelecuele du ier aofit 1938 (page 148) ?
El cependant, malgrA tant d'Allelaia et de si ligittmes, comment
ne pas sentir uelque milancolie d Ia limite de l'esperance ? Non
que rpmoste d notr esprit I'amerfume du passe : l'oubli, .plus
ouvre de charit,
geinreux que le pardon, doit accomplit son
et les bissures sot ciCatrises au fond de nos cours eomme idhaut d la galerae des Ross, mais comment se soustraired a'engoisse
due prsent et du plus prochainv venir ? Les grandes auvres d'art,
comme le- Civilisations Se Paul Valry,.saoen mMainftenant qu'elles
sont mortelles. Nies du ginie,humain, elles peuvant plriw 4e la
malice des hommes, de cette inginiositM qui. tour d tour, Croe et
dctruit. Reims est lujomurs menac.
D'autwds nous raillent de ces angoisses qu'ils snmment /aiblesse : la guerre moderns, disejt-ils, doit Atre use guerre iotale ;
une nation y risque son passd avec son avenir, sa civilisation en
temps que so vi.-Faut-il se risigner d dette dure ndcessMi
m sme
et se preparr d rendre .barbarie pour barbaric ? Nor. il nous
-st impossible 'accepter que snore cathldral ne 'soil qu'une
richesse npa*tiona. Reims asi une cuvre de chfriU'edt et qi Iwnso
toute 'humanitM. Nous ne tremblons pas pour nous-memes quand
nous tremblons pour Reims et pour le sourire de ses pieres.
Enfin, comment ne pas penser aux 9glises.espagnoles victimes
des incendies antarcistes, saurs catalanes ou asturiennes de la
me
se que e •rtyre de Reims a
catsdrale champenoise ? D
permis une France riconciliAe, que le martyre des .glises d'Espagne soit lui aussi une promesse de r&conciliation et de paix
cwile. Si nne. Iglise ccaline at noircie peut changer une fei en
tanatisme aside -e revanche, que ne doit faire une Oglise ressuscitWe et mattresse de pair et d'amitii humaine, surtout si.
coil-med Reims, la vril y est grace et sourire divinement sldui-t
samn i Qe JpAleluia de ces piersres ressuscies soit une prire e
u~s s•iasE pour 'Espagne tr4gfque I

C'est en effet dans ce sens et cet esprit noblement,
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purement chretien que nous 6voquons devant Dieu,
I'anniversaire tout proche de ces vingt-quatre mois
rtvolus de guerre espagnole. En fidlies enfants de
Saint Vincent, nous souhaitons de tout coeur le triomphe de I'Eglise: sa doctrine integrale, son action incessante pansent partout les cceurs endoloris, et reivent les ruines semnes a profusion. Avec toutes les
ames chritiennes nous nous unissons entirement an
Pape Pie XI qui priait, le 30 juin dernier a pour que
tant de peines cessent et que l'arc serein de la paix et
de la prosp6ritd de 1'Espagne resplendisse A nouveau

dans son beau ciel s. (Documentation ca•olique, no 879,
colonne x.o08).

i8 juiU•. -. A Beauvais s'ouvre le Congres de 'Alliance des Maisons d'Education Cbrtienne. Hier an
soir nous avons vu se rendre a ces annueles assises plusieurs de nos confreres, perptauels 6coliers, desireux de
mieux faire et de toujours s'instruire. Les humanitks
out continuellement a se perfectionner chez nous, adaptant a notrekpoqne etnotremilie ce qu'elles renferment
de noblement humain. Cette annie quatre sujets gronpent les 4changes de vue : formation des militants de
rAction Catholique dans les maisons d'Education chrtienne ; les loisirs scolaires diriges; inspections dans
les maisons d'4ducation; l'enseignement des mathdmatiques
19 juilrt. - Filt de Saint Vincet'. Tout exceptionnellement, durant ces temps de vacances les offices
(z) Signalins idi ette kpitaphe de saint Vincent ciposee per M. de Roqumao, tedle que la dmone le folio 28o r dn manuscrit 869 de la ibliothqoe Mmniipaie de Lyon.
Viwcenti&e Pau loler apos
r
ti ir sadrse
formi
e
egio"f•MirsioMarius
wuersalisl/sswitui osnmanm moatorardl j/Boaonnmopeum
SalNr fidas I oesl
uiinpuaperus prUtIeor at paer l Vir stinple 4traass ii
HmiitWte pid*te pnsldmti coUsfpwmI/ Fi&e sp t charilate oai tSktor
vi vioit at eit l lGb ra s Iore
taus A aorls
rm vtan
is
ln
Jil code,
SDacoroaSl l.
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sont aujourd'hui ce16br&s A la rue de Sevres. Le Nonce,
Mgr Valerio Valeri, chante la grand'messe. Peu apres
il preside le repas de midi, avant de se rendre l'arriv&e
du Roi et de la Reine de Grande Bretagne: George VI
et Elizabeth, durant ces quatre jours du 19 au 22 juillet,
sont les h6tes splendidement accueillis et de la-France
et de Paris. Partout des oriflammes et des drapeaux

aux couleurs anglaises, partout les armes royales proclament dans les rues et vitrines: Diou et mon droil.
Partout fibrement 4clate et jaillit sons l'6gide de Saint
Georges le cri de 1'Ordre de la Jarretire : Honi soit qui
mal y pensa

Le soir de cette fete de saint Vincent, & la chapelle,
Mgr Duenas, 6veque de San Miguel du Salvador, en

presence de nos confrres Mgr Gounot et Mgr Sevat,
officie aux vepres et fait 6nergiquement monter vers
le Ciel nos communes supplications. M. le chanoine
Raifit, archipritre de la cathedrale de Montpellier,
prononce l'eloge de saint Vincent. Voici le resum6 de

ce panfgyrique.
Si l'on vent bien comprendre l'Ame de saint Vincent de Paul
et la porthe de son action, il faut maditer ce cri d'appel qu'iI
faisait entendre, au 46but du xvun sicle: • Le peuple meurt
de faim e se damse. b
C'est 1'6cho de l'exclamation du divin Maitre : J'ai piti
de la foul. * Parmi les saints qui ont tous senti passer en eux
cette pitib du Christ, saint Vincent est un de ceux qui en fut
le plus p6n6tr6. Partout, A son 6poque, des qu'il y aura une
d6tresse a guarir on des Ames A rapprocher de Dieu, 'il apparattra, ouvrier tranquille et prodigieux d'une oeuvre qui touche
A tous les besoins de I'homme.
Dans la premiere partie de ce discours, nous consid6rerons
comment la physionomie humaine, si frappante et si originale
de notre saint, est irradi6e par la profondeur de sa vie int6rieure.
Dans la deuxiAme partie nous verrons comment son action
d'homme pratique, habile et d6vou6 fut 6ev6e & la plus haute
puissance par ses vertus d'humiit, de confiance en Dieu
et de charit= envers le prochain.
r. Ses qualitUs kumaines sont remaquables.- Des les anmnes
de sa jeunesse, il a pu faire de multiples exp&riences, dans le
monde des 6coles comme dans la misre des prisons, en terre
d'Islam, au Vatican et a la cour de France.. Et il a le moyen
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de profiter largement de ces experiences, temp6rament curieux.
riche en nuances, tres compr6hensif. Gentilhomme d'allure.
d'apres les descriptions de ses biographes, et bien qu'il fat
n6 d'humbles parents. il I'est aussi d'~me et de ccenr. Sa dMicatesse naturelle se fait sentir dans ses propos on dans ses
lettres avec une telle perfection que, nous dit Abelly, il ouvre
les eeurs et donne confiance A lui manifester les pens6es les.
plus searetes. a Aussi. sur ses pas, la sympathie se ldve-t-elle;
il attire et s6duit les Ames qui, ayant besoin d'etre dirigees.
on rfconfort6es, ont recours a lui, il est le maitre de Bossuet
et saint Frangois de Sales, avant de mourir, lui counfe saind:
Jeanne de Chantal.
Ajoutez a cela une Ame tres sensible qui n'a pas craint de
faire quelquefois la confidence de ses larmes et c'hst encore
an des c6tes par lesquels ii nous apparait tres humain.
Mais toutes ces qualit6s, si bien rises en oeuvre par une
pr6paration exceptionnelle sont p6netrees d'une vie interieure
qui ne cherche rien moins, en particulier dans l'oraison, que
la ressemblance avec J6sus.
Ainsi il est tres conforme a la spiritualit6 de son temps qm
aime a ,mditer et 4 reproduire les 6tats du Christ : s Seigneur,
disait Bossuet, s'il y a quelques lumicres en nous, que nous
les voyions en celui que vous nous avez donn6 pour nous
ftre sagesse. justice, saintete et r6demption... . Maischez saint
Vincent, cette spiritualite est tout a fait pratique : aIIf1 uillette la vie di Christ minute par minute, *crit Georges Goyau,
pour y trouver des lecons de conduite... Et en Jsus, dans
ses entretiens spirituels, il ne cesse de montrer le mod6le paifait de discretion, d'humilite, de compassion,- de pauvrete et
de toutes les autres vertus.
H. Comrp son ame, 1'action de saint Vincent de Paul, toute
remplie des qualites humaines et oi se d6ploie sa bUe intelligence pratique et sa pitie d'homme de cceur, fut finemmsent
surnaturelle.
En ce xvne siecle, il avait fort a faire pour exercer son activit g6ne use. Pensons & la grande misre,
snatdrielle et spirituelte des campagnes, a ce qu'elle fut surtout pendant la
terrible ptriode de la Fronde, aux debauches t aux hrUtalites des sit6s sous un vernis de bienaance. , i'igprance,
m6me chez les chr6tiens, des v6rites iondameataJes,
lIa d6tresse des pauvres et puis, a ce fait tragique qu'ls ne pouvaient
pas tre evanglises, faute de pateurs capables de lenr faire
"
du bien.
Sur tons ces terrains, I'action de notre saint iut largý et
f4cone.- A propos des douleurs de la Fronde, par ex•pple,
ne l'r-t-on pas appel6 a ministre des x4gions liberes ?
lais
cette action est aussi admirablement prudente, an poipt que
quelques-uns la trouvent Jente. N'est-ce point parce que,
dans un tat, non d'indifirence et d'apatlie, mais d'*ttente
da~ la priere et dans la pai*, il rechercha ea tout cette veosnt4
4ivine qui etgit, dit-il a une anticipatio4 du paradis, up Otat
parfait. la perfection de I'amour ? x
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, Le bien que Dieu veut, se fait quasi de lui-m6me, sans
qu'on y penw:- , et il 6numerecomment toites ses ceuves
ont pris naissance ainsi, suscities insensiblement par Dieu.
A cette admirable conformite alvolonte divine, il ajoute
I'humilitk profonde qui est la caracteristique de cet homme
si grand. I1 s'appelle Aun pauvre ver rampant sur la terre
et ne sacbant oh il va, cherchant seulement a se cacher en
vous, 6 ion Dieu, qui 6tes tout mon d6sir. b Et encore, dans
un de ses entretiens spirituels : O mon Sauveur, comme je
suis mis6rable, quet scanale je donne A la Compagnie. Je la
prie de uke supporter en ma vieillesse. J'ai peine, heas, a me
supporter moi-meme et il me semble que je meriterais d'6tre
pendu 4. Montfaucon la

Qui dira entin 1'61an que sa charit6 pour le prochain a donn6
A I'activit6 de saint Vincent de Paul ? Son caeur se montra
une fois, aux yeux de la bienheureuse Catherine LabourB,
avec la couleur du feu, symbole de la charirt qui veut s'6tendre
jusqu'aux extr6mit6s de la terre. N'est-ce pas ainsi que nous
devons aimer A le consid6rer, pour apprendre de lim que ce
qui manque le plus au monde moderne et ce qui peut pourtant seul le pr6server des menaces terribles qui pesent sur lui,
c'est la charit6 ? Puisse, A la prire de saint Vincent de Paul,
l'Esprit-Saint allumer dans nos coeurs cette fiamme qui renouw•]qrA la face de.1 terve. 1 fruit d'une fete conmun celle que
nous ciebronh ici, dpns cette egliuie, e face dpf reste§ si prtcieux de saint Vincent de Paul, n'est-il pas de onu aipprendre
A d9ner a la, <tge plus d'amour ?

24 juille. -

Cinquantaine de vocation de Frere Vdroa

qui n'a jagais quitt lahMaison-Mere. Jadis, a: temps
o6 sa vue 6tait reileure, ii s'est devou6 aq serviee de
M-.

David et Poyget et, de par sa facction de cpsaie-

sionnaire, il a infatigablement promend ses pas et ses
recherches clez nombre de libraires et qiantit6 de iagasins.
Le T, H. Pere, Igr GoM
not, Mgr S~vat sopt ii en
ce jour A Boulogne-sur-Mer, f6ter la Vierge en ee troisijýn cettenaire dl~y-e.q de Louis XIII, Ce fftgs ~iriales multiplient partout leurs assises, et ces solenaits

a.,Wient la fo eqtia fer.ver de 14 ,ul quschante ici
Yantique Notre-Dame de Boulogne, IANotre-Dame de
Tout 11Qt, et partout Notre-Dame de toltes graces.
26 jui#ef• - AV 14o de la rue du Bac, ert ve dt
Saint Vincent. M. Spiegl, visiteur d'Autriche, officiý.
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Le soir, M. Mailh6, sup6rieur de Montpellier, dans la
confrence d'usage presente a nos meditations saint

a
Vincent

le Cruoifiz.

Dans la s6rie des portraits qui ont popularis6 la physionomie
de saint Vincent de Paul, les prferences de ses enfants vont
avec jnte raison & ceux qui se rattachent a sa vie interieure,
a ceux qui r6evlent le caractere de sh piett, nous font connaitre
le principe ou il a puisk les tr6sors de vie divine dont il a envelopp6 ses ceuvres ici-bas. Le caract&re positif, l'ame profonde
de saint Vincent le poussaient a suivre une marche trts shre
dans l'tablissement de ses creations charitables. Comme le
plus laborieux et le plus intuitif des ap6tres. il n'aura d'autre
science que celle de J6sus-Christ crucifie, d'autre pr6paration
a faction que celle des meditations journalieres sur les enseignements de la Croix.
o
. Deux idees a exposer dans cet entretien : i Legon d'abn6I'action, ingation. de renoncement. d'humilitb, n6cessaires
clus dans le crucifix; 2° Comment saint Vincent a su traduire
pour nous la grande legon de Jesus crucifie.
I. La mort de Jesus sur la Croix est le terme final de touts
une srie de renoncements dont le premier commence des 'instant de 'Incarnation et est constitu6 par ce qu'on a appel
Sla disappropriation a ou l'absence de personnalite humaine.
Pour comprendre chtte verit6, un mot d'explication sur le
mysthre de 'Incarnation... Saint Vincent, ennemi des specalations hasardeuses et st&riles proposait le mystAre de la Sainte
Trinit6 aux premieres Filles de la Charit6. II leur demandait
runion entie elles a 1'exemple des trois personnes divines;
et une des derni&res etudes tres approfondies sur saint Vincent
contient cette declaration : c Notre-Seigneur s'est pr6sent6 &
Sson regard de chretien dans le cadre grandiose de I'IncarnaStion du Verbe Eternel. Les vertus de Jesus et ses abaisse• ments sont les vertus et les abaissements volontaires du Fils
* de Dieu s. (Delplanque).
Le mystre d'une seule personne et de deux natures en
Notre-Seigneur nous enseigne que notre divin modele s'est
ddpouilk de ce qui nous permet de dire: Ceci est mien .
Adam avait voulu t se grandir lui-meme, d6velopper sa personnalith, s'egaler & Dieu: t Vous serez comme des dieux
dit le tentateur A la malheureuse Eve ; et celle-ci I'avait
avait
cr 1
Le nouvel Adam apparaitra dans une attitude toute opposOe.
II portera dans les flancs de sa nature cr6ee le signe de I'abaissement et aussi de la d6pendance vis-a-vis de Dieu. II se dopouiller de la personnalit6 humaine, grace a laquelle chacun
est propritaire de ses actes. C'est la d6sappropriation qui
n'est ni une mutilation, ni un icrasement de la nature humaine,
mais son eRonblissement, son elevation en dignit6 et en puissance d'action, parce que la personnalit6 divine du Fils de

Dieu, en a'approprianttons les actes de la nature humaine
du Christ, les 1leve ~ sa hauteur et sa dignit6 divines.

Le d6pouillement devient ainsi enrichissement, 1'ahaisse-

ment, 66lvation et puissance d'action. La vie terrestre de
Notre-Seigneur, traduction journalire de 1'ktat d'humiliation
et de d6pendance vis--vis de Dieu. Le terme final de ces
abaissements et renoncements, la mort sur la Croix, va devenir
I'acte le plus f6cond et le plus glorieux de tous ceux qui oat
Wt6realis6s par une nature humaine.

Jesus-Christ crucifi6, contempl6 par saint Paul avani et

apris sa conversion sur le chemin de Damas : A) Avant. C'est
la mort d'un vaincu, d'un imposteur qui, ayant usurpd le
titre de Prophete et de Messie, meurt justement et ignominieusement du supplice reserv6 aux condamnes des races inferieures.
II 6tait interdit de faire mourir sur la croix un criminel, citoyen
romain. Saul de Tarse va i Damas pour enchainer et faire
mourir les disciples du Galil6en crucifid, convaincn de rendre
ainsi gloire at Dieu dont la Majest6 est insultee par des Juifs
traitres i leur foi. Pendant des siecles, le Dieu d'Israel a fait
annoncer par ses proph6tes un Messie glorieux qui r6tablirait
et etendrait &a Univers le royaume de David, et des miserables veulent faire passer pour Messie le vaincu, le crucifid
du Calvaire! C'est un outrage au Dieu d'Israel, c'est une
insulte a la nation'sainte. Saul de Tarse pers6cute les disciples du Christ de bonne foi sans doute, mais par ignorance
des r6alites surnaturelles. Son attitude est l'image des adversaires de notre foi.
B! Apris. Saul de Tarse est terrass6 an moment oi il allait
atteindre les disciples du Crucifid. La voix mysteiieuse lui
rpond : « Je suis Jesus que tu pers6cutes a. Vision fulgurante
du Sauveur dans la gloire. Saul de Tarse croyait J4sus de
Nazareth rdduit en poussidre dans la fosse commune oi onc
jetait les corps des crucifies. Or, c'est ce ieme Jsus qi ui i
repond. a lid fP-eruscur. Done. J6sus de Nazareth est vivanit,
done il defend les siens, done Dieu I'a ressuscito, son supplice
n'est pas la fin de tout, mais le commencement de la vie et
de la gloite. Conlusion : L'aneantissement, l'humiliation : priwcipes de vie, de fecondit6 et de gloire.
II. Saint Vincept n'a jamais voulu faire de ses fis et de
ses filles des religieux et des religieuses. N6amnoins, il a ea
pour eux I'ambition de les rendre aussi ressemblants a Notre-

Seigneur que les religieux les plus authentiques et les plus

austereaý L'tat de a desappropriation , du Christ dans son
Incarnation, le renoncement a sa personnalit6 humaine, saint
Vincent les traduira en actes par I'6mission des trois VceuC
de Pauvret6. Chastet6, Obdissance. Comment chacun de ces
vceux cr6e en nous un ttat de a desappropriation ., de renoncement perp6tuel ?
Le droit de propri6t6 est inbhrent i notre nature. Personne
ne peut nous en d6pouiller malgr6 nous. Nous I'apportons en
naissant et ii sera souvett le stimulant de certans aicl. t1
semble bien que les richesses etendent la puissance de aotre
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qui est vrai. Le Docteur infaillible l'a declar : * Beati pauperes
speritu quoniam ipsorum est regnum coeerum .. Par le vuu
de Pauvret6, je cr6e en moi, a I'exemple du Maitre, un 6tat
de d6pouillement et de a dksappropriation .. Ma nature n'est
ni mutile, ni icras.e, mais enrichie, trds fortement enrichie
par ce d6pouillement. Ce que j'abandonne est remplach par
les realitfs divines des ici-bas. Puissance de Cei>-" qui est vraiment d6pouill6 intrieurement et extrieurement des biens
des ici-bas.
Exemples: Communaut6s uorissantes selon leur degre de
pauvret6. Communaut6s d6cadentes et ruin6es par leurs richesses mat6rielles. La pauvret6 enrichit: %Beati pauperes. *
Par le voeu de chastet6, je me d6pouille d'un droit sacr6
comme la personnalit6 humaine : celui de concourir avec Dieu
i la production de la vie ;mais si je renonce a fonder un foyer,
c'est pour me consacrer A 1'entretien et m•me A la production
de la vie spirituelle, de la vie a son degr6 supreme: la vie
divine. Voila pourquoi les Ames chastes auront seules la prrogative d'une vision de Dien toute particuliere, d'une intensit6
inexprimable ici-bas : Beati mundo corde quoniam ipsi Deum
videbunt... Action puissante des Ames puies des ici-bas. Elles
voient davantage Dieu et ont grace sF1ciale pour le faire
decouvrir aux autres.
Enfin, le d6pouillement permis A un disciple du Christ atteint son point culminant avec le voeu d'obissance. II n'existe
pas de droit et de privilege dont nous soyons plus jaloux que
celui de. notre volont6 personnelle. Nos jugements, nos determinations individuelles, nous les aimons si passionnement
que pas un 6tre cr66 n'a le pouvoir de nous y faire renoncer.
Ces jugements et ces d&terminations sont notre force et notre
fiert6. Par eux nous devenons les artisans de notre destin6e.
Et pourtant, les livres inspires d6clarent: que le succes, le
triomphe, la victoire, sont r6serv6s A l'ob6issance . Plus nous
montons dans la profondeur et I'intensit6 du depouillement
et plus nous nous assimilons la puissance de Faction divine.
Force d'une arm6e, force de 1'Eglise. Pourquoi ? L'ob6issance !
Paroles de saint Vincent sur tous ces beaux enseignements
6vang6liques. Depouillement du Christ: Ecoliers de NotreSeigneur, etc.
Conclusion : 1 o Dans 1exercice de nos divers ministares gardons l'ordre 6tabli par Notre-Seigneur et enseign6 par saint
Vincent. Pas d'action f6conde sans union A Notre-Seigneur:
a Sans moi vous ne pouvez rien faire P,a-t-il d6clar" lui-m6me.
Pas d'unionu
Notre-Seigneur possible sans renoncement:
( Si quelqu'un veut venir apres moi qu'il se renonce. x
20 Le moyen de notre union avec Notre-Seigneur et de
notre renoncement est robservance des trois voeux de pauvret6, chastet6, ob6issance jusqu'aux vertus, complement n6cessaire des voeux. C'est aux veirtu d: pauvrete, chastet6 et
ob6issance que s'adressent les recompenses du sermon sur la
montagne:
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30 Se maintenir dans l'6tat de d6pendance de Dien par I'oraison journalire a 1'exemple du Maitre : II passait ses nuits
en prieres i. A 1'exemple de saint Vincent, passant de longs
instants les regards fixes sur le Crucifix et faisant tous les
matins son heure d'oraison.

31 juillet. - Le T. H. PNre qui se ressouvient toujours de Saint-Flour, se trouve E Aurillac pour la cl6ture des fetes du Pape Gerbert : milbnaire de sa naissance. L'Auvergne, terre fertile en hommes solidement
tremp6s, en caracteres forts, en chritiens 6nergiques,
cklkbre un de ses fils qui, patre, partit deý bords de la
Jordanne et porta jusque sous la tiare les qualitis de
l'Auvergnat. ElevW A Aurillac en l'abbaye de Saint-

Geraud, Gerbert, emmen6 par Borel, comte de Barcelone, passe en Espagne pour y parfaire durant trois ans
son 6ducation aupres de Hatton, 1'Mveque d& Vich.
Partout friand de sciences exactes et curieux de sp&culations philosophiques, Gerbert y dut une 1lgendaire
et tenace r6putation de sorcier. Se trouvant i Rome,
le cours providentiel des 6v6nements le met en relations avec un dignitaire r6mois; et vers 972 voici done
Gerbert colitre de Reims, nomm6 par le fameux Adalberon, qui depuis 969 6tait archeveque de Reims. Puis
pour quelques mois seulement, 1'Empereur Otton II le
place A la tate de Bobbio l'illustre abbaye pi6montaise ;
mais il rentre peu apres a Reims, travaille heureusement A la substitution.des Cap6tiens aux Carolingiens,
remplace Arnoul d6pos6 en 990 par le Concile de SaintBasle. A son tour au Concile de Mouzon en 995, le Lgat du Saint-Siege suspend Gerbert. Retir6 aupres
d'Otton III, nomm6 en 998 archev6que de Ravenne,
Gerbert est 6lu pape en 999; il prend le nom de Sylvestre II (999-oo003), afin de faire revivre, d'actuali-

ser encore le souvenir et les efforts de Constantin et
de saint Sylvestre.
Artisan de la paix et de la Trave de Dieu (deux 6ter-
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nelles preoccupations), Sylvestre II envoya la Sainte
Couo'nne d'Or ~ Etienne I, roi apostolique de Hongrie,
de I'illustre Maison Arpad. Precisement 1938, anne
du neuvikme centenaire de la mort d'Etienne, voit,
par toute 1~ Hongrie, la procession de la Sainte Dextre
dtfi aillant protecteur dtt pays magyar, couronrj
pat le Pape auvergnat.
Pcdr evoquet et cdlebrer Gerbert, la place du Gravier
A Atrillat offre, depuis le x6 octobre t85, la belle statue de bronze, chef-d'oeuvre du sculpteur David d'Angers. En cette annie miliaire, quinze jours de fetes,
de rojouissances populaires et locales, litteraires et mt-

sicale, dnt mis en branle les bonutes volont&s aurillactises, ahiines, activees par Mgr Leecer dont les 9g ans
sont, sans flatterie aucune, tmn merveillement pour tous
ceax qui le coiinaissent.ot l approchent. L'Eveque de
Saint-Flour a r6uni, pour cette apothose, niombre
d'Veques (il y en avait i7), le Nonce Apostolique,
Mg- Valri, et les deux cardinaux de Paris et de Reims.
Pour la grand'messe cardinalice'du dimanche 31 juillet, on he Pouvait que la chanter an stade : seule son
ampleur permettrait le deploiement des cr6monies
et 'assistance de milliers d'auditeurs. On sait que le
Part des Sports d'Aurillac est un des plus heureusement
coMiptis de France; It colline o0 it s'appuie piesente
de plus iti magnifique amphithhatre. Aussi sur une
estrade coilverte, ui vaste autel fait face A la foule.
Les tkimoonies se deroulent harmonieusehent dans
l'odre classique du Cerfmonial; les chahts sont reimatrqablement enlev&s et diffusMs sur la foule des
assistaxits et des visiteurs; 30.000 dit-on, et nous sommes
a Aurillac, ville de 16 a r7.ooo ames. Le cardinal Vetdier, ne a 30 kilonitres d'ici, chante la grand'messe.
A l'Evangile, lisant son discours, ilredit aVec un sens
nierveilleux de i'oppottuniti et de 1A-propbs, des pa-
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roles larges et sereines qui, par-delA les mots et les images ais6ment accessibles, projettent de nettes vues
d'ensemble. Apres un depart tout simple et entrainant, la pensde, les mots et les horizons gagnent insensiblement de la hauteur et planent enfi bien haut,
au-dessus des puys et des plombs du Cantal. Des lors
instinctivement, dis que le cardinal a termin6, les
applaudissements unanimes retentissent et &clatent
dans la foule, disant tres cordialement, en un accord
parfait de pensdes, cet amen qui prend ici son sens de
vibration, d'6motion commune, allant du Pontife A
son auditoire. Void pris sur le vif, ce genre d'loquence
directe, sans mots ronflants et sonores, eloquence et
paroles do notre 6poque, de notre milieu, de notre
temps, rapprochant de nous ce souvenir de Gerbert
et le montrant salutaire et rempli d'6ternelles legons.
4

Eminences, Messeigneurs, Mes frires,
Notre ch•re Auvergne s'honore en celbrant le plus illustre de
ses fits. Sans doute notre grand Gerbert appartient d 'Eglise
Universelle doti il fut le chef, et mme au Monde dost il est use
des gloires. Cependatt I'Auvergne reconnaft en lui son veritable
fits, et voild pourquoi lle se lIve d'un elan unanime et si enthousiaste pour chanter sq m oinm
re.
Des brochures, des aticles de revue, des confirences remarquables out fail dEnncer les aspects multiples de cette vie prodigicuse. Tour d tour nous Ie voyons, enfant prodige tlonnant ddjd
nos moines de St-GCdraud, colatre de Reims attirantaux pieds de
sa chaire les ktes couropsnes eUles-mimes, savant illustre et qui
semble avoir pressenti nos dicouvertes modernes, cUseiller des
portant successivement
Rois et des Papes, enfi Pontife urpre
son regard gxialssur la chrAtieCt dont il est un des meilletrs artisans et sur les destinies des divers peuples.. II y a pen de jours
dans la trs belle ville de Bsudapest, je regardaisavec mwotion la
couronne ue Sylvesire II envoyait, il y a mille ans, au roi de
Hongrie. Notre Gerbet dans un regard prophLtique voyasi la
mission catholique de ce peuple du centre mime de I'Europe.
Mais je xe veus pas redire reuve magnifique de ce grand
Pape. Les tres belles fetes qui se dIroulent ont rappel d la me• oire
hklas I trop oublieuse des Fratqcais ce qu'a AI ce fils de V'Auvergne.
son influence sur l'organisationmime de la chritienti, le prestige
que son talent fit rejfillir sur I'Eglise catholique tout entihre t
a contibution pricieuse quil sut dormer d la science de son temps
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et par Id au progris de I'humanit . El je suis sir que celte r•i~.
lation rendra la memoire de ce grand homme plus chkre au caw
de ses compatriotes d'A uvergue sans doute, mais aussi d ceui de
tous les Franlais et de tous les catholiques de l'univers.
A I'hewe os nous sommes, pendant cette messe pontificale qli
se diroue sous les vodtes mime du Ciel et devant ce splendid,
panorama dont la vue fit, j'en suis sur, I'enchan;ement du jeue
pdtre auvergnat, je veux avec tous recueillir les lefons qm se
digagent de ces inoubliables solensit6s.
La premiere, je la rssumerai volonties dans ces paroles de
iapdire: tenete traditiones vestras : gidez fidilement vos traditions.
La vie prodig-euse de Gerbert est redevable pour une large
part aux circonstances qui furent pour lui comme pour chacus
de nous les messaghres des desseins providentiels. Ses etudes a
'Ecole des savants bniddictins de SI-Giraud,ses voyages multiples,
ses rencontres avec les calbritMs et les plus hautes autorites de son
temps ont eu, certes, sur le diveloppernent de sa personnaliti ee
influence vritable.
SCependant j'ose dire qu'il doit d sd premiere en/ance le arei
fondement de ce prodigieux idifice. C'est ici mme que s'est formi
le tissu de son nme sur lequel d'autres influences ont fail de si
brillantes broderies!
Quand le jeune Gerbert menait paitre son troupeausur les lanes
harbeux de nos montagnes, je suis sur que son ime enthousiaste
contemplait, dans une sorte de ravissement, les horizons sans fit
qui s'offraient d son regard, et que la communion de fous les
instants avec cette grande et belle nature d&posa pour toujours
en lui le godt du grand et du beau et I'optimisme confrant qui, a
travers des -piripties diverses, soutient toujours ses efforts.
Je suis sAr que son intelligence forgie dans la lumiore qui est
la nitre, dans cette lumibre qui ne connait nilfiAla aveuglant th
Midi, mi les brumes du Nord, et qui nous rvtle de chaue chose
ses vrais aiments et ses contouws exacts, je suis str, dis-je, que
son intelligence doit 4 noire iel d'Auvergne, son sens des rialitis,
la puretd de son jugement, el sa large comprikension des Avinements.
Mais ce qui est mieux encore, pour liui,
comme pour nous, le
foyer d'Auvergne fut vraiment I'icole des vertus ckritiennes. Le
foyer de Gerbert, comme les ndtres, abritail sans aucun dumte,
une vie de travail, d'endurance, de privations mimes ; et pour
cela le futur Pape y puisa cette force caractiristique des Auvergnats qui fait dans tous les domaines surmonter tous les obstacles.
Sur le chemin de la vie nous apprcions mieux, n'est-il pas vrai,
ce que nous deyons 4 notre enfance laborieuse, simple, frugale,
hiuo le jusqu'au scrupule, et si profondtment chritienne!
Oui, Gerbert dans sa vie prodigieuse, dans ses ascensions qui
le meerent peu d peu d la tite du monde civilise dut souvent rcmercierDieu d'avoir Wt ievi sur les genoux d'une mnre chritienme,
d'avoir grbadi dans un foyer oA les traditions chreiiennes itaient
en hoAneur. Et s'il est aujourd'huila gloire la plus pure de notre
Auvergne, si son souvenir met dans nos caurs une lgitime et si
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ardente fiertM, c'est qu'il nous apparatt comme le type le plus accompli de noire race : son Ame itait forte et chr6tienne.
Fils de 'Auvergne dans la lumiere de la vie si itonnante de
Gerbert, entrainis par son magnifique exemple, promeltons d
Dieu de ne jamais siparer ce que la Providence et nos Pares
avaient si etroitement uni : une vie honnite, laborieuse, et la fide
lit aux pratiques chrtliennes I Cette union donna d Gerbert
une vie glorieusement fIconde. Cette union, et elle seule, nous
donnera une vie heureuse et vraiment utile
D'ailleurs les evinements contemporains disent bien haul, sans
doute comme au temps de Gerbert, que la civiliso.ion vraie,
c'est-d-dire celle qui assure d la vie individuelle, d la vie familiale,
d la vie sociale la grandeur, la beauti morale et la vraie liberi,
c'es la civilisation chritienne.
Gerbert, Pape et savant, ne reprisente-t-ilpas l'union des forces
spirituelles et de la science, c'est-d-dire le vrai progrts ?
L'heure que vit en ce moment le monde moderne appelle cette
union.
II y a peu de jours au deld de nos frontiares, un homme d'Etat
tres connu me faisait cet aveu : a Nous assistons d un i1range
spectacle. La lutte mondiale actuelle se pr&cise, se situe mime
dans la lutle entre le paganisme renaissant et la civilisation chritienne. D'un c6i la force brutale qui se justifie par le racisme,
le totalitarisme etatique, et de l'autre la civilisationchritienne qui
sauvegarde 4 la fois la liberti, la dignita de la personne humaine
par le culte des forces spirituelles. N
Et Dieu soit btni ! La France par son tempirament national,
par ses traditions les plus sacries, par ses intirdts les plus pressants est obligee de se ranger nettement parmi les defenseurs de
la liberte, de la dzgnitM de la personne humaine, et par voie de
consequence, du respect des forces spirituelles qui seules assurent
ces belles choses. Au-dessus des commotions sociales, au-dessus
des partis politzques, cette mission de la France d l'heure prA
sente apparaitd tous comme ividente. Et rien ne nous donne plus
de confiance dans l'avenir du Pays I
Et I'Auvergne, me semble-t-il, en celdbrant dans une ovation
unanime celui qui fut, d la fois un grand Pape, un grand politique, et un vrai savant, donne un caract&re satsissantd'actualstd
d ce devoir national.
Au lendemain des fites si triomphales, si imouvantes, de la
cathedrale de Reims ressuscitCe, I geste de l'Auvergne acclamant
d'un mime amour, dans son fils le plus illustre, la Papauti et
la France, proclament bien haut que la nation franfaise veut
rester fidile d son dernelle mission ! Et c'est ce qui donne d vos
fjtes une st grande portie et une si profonde imotion !
Enfin, trds chers Compatriotes, que votre ville d'Aurillac est
belle en ces jours de fdte I La splendeur de ses decorations.le souci
qu'ont eu. tous les habitants, depuis le plus humble jusqu'au plus
fortune, de manifester leur joie et leur fierti, I'atmosphire st cordiale qui rggne dans toutes ses rues el qus donne d votre cit I'allure d une grande rdunson de famille, tout proclame que vous avez
su oublier ce qui divise, ce qui irrite pour communmer ensemble
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aux gloires de volre passds ef.ce faisant, 'est-il pas vrai, vous
aves singuliirement accru Ie bonheur de lous.
Mais je vous en supplie. unis pour chanter les grands souvenirs
du passe, soye-le, restea-le por preparerd la Fraceson glorieus
avenir.
Nos ressourcesnationales, et dans tous les domaines, sont incomparables, on le sail dans toutes les parties de 'univers. Pour tous
les problimes qui se posent 4 lheare actuelle, pour l'avenir de
'hurnanif, le concours de la France est irremplaable. Que de
fois i'ai entendu sur des lMres ~franghres cet appel : Qu'attendezvous done pour donner au monde ce qu'il attend de vous ? Votre
histoire, vos richesses naturelles, votre temperament, voire vocation, tout vows dsigne pour etre pour vous et pour tou s e messagers du salut. Unis vous sauveriesla Paix e avec elle bonheur
des peuples.
Union, unson, voild le mot que tous les hommes d'Etat et que
tous les bons Franfais rdpetent d chaque instant. Les problimes
intfrieurs sont dlicats certes, et ceux de L'extrieur sont si angoissants I
Les uns et les autres loutefois auraient ure solution infiniment
plus facile si les Franfais savaient s'unir et s'aider.
Hier, Reims, Paris, Boulogne, aujourd'hui Aurillac oat heureusement montri au monde entier que cette union si desirfe e si
ftconde pouvast en-n s'.tablir sur la terre de FranceI
Demandons tous d Dieu dans une ardente prihre qu'ele soil
enfin une rdalit permanente pour la gloire de Dieu, pour la grandeur de la France et pour le bonheur de rhumaniM I
Ainsi soit-il.

ro aost. - Radio-Paris P. T. T. diffuse A 17 h. to
une causerie d'un quart d'heure sur saint Vincent de
Paul, A propos du troisieme Centenaire de l'(Euvre des
Enfants trouv6s (1638).
Dans un style sobre et prenant, dans un texte clair
et interessant, M. Jacques Bourgeat ivoque en ses
grandes lignes la vie classique de Vincent de Paul a qui

etait de la race, non pas basque, mais gasconne g, puis,
ajoute-t-il a notre epoque si avide d'aventures ne peut
que s'intdresser A sa vie A lui qui en fut pleine ). Et
allegrement le confrencier montre. Vincent berger,
6tudiant, captif en Barbarie, curd de Clichy, pr4cepteur,
aum6nier royal des Gal&res, etc. En face des- miseres
de son temps, il le presente infatigablement occupU
& les secourir. Puis, A propos de la fondation des Filles
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de la Charit6, il cite, d'apres Capefigue, le mot de Bonaparte. Un groupe de philanthropes, ath&es pour la
plupart, lui proposaient un jour divers remedes aux
miseres de l'epoque; et Bonaparte les ayant entendus,
de repliquer vivement : c Oui, oui, tout cela est bel et
bien, mais faites-moi done une Sceur grise. *
Le conf6rencier apres avoir par16 des Filles de la
Cbarit6, dkpeint leur maison comme un nid d'abeilles
bourdonnantes, ces vigilantes travailleuses, ces artisanes du doux miel. Enfin apres les Enfants trouv6s et la proraison universellement fameuse, debit&e avec emotion : Or sus
Mesdames... voici la mort de Vincent, pore de la Patrie,
-uvrier de charit6, i la doctrine forte et douce.
14 aotd. M. Paul Castelin, substitut-assistant,
arrive A la Maisqn-Mere et y retrouve le cadre qu'il
connait bien et qui l'accneille avec confraternelle sympathie.
29 aott. - La troisieme retraite sacerdotale collec'•ve de ces vacances s'ouvre aujourd'hui.
PrOs de 8o pratres de Chartres suivent les instructions
que leur donne notre confrere M. Auguste Constant,
superieur du Grand Snminaire de Beauvais.
Deja par deux bandes successives du diocse de
Meaux,-du 1" an 5 et du 8 au 12 aofit, a 80 prPtres
chaque fois, M. Pineau, sup6rieur du Grand S&minaire
de Nantes, avait lu aussi prodigu6 zlMe et exp6ience.
Fernand COMBALUZIER.
BOULOGNE-SUR-MER
LE QUATRIBME COIAGRJS MARIAL NATIONAL.
(20-24 juillet 1938)

Les trois premiers Congras mariWil

pationaux de France
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eurent lieu successivement: A Chartres, en 1927 ;
en 193o ;
Liesse-Laon en 1934.

Lourdes,

* En cette annie 1938. tricentenaire de la couSriaLiun de
la France A la Tres Sainte Vierge Marie par le roi Louis XIII,
le IVO Congres marial national avait pour ses travaux un theme
et pour les c6rkmonies un objectif obligs : la Souveraineif
de Notre-Dame et la c1bration aussi triomphale qu'il se pourrait de cette Souverainet6.
Et parce que, cette meme annee, Boulogne-sur-Mer voulait
feter le XIII6 centenaire de l'arriv6e i son rivage de la statue
de la Vierge, Boulogne, qui an xve siecle, ville et comte, fit
de Notre-Dame sa Suzeraine, s'offrait pour cette apoth&ose.
Ainsi s'exprime, dans la Voix de Notre-Dame de Chartres
(aofit 1938), le chroniqueur officiel du Comit6 national de ces
Congres. Nous allons parcourir les grandes etapes des journ6es
de Boulogne : la preparation,les grandes ceramonies, les travaux.
*

*

Une longue preparation avait preced6. Dans la France entiere, une mission mariale jubilaire avait ranim6 la d6votion
envers la Tres Sainte Vierge, Souveraine du Monde, Reine de
notre patrie. Le diocese d'Arras, Boulogne et Saint-Omer,
devait se signaler par une intense pr6paration locale.
L'un des faits originaux qui ont caractkris6 cette pr6paration,
note la Semaine Religieuse de Paris (30 juillet 1938), fut ce
qu'on a justement nomm6 * la Voie Ardente * : Trois corteges.
partis le mnme jour d'Arras, de Bapaume et de Henin-Lietard.
s'en furent, de village en village, d'gglise en 6glise jusqu'i
Boulogne, oi ils sont arrives a la veille du Congrds. Chacun
d'eux escortait un char portant une statue de la Vierge, devant
laquelle br&lait un cierge dans lequel avaient Wt6 iicorporses
quelques gouttes de cire. du cierge miraculeux de Notre-Dame
des Ardents, patronne d'Arras.
Les trois parcours se sont poursuivis dans une atmosphere
d'ardente supplication : c'6tait une vraie mission qui progressait.
Le mot d'ordre avait dt6 donn6 : a Devant la ligne Maginot.
dressez la ligne Notre-Dame, la barrire de vos chapelets entrelap•s. Nous ne placons pas notre espoir dans un dictateur, ni
dans les canons et les munitions, ni meme dans la diplomatie
t la politique, mais dans l'union des' Frangais qui, loin de
tendre le poing, 6elvent des mains suppliantes vers la Vierge
Squi. se laisse mouvoir par les Francais qui la choisissent pour
Rane... Le jour, prenez votre charrue; le soir, prenez votre
ckapelet Priez pour le salut de la France et pour la paix du
monde. a
Les fidAles avaient Ut6 invites i d6poser dans les chars des
cceurs de metal dor6 symbolisant leur filial hommage. Les
ex-voto si expressifs ont afflu6 par dizaine de mille & la cathedrale de Boulogne oi, disposs en grappes ou en guirlandes,
ils formaient, avec les filets de peche, une impressionnante
ornementation.
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Les habitants de Boulogne ont voulu tous participer au
Congres : toutes les maisons ont W6tornees et pavoisees, de
la fagon la plus heureuse. i'harmonie dcs couleurs ayant Wt6
realisee par les soins des organisateurs.
Le Congres proprement dit s'ouvre le mercredi soir 20 juillet
par la reception officielle, tres solennelle, de Son Em. le Cardinal
Lienart, eveque de Lille, t1gat du Saint-Pare.'
Sa Saintete Pie XI avait 6crit a son cher tils, son Legat:
STreize siecles ont passe depuis qu'est apparu aux rivages
de Boulogne le signe prodigieux de Notre-Dame ; il s'est kcoule
trois cents ans depuis que Louis XIII dediait a Marie le royaume
de France et donnait I'ordre que fiat c6l6brie, chaque ann6e
et dans chaque diocese de France, une procession solennelle
en I'honneur de Notre-Dame de 1'Assomption.
a Tels sont les souvenirs que va bient6t comm6morer, dans
la ville de Boulogne-sur-Mer, un Congres Marial National.
wLe message de cette commemoration nous a caus6 une
immense joie. C'est merveille aussi d'envisager 1'espoir des
fruits abondants qui en r6sulteront au profit de cette nation
tant aimbe. C'est que toujours en cette M&re tr4s bienveillante, I'Eglise catholique a salue le plus solide reipart de la
chrktient6.
a Aussi Nous-nmme, des le debut de Notre Pontificat, ripondant au voeu reconnaissant et populaire de Notre regrett6
Predecesseur, avons-Nous voulu declarer Patronne principale,
aupres de Dieu, de la France entiare, la Vierge Marie sous le
titre de son Assomption.
SC'est pourquoi, non content d'approuver avec empressement le projet de ce Congres Marial, nous avons encore souhaitk,
comme nous I'avions prrcedemment annonc6. d'y etre present
par Notre LIgat. ,
Le Souverain Pontife a voulu se faire representer par le
jeune cardinal Lienart, ev&que de Lille, a dont l'episcopat,
comme le souligna delicatement Mgr 1'Eveque d'Arras, a pris
son elan magnifique un 8 dicembre, dans le rayonnement de
l'Immacule-Conception, resplendissante aurore des gloires de
Marie, et dont la piWt6 mariale jette en ce moment un d6fi aux
difficultis et aux angoisses de notre temps en 'otissant une.
cathedrale digne de la Vierge chancelibre et de la devotion de
ses enfants ..
Son Eminence le Cardinal-Legat exprime alors lui-m6me sa
gratitude au Gouvernement francais qui a tenu A entourer
d'honneurs officiels, civils et militaires, le representant d'un
autre Pouvoir dont la puissance est toute spirituelle.
II se fait 1'interprcte de tous les Frangais pour adresser un
ce pilote a la foi
reconnaissant honmmage au Saint-Pere,
intr6pide qui ne cherche pas a abriter la barque de Pierre
dans un port tranquille et stir mais qui la lance en pleine mer
pour obiir A l'ordre du Christ: a Due in altum v.
: Je vous apporte pour ce Congris. dit-il en trminant, un
message d'inergie el de confiance qui tient en ces deux formues :
t Marie est notre mire, la France est le royaume de Marie.

AAu moment oA la Natwn s'apprvle, par la voix des pires de
familes, d tenouveler I'acte de constcration de Louis XIII, it
faut au'elle se souvienne de son litre glortieu de Fille Atine de
I'Eglise et qu'elle travaille d rendre la grace aux dmes, d itablir
I'harmonie entre les citoyens et la paix eitr les nations. a
Le Igat pontifical donne la benediction apostolique et,
avant le salut du Saint-Sacrement qui cl6turera cette imposante c6rmonie, la chorale execute pour la premiere fois la
magniique cantate i Notre-Dame A quatre voix mixtes pour
laquelle Mile Maurice, une des plus brillantes laureates du
Conservatoire National de Musique de Paris, a compos6, sur
des paroles du chanoine Merlent, cur6 de Saint-Michel de
Boulogne-sur-Mer, une musique evocatrice et coloree, pleine
d'une allegresse solennelle :
Reine, universelle Reine
Dans ton unique beautM
Dans ta majestM sereine
bomine le temps et I'ternifL
Saint 4 ta royautt 1
En un mot, la reception a Boulogne tut telle que le Legat
pouvait aussitot telegraphier & Rome qu'il avait regu, du prefet
di Pas-de-Calais, representant le Gouvernement, ainsi que
des autorites civiles et militaires, an a chaleureux et emouvant
accueil .
Le Pape serait encore represent6 au Congres, les deux derniers jours, par son Nonce & Paris, Mgr Val&i qui, comme hier
Reims, et demain a Rouen, verrait a Boulogne le vrai visage
tt I'Ame profond6ment chretienne de la France, royaume de
Marie.
Cardinaux, archeveques, 6veques viarent, au nombre de
plus de quaraute, rehausser la grandeur de ces inoubliables
journes, et cela, non seulement de nos divers diocses de France,
mais d'Angleterre, de,Belgique, du Canada, de Bulgarie, de
Syrie, de Port-Said, des Cyclades, etc., comme si toute 1'Eglise
voulait affirmer en ce coin de France la Souverainet6 de NotreDame.
Ajoutons & cette liste le nom tres v6nr6 de Notre Tres Honor6
Pere Souvay qui tint a se rendre au Congres, entoure de deux
de ses fils, princes de 1'Eglise, Mgr Gounct, archeveque-coadjuteur de Carthage; Mgr Sivat, Vicaire apostolique de FortDauphin, et de plusieurs missionnakes.
L Echo de la Maison-Mre des Filles de la Charit a signale,
a juste titre, la presence et fIaction de nos chores seurs et des
Enfants de Marie Immacule, en ces solennites mariales.
Comment decrire toutes les c6r6monies qui se deroulrent .
Boulogne, du jeudi 20 an dimanche 24 jnillet ?
A la Cathedrale et dan- les autres eglises, quatre jours durant,
les messes de communion commencarent de bonne heute et
e succcrdeent nombreuses. Ic, la prinre se poursuivait toute
la journee. IA, les fideles taient convoques I une c heure

a
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nariale s. Chaque n4it, en deux eglises et, de plus, la dernidre
nuit, sur deux places, eurent lieu des a veilles mariales a, preparant des messes de minuit pendant lesquelles les prtres
suffisaient a peine A communier tosu ceux qui s'approchaien
de la Sainte Table. 11 y eut, en ces nuits de priere, des scenes
de foi dignes des premiers chritiens.
Chaque jour, e fin de matinee, une messe cl6br6e pontificalement attirait de nouveau la-foule, et de nouveau cette
foule se rassemblait, chaque soir, & la cathedrale et l'6glise
Saint-Nicolas pour recueillir un enseignement marial de habte
valeur et recevoir la bendiction du T. S. Sacrement.
Nous 6voquerons touteiois le charme particulier de la journa
deI'enance, le jeudi, avec sa messe de communion, sa messe
solennelle et, I'aprs midi, cette procession de plus de quinze
mille enfants jusqu'au bord de la mer.
cLorsque les enfants agiterent leurs petits drapeau pour saluer
le Lkgat, ce fat un fourmillement indicible. Et lprsque ces milers et ees milliers de voix jeunes s'61everent en un chepur
immense pour chanter les lonanges de la Vierge, ee fat un
instant singuliremaent damovant. Avec leur Joi naive, ne nous
donnaient-is pas une lecon quand, se tenant les uns les autres
par des guirlades de leurs aux couleurs mariales, its chantaient, par lesraes parois6es, avec leurs voix a6riennes de soprai:
Enasrcloxslt

soande,

Le iuotde nascka$t,
D'um immaese roads
Des Av des petits enlals...
Voici les louveteagu, lee a Jeanwnots , les * Ames vwilMiats ,
les a Caws vaillsts . Ces deraiers passeat devant la tribune
en inclinant tous les fanions. On lit sur les paacartes : * A oemrs
vaillants riep d'impossible *, g Nous nous aimoas les uns las
autres comme J6sus nous a aime i et Douce umaan des
coeurs vai1anits .
D6le ensuite l'arm e pacifique et innmmbrable des petits
croises qui arborent, sur la tunique blanche, les filles la croi
bleue et les garans la croix rouge. Cux qui accompagnent
Sainte Ida sent arme de pied en cap, 'il vous plait et as appuient leurs petits poings sur la croix d'nme 6p6e. Un ganxpe
de Polonais est trs appaudi. Les gargmmnets soet coifis de
la a rogatywka et les fiettes arborent Cequettenent Je s etimes cracoviens et les fichus de Lowica. UIs shatent en
polonais...
Des jeunes flles dignes et recueillies, ot pset& lew grfce
aux persomnfications de la Vier·e qpe la pi6t des fiddes a
vene6re sons divers vocables. Voici Notre-Dame du Chapele,
Notre-Dame de ICurdes, Notre-Dame des Vocations, bNottDame de la Salette, Notre-Dame de Pontmain. Voici NptreDame des Champs avec ses gracieuses moissonneuses et lese
de
bouquets de nmarguerites et de coquglicots; totre-Da•.P
lo
4pemer trs ~Sypatiqps
Boulogne escortee de minusculeslos
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et de mignonnes Boulonnaises aux robes de satin et aux fichus
de soie, leur viage mutin aureole du soleil' boulonnais.
Ce cortege de groupes costum6s se masse a z7 heures devant
le beau reposoir 6difi contre l'ancienne halle sur le quai Gambetta.
Mgr Rivibre, 6veque'de Monaco, assist6 de M. I'abb6 Jacquier,
secr6taire general de l'archevech6 d'Alger et de M. le chanoine
Bado, cur6 de Saint-Eugene . Alger, donne la] b6nediction du
Saint-Sacrement.
Toutes les tetes s'inclinent sous le signe b6nissant de la
petite hostie blanche contenue dans l'ostensoir d'or oh le soleil
accroche un instant ses rayons.
Et pis c'est la dislocation. Lentement, lentemint, les millers d'enfants s'6coulent. Certains arrivent tout en larmes au
reposoir. Ils ont perdu leur groupe. Us trouvent un papa unprovisM en la personne de I'auteur du Debout les morts, Jacques
Pricard, qui les console et les fait r6clamer au micro.
L'un des v familiers a de Louis XI a perdu un soulier a la
poulaine dans une bousculade. Des anges se faulfient, ayant
repli6 leurs ailes precautionneusement. Mille d6tails pittoresques
out rendu cette manifestation extraordinairement vivante et
color6e en meme temps que bien 6nouvante. a
Apres la journne des Enfants, signalons la Fite de la me, le
samedi soir. Cette fete reconstituait L'arrivee miraculeuse, sur
la greve boulonnaise, d'une statue de Notre-Dame, port6e sur
une barque s sans matelots ni rames i. Aujourd'hni, une barque,
portant une statue de la Vierge Nautoniexe en bois du Liban,
escortee par toute une flottille des ports de la c6te, vient
s'6chouer sur la plage, d'oii en cortege triomphal, suivi par
les marins et le clerg6, sons la pr6sidence da 'Legat, elle est
conduite jusqu'au gigantesque reposoir dress6 sur le port. La
procession aux flambeaux sur la falaise, par les rudes matelots
qui chantent de toute leur voix: Ave, Ave Maria!, rillumination du Calvaire des Marins, I'embrasement de la Basilique,
une messe de minuit en plein air achvent cette &mouvante
cQ6monie.
Voici maintenant facte essentiel du Congrts. 350 chefs de
famille venus en delegation de tons les dioceses de France,
sons la conduite du g6nral de Castelnau, prononcerent le
samedi matin, en renouvellement du voeu de- Louis XIII, la
cons6cration des familles franaises, deia France &Notre-Dame.
De cet acte capital du Congres de Boulogne, Mgr Dutoit
a precis&le sens et fix6 toute la port6e dans les lignes suivantes :
a A d6faut des ponvoirs publics qui s'interdisent de parler le
langage de la foi chr6tienne, une seule autorit&est apparne
qualifide pour servir d'interprete & l'me catholique de la
France, c'est 1'autorite des p&res de famille.
Leurs droits ne sont pas sujets aux vicissitudes des r6gimes
politiques ; dispensateurs de la vie, investis par Dies meme
de la responsabilit6 d'6duquer leurs enfants, ils tiennent plus
que personne en mains l'avenir du pays et ne commettent
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aucune espece d'usnrpation en imprimant A cet avenir la
marque et l'impulsion que commande leur conscience.
Ce choix des pares de famille, indiqvt6 par les principes, 1'est
aussi par les circonstances.
On se demande partout comment relever la famille fraocaise ?
Avant tout, il faut lui rendre conscience de sa mission et de
ses responsabilites. Les mesures 6conomiques, I'aide mat6rielle sont indispensables; mais elles ne font qu'6carter les
obstacles, elles ne cr6ent pas la bonne volont6. Les meilleures
lois peuvent etre fauss6es dans leurs r6sultats par l'egolsme.
Comment gu6rir cette plaie des Ames qui ronge en nhme
temps la famille ? En deux mots: infuser aux pares et aux
meres la foi et l'amour qui les attachent a un id6al digne des
plus g6n6reux sacrifices.
Cet ideal, c'est celui de la France chr6tienne, charg6e d'une
mission par le Christ et sa Sainte Mere, la France appelee A
multiplier dans ses enfants les disciples du Christ pour le faire
connaitre et aimer dans le monde entier.
L'egoTsme, hant6 de tous les prils de l'heure, declare cyniquement: A quoi bon les enfants pour les faire massacrer ?
La foi chr6tienne et francaise r6plique : de la graine de Frangais.
c'est de la graine d'ap6tres. 11 n'y en aura jamais trop.
Cette voix de FIAme francaise, consciente de sa mission et
confiante dans les ressources que Dieu lui a donn6es pour la
remplir, c'est celle que les pres de famille, assembls de tous
les diocAses de France, ont resolu de faire entendre en renouvelant le voeu de Louis XIII. Ils 6voqueront 1'image d'une
France servante des desseins de Dieu A I'exemple de l'humble
Vierge Marie, sa patronne, non pas impatiente d'assouvir ses
app6tits ni d'imposer sa •domination, mais prete A multiplier
et A prodiguer ses richesses spirituelles et A gagner les Ames.
Qu'il me soit permis d'exprimer ma tres vive gratitude A
ceux qui nous ont aides A preparer de loin cette rinovation du
voeu de Louis XIII avec ce caractre familial qui lui donne
ce maximum de signification et de grandeur, notamment a
M. le g6nral de Castelnau...
Son nom est parmi les plus dignes de symboliser la contribution des Families a i'honneur, au salut et A la prosp6rit6
de ]a France, puisque plusieurs de ses ils ont donn6 leur vie
pour elle.
On sera heureux de posseder le texte exact de cet acte solennel, de ce vceu du 23 juillet 1938:
a Trds Sainte Vierge Marie, Mere de Dieu et notre Mere, dans
ces assises solennelles de votre Congres Marial, voici que la
France tout entiere, en la personne de ses chefs de famille.
se prosterne devant vous.
II y a trois cents ans, le pieux roi Louis XIII, en vrai pere
de son peuple, vous a vou6 sa personne, son royaume et ses
sujets.
C'est ce geste d'action de grce et de consecration que nous
voulons, hbritiers d'une parcelle de son autorit6, renouveler
aujourd'hui.

--

720 -

Nous vous consacrons, 6 MWre tr6s pure, la famille francaise.
Nos families chr6tiennes sont le plus solide rempart du catholicisme, mais ce rempart est, helas, battu en brkche plus violemment que jamais par des doctrines de jouissances et
d'6golsme qui, pour mieux atteindre les Ames, na'hsitent pas
a tarir les sources de la vie.
Faites que nos foyers r6sistent victorieusement a ces assauts,
qu'on y respecte les saints engagements du mariage, qu'on y
observe les clis divines de la Vie. qu'y ueurissent les belles
vertus chr6tiennes de foi, d'humilit, de courage, dont vous
avez donnu 1'exemple dans la sainte maison de Nazar-th.
Nous vous confions, 8 Marie, nos enfants.
Qu'ils soient nombreux & nos foyers, y apportant l'union
et la joie.
Qu'une jeunesse saine, forte et pure, issue de notre sang,
tienne le premier rang dans la grande tAche qui s'impose d'un
enouveau chr6tien et national.
Et que, pour notre plus grand honneur, J4sus choisisse
parmi nos fils de nombreux pritres. qui enseignent A notre
peuple les voies de saintete on qui aillent porter en pays lointain la bonne parole de I'Evangile.
Mais c'est aussi notre Nation tout enti-re, 6 notre Dame,
que nous remettons entre vos mains maternelles.
Vous avez tant aiam la France dans le pass6 qu'il convient
que nons vous disions d'abord : merci
Vous avez eu pour elle les attentions dklicates d'une Mere
pour son enfant privilegi(.
Si la France a travers6 miraculeusement bien des tempetes;
si son Eglise durement frapp6e au debut du sidac s'est rJevee
Savec une surnaturelle vigueur, dfveloppant le recrurenimnt
sacerdotal, organisant sous la direction de Notre Saint-Pere
le Pape cette Action Catholique oui remporte, jusque dans le
monde du travail, d'irresistibles victoires ; si notre Enseignement Chr6tien, par un prodige d'effort et de gen6rosit6, s'affermit et s'accroit malgr6 tant d'entraves; si le sol de France
est toujours fertile en saintet ; si nos oeuvres missionnaires
restent a la t&te de I'6vang6lisation du mond8. n'est-ce pas &
la bienveillance exceptionnelle de votre Divi. File qu'elle le
doit et A vous qui etes sa Souveraine Trdsoritre ? . Et camme si thus ces t6moignages d'dvidente p-a&Hoo nr
sufisaient pas, vous avez choisi piusiaurs fois la krance po a
terre privil6giie de vos apparitions.
Le monde entier accourt en France pour vous mieux prier,
t6moignant ainm que notre pays est, parexcellence, le royaume
de Marie.
Aussi ce renonvellement du voeu de Louis)XIII est-i tout
d'abord an hymns de gratitude.
Mais c'est aussi un cri d'angoisse et d'ardente supplication
que nous faisons monter vers le Ciel en cette solennelle occasion
car la France e"t environn6e aujourd'hui de p6rils mortels.
Elle a besoin pour accomplir les Kgestes %de Dien, pour
eercer sa vocation de fille ain6e de 1'Eglse, pour demeurer,
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& la face du mouder le soldat de l'id6al chr6tien, d'une aide

exceptionnelle du Tout-Puissant.
Mais nous sommes assez confiants dans ses destinees pour
attendre un ge6nreux redressement.
Si, dans- son infinie mistricorde, Dieu a fait les nations guerissables. quels puissants remedes ne r6servera-t-il pas A notre
pays, qui a toujours 6t6 et restera a 'avant-garde de rapostolat et de la civilisation.
Et c'est Vous, 6 Notre Dame, qui aideres la France a se
ressaisir comme Vous le fltes A chacun de ses 6garements
passes.
Toutes les etapes de notre histoire sont ainsi jalonn6es de
preuves 6clatantes de Votre assistance.
0 Marie, acceptez cette cons4cration que nous Vous faisons
de nos foyers et de notre Patrie.
Secourez nos faiblesses, fortifiez nos resolutions, couronnex
nos efforts, afin que, comme vous le demandait votre serviteur
Louis XIII, et comme nous vous le demandons aujourd'hni
a sa suite, an nom de toutes les families qui constituent notre
patrie,
4 La France soit a convert de toutes les entreprises derses
ennemis.
SQu'elle jouisse longuement d'une bonae pairf
Quec Dieu y soit r6v6re et servi si saintenent
. Que nous et nos families puissions arriver heureusement
a la dernie fin pour laquelle nous avoas 6te cr&6s *.
Ainsi soit-l.
L'apothlose du Congris devait etre la journhe de dimanche
oh, en presence des Cardinaux Suhard, Tappouni et Gerlier,
du Nonce Apostolique, du D614gu6 apostolique de Syrie, du
Vicaire apostolique de Suez, d'6veques de Belgique, d'Angleterre, duiCanada, et d'un grand nombre d'6veques francais,
d'une nombreuse delegation polonaise, le Cardinal L4gat c6lebrait la messe pontificale A I'autel monumental qui dominait
l'immense stade 6tabli pour les grandes manifestations du Congres.
A la foule, enthousiasn ce par son loquence prestigieuse
qu'elle ne pent se defeodre d'applaudir. Son Em. le cardinal
Gcllr~ •adressa un dýtrs
magnifique ob, apres avoir lou6
Ia simplicit6 afable et gen&reuse du CardinalfILgat, flicite et
remercim Mgr l'Eveque d'Arras, 1 exalta la pouveraineti maternelle de Marie fondde sur Iamour; * Vous aimez la France.
et la France vous aime. Votre amour est un amour filial : votre
royaut6 est une royant6 maternelle. Les liens qui nous unissent
A Vous sout dCrc les plus etroits qui solent et jamais ne seront
--dnoues. La France anjourd'hau renouvelle avec tout son
ccuc la cons6cration d'autrefoiA .
Cette cons6cration d'autrefois, le cort6ge de Vaprie-midi
avait mission d .la rappeler sensiblement.
Ce cortege de 7.000 personnes, commenant de se ddroeler
a 15 heures, ne s'acbeva qu'A x9 beures, aprs avoir franchi
pros de cinq kilomctres an milieu d'une foule justement estimde

-

722 -

. trois cent mille personnes, foule pieuse et enthousiaste, qui
inlassablement pria et chanta Notre-Dame, applaudit le LUgat,
acclama le Pape.
C'est en effet toute I'histoire de la pi6t6 mariale de nos saints,
de nos rois, des cites du Nord et de leurs vierges tut6laires qui
majestueusement se d&roula sous le regard emerveill de milliers de palerins. La foule priait et applaudissait tout ensemble,
engag6e par l'exemple 6loquent de ses pares & renouveler a
son tour sa consecration a Notre-Dame.
Et ce sera sans doute, pour les heureux t6moins de ce magnifique congres, le premier bienfait de ces jours qu'un renouvellement et un accroissement de leur d6votion mariale. La Vierge
a du sourire a tant d'espoirs r6alis6s pour Lui plaire et I'honorer.
Elle se souviendra !
La France aussi peut et doit se f6liciter du triomphe qui
vient d'etre d6cern6 A sa Dame, a sa Reine. Elle daignera sans
doute y trouver une raison nouvelle de lui manifester encore
cet amour de predilection grAce auquel la France doit 6tre
reconnue son domaine : Regnum GaUliae. regnum Mariae.
*

*

Les pages qui vont suivre donneront un bref aper~V des
travaux du Congres Marial: un r6sum6 des principales sfances
d'dtude, une communication sur saint Vincent de Paul et Marie,
Reine de la paix, sous la forme d'un hommage parisien I NotreDame de Boulogne et a la Souverainet6 de Marie.
StANCES I'fTUDE

La Voix de Notre-Dame de Chartres en a donn6 ce rosum6
substantiel.
Dans un Congras consacr6 & honorer Marie, Reine de France,
le sujet abord6 dans les s6ances d'6tude devait tout naitur•eement etre la royautg de la Sainte Vierge.
I" rapport: Le fait de la Royaugt de Marie
La premiere question qui se pose dans toute 6tude thkologique est la question de fait; ici: la Sainte Vierge est-elle
vraiment Reine ? C'est elle que le rapport du P. Aubron se
proposait de rFsoudre.
Quand la v6rit6 4tudike se trouve explicitement affrmme
dans l'Ecriture on solennellement dafinie par I'Eglise, cette
question de fait se trouve risolue des 1'abord. Tel n'est pas le
cas de la Royaut6 ; nous n'avons done pas d'autre moyen pour
savoir ce que I'Eglise croit et enseigne sur ce point que I'induction fondde sur I'examen des diff6rentes sources thdologiques : i Le culte et la pratjque de la vie chr6tienne; 2e La
catechese qui trouve sa plus parfaite expression dans les -erits
des P~ees et des grands-theologiens ; 30 Les actes du magistre.
Dans la liturgie, aussi bien en Orient qu'en Occident, la
Sainte Vierge est salute du titre de Reine, ce que 1'on peut
facilement constater en parcourant les livres liturgiques. Les
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chants et les prieres par oh s'exprime spontan6ment la foi du
peuple chrrtien ne sont pas moins explicites ; surtout au moyen
age ou le culte de Marie, Reine du monde, atteint son apog6e.
C'est alors que surgissent partout des sanctuaires, et en particulier nos grandes cath6drales, oh Marie est repr6sent6e dans
l'appareil d'une reine, le front couronne, theme iconographique
que l'autorit6 du Saint-Siege viendra plus tard confimer en
inserant an pontifical la c6r6monie du couronnement des statues
de la Vierge.
C'est a la catichse que nous devons demander le sens exact
de cette croyance en la royaut6 de Marie. Le voici tel qu'il
ressort des affirmations des Pres, sp6cialement des hom61ies
de saint Jean Damascene : la Sainte Vierge est reine en vertu
de sa maternit6 divine, sa royaut6 est une participation a la
souverainet6 de son Fils, le Christ-Roi. En vertu de cette
royaut6 non seulement Marie est- levee au-dessus de toute
creature, mais Alle exerce dans le sens de la misericorde un
pouvoir effectif, elle poss&de la toute-puissance suppliante dans
le gouvernement providentiel du monde.
Les Souverains Pontifes, sans deSnir an sens strict la doctrine de la royaut6 de Marie, l'ont affirmee, surtout a notre
epoque, devant les dangers qui menacent I'Eglise et la societe
tout entire.
Par consequent le fait de la Royaute de Marie ne peut faire
aucun doute.
2e rapport: Les domndes de la thiologie dogmatique
Le second jour, le R. P. Clement Dillenschneider 6tudia,
en fonction du Christ-Roi, les raisons thhologiques qui legitiment Ia Souverainet6 de la Vierge et les notes caractristiques qui la distinguent. Marie est Reine de I'Unives : en
raison de son Immacuee-Conception qui la fait plus jeune
que le p1ch6 ; grace a ce privilege, elle est vraiment le type
.humain royal des origines. Rovaut6 initiale, rehauss•e encore
par sa sureminente plenitude de grAce. Marie est Reine de
l'Univers, surtout du drýit de sa Maternit6 divine, par quoi
ele entre dans l'ordre du Verbe fait chair, ordre royal par excellence. En vertu de sa maternitA spirituelle qui prolonge sa
maternit6 divine, elle devient Reine-Mare de tous les sujets
du vaste royaume de son fils. Marie est Reine de I'Univers
enfin du droit de sa mission conquirante de Cor&demptrice.
En quoi consiste la royaut6 de Marie sur nos Ames ?
Le Christ est Roi unique comme 11 est m6diateur unique,
Marie est Reine comme elle-est mediatrice, A sa maMnire. Elle
ne participe pas an pouvoir judiciaire du Christ; elle n'a que
faire de juger, elle ainme. Elle participe an pouvoir reconnu ad
Christ de conduire les Ames par la loi interne de la grace vets
leurs destinees 6terneUes. Elle detient un pouvoir rdel sur la
grace de son Fils par son double titre de mere de Dieu et de
Coredemptrice. Elle exerce une certaine maitrise dans la communication des grAces redemptrices par sa priere toute-pmssante. Elle nous les d6partit en Reine.

3e r4kpPrf : Les d4manes do la thdologip

marae

L'attitue 4'Atne que commsnde ia Soverainet6 de la Tres
Sahite Vierge se r4sume en un mot: srvir. H n'est done que
de
ciser en qaoi consiste an juste oe royal service et d'en
eeh
enaute les qualites maitresses. Tel int, le samedi
inatin, 'objet du rapport psent par le R. P. Barr.
Serviteurs de Notre-Dame, nous iu devons vnmration at
soumission d6frente. Vienration d'abord, a cause de son
titre de Reine, de son autorit6, surtout de son incom parable
dig-4it de M&re de Dieu. Nous lhi devons auasi d6fereute soumission, car elle nous g rlgit avec le Christ et par le Christ,
par la double influence de son ascendant personnel sur nos intelligences, nos volont6s, nos co•mrs, et de sa puissance d'univermele iitercessioe
aupred du Divin Roi son FilL Nous serous
done souples et dociles & toutes ses impulsions.
Ce reyal service doit demeurer discret, se garder des exagýe
rations trp faciles qui en fausseraient le caractare. Pour etre
Reine, Marie a'en est pas maim la servante du Seigneur et,
comme telle, elle n'a pas droit aux mEmes obeners. Tout le
colte que nous lui rendons, sans devenir an culte relatif comme
celui des images, toarne en dfinitive a la gloire de Dieu et,
sI nous nous tablissons dans sa d6pendaace, c'est afin d'6tre
mieux soumis au Sauveur lui-meme. Ce qui est A&rhonneur
de la Reine rejaillit sur le Roi
Dans cette perspective, le service de Notre-Dame ne court
plus de risques a etre total. Bien au contraire, il r6clame de
notre part une entiete Addlit, r6alisie par I'accomplissement
de nos devoirs essentials, par no souci toujours plus grand de
anes conformer ala voloat du Seigneur que Marie fait sienne ii suppose cet 6lan du ceur que I'on denomme promptitude, i
se daio nuancer d'amour filial, et trouve son couronnement
normal dans un acte de consecration totale et d6finitive, cons6cration des individus on consecration des cpllectivites. C'est
is=er entrey6ir toss les fruits de salat que You pent 4ttendre
a'une d&6vno nhergm
ubngrande sinvers la
Iurme.
A la fin de la dernire r6union, ilgr le Pr~sident fit acclamer
les voeux qui allaient sanctionner ce Congres, et qni, par Ies
soins de S. E. le Cardinal-Legat, sont dds maintenant sans
doate pervenus an Souverain Pontife. Daigne Sa Saintet6 y
vaor a r pQnse
a cette prire qu'l confiait a son Legat: c Nous
suppnons la divine Mere, si cl6mente et si favorable & ce Congres, d'en faire fructifier les ftudes et les travaux ».
Le tete en sera publicdans le compte rendi integral du
Goagres, ains que la magistrale conf6rence du Duc de a Force,
de lAcademie franGaiee, sur le voes de Louis XIIL
Gopmuniratiot sur saint Vincent de Paul et Marie, Reine
dp 14 pairx o Hommage parisien d N.-D. de. Bu
,gnC
e t 4 la
Souverqiw e de MArie.
Un Parisien d'adoption, l'un de nos grands saints franais,
saint Vincent de Paul, vient apporter, ea ce IV* Congres
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marial national, a Notre-Dame de Boulogne, A Marie, Reine
de Is Paix. son humble hommage.
Hommage terrestre de Monsieur Vincent, consistant en us
don pr&cieux au diocese de Boulogne, en une offrande extraordinaire, selon 1'esprit et pour la r6alisation pratique du vmen
de Louis XIII.
Hommage posthume du Ca:n de saint Vincent, par Fintermediaire de l'une de ses filles, la Blenheureuse voyante de 183o,
sons le symbole d'une petite midaille, sols le signs de Marie,
Reine du monde, de la Fzance, de chaque personne en particulier.
Tel est Le double hommage, de la lerre, au xvne sicde, dw
Ciel, an x~1*, que voudrait 6voquet cette breve communication, due a la haute bienveillance de S. Exc. Mgr Dutoit,
pour la gloire de Notr-Dasne de Boulogne et le trnomphe 86
ia Royautl de Marie.

L'hommage terrestre de Monsieur Vincent A I'Eglise. au diocese de Boulogne, est preaiwreanent le don d'un ivaque, d'un
saint Pr6lat.
Au tmoignage unanime des historiens de cette ville de la
Vierge MrieTVacent de Paul fut propos6, en 1643. par la
Reine Anne d'Antriche, comme Aveque de Boulogne (MgrE
jeune, Messager de Notre-Dame de Boulogna, annde 193,
P- 3)-

L'humble pretre, qui aurait repouss6 1'honneur du sacerdoce
Ss'il avait su ce qe c'tait x. d6clina 1'offre royale de r6piscopat boulonpais, et en fit retomber la gloire sur u'an de ses
plus intimes am•is, Francois Perrochel, qui gonverna le diocese
pendant plus do trente ans, de [643 A 1675.
Perrochel, n6 A Paris en 16oz, 6tait le cousin de M. Oller.
II fut du nombre des ecclsiastiques distipgues de la Coxnfeiee
des Mardis, qui se grouperent autour de saint Vincent pour
s'animer de son esprit et travailler sous sa direction.
11 se montra 'un des meilleurs ouvriers de la Mission d
Saint-Germain-en-Laye, an cours de laquelle at signe,
diximie jer de fvrier de I'an de grAce mil six cent trente-i
la d6claration oifcielle du Vceu de Louis XIII.
Cette Mission avait -tR imposee par le roi : J'avais rande
difficult4, 6crit Vincent, d'envoyer en ce lienu-l, tandis que
la Cour y 6tat ; mais, Sa Majest6 m'ayant fait 'honneur de
me mander q'il te d6sirait ainsi, i fallut passer par-dessus
nos diffcults. 21a Mission se pouisuivit et s'acheva avec
b6nediption, dit encore le saint, 4 quoiue aan commnencement
Yon alt en sujet d'exercer la sainte verti
de patience... La
fermetI contre les gorges decouvertes a donnt6 I•eu
cet exercice (di patiece).. etoi dit A M. Pavillon (Ie ututr 6veque
d'Alet) qu'illtait
trt satisfait de tons les exercices de Il
Mission, que c'est ainsi qu'il fafait travailler et qu'a rendrait
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ce temoignage partout *. Si les missionnaires n'eurent .point
d'action directe sur la d6claration royale, dite du voeu, n'est-il
pas vraisemblable qu'ils eurent connaissance assez imm&diate
d'un acte aussi religieux, d'une aussi importante signature ?
Quoi qu'il en soit, Perrochel, eveque nomm6n
de Boulogne,
fut invit6, en 1643, a diriger les entretiens des ordinands, au
College des Bons-Enfants, a Paris, et s'acquitta si bien de
cette charge que la reine voulut l'entendre.
Francois Perrochel fut sacr6, dans 1'6glise de Saint-Lazarelez-Paris, en presence de Monsieur Vincent, le dimanche de la
Trinit. Ix juin 1645. Un luthrien qui assistait a la c&r6monie
fut tellement frapp6 de la modestie du nouveau prelat, de la
majest6 des rites liturgiques que, touch6 de la grace et trans-.
port6 d'enthousiasme, ii s'ecria en pleine assembl6e: a Une
Eglise qui a un tel homme pour 6veque est la vraie Eglise.
Je suis catholique romain. mEt il fit, & l'instant meme, abjuration de l'her6sie. (E. Van Drival, Histoire des Eveques de
Boulogne, Boulogne, 1852, in-8o, p. 131).
L'on est heureux de trouver a I'origine de cet 6piscopat,
!'un des plus fdconds et des plus glorieux qu'ait connus le
diocese de Boulogne, le nom, I'inspiration, le coeur de saint
Vincent de Paul.
Ce premier hommage de Monsieur Vincent, le don d'un
6veque a Notre-Dame A la Barque x, se complete, chez ce
grand r6alisateur, par une offrande extraordinaire, conforme
A I'esprit et aux termes m6mes du voeu de Louis XIII, l'offrande d'une neuvaine pour la paix, neuvaine non point de
jours, mais d'annaes, de I65o a 1659.
La pens6e de la paix, des obstacles a la paix dansje royaume :
troubles de Ia r6gence, intrigues et indocilith d'une partie de
la haute noblesse, rebellion de l'h6r6sie protestante, apparait

nettement dans le texte de la declaration de 1638. Apres avoir
remerci6 Dieu pour I'heureux succes de ses armes, Louis XIII
ajoute : i Tant de graces si 6videntes font que, pour n'en dif-

f&er la reconnaissance,.sans attendre la paix qui nous viendra
sans doute de la mime main dont Nous les avons refues, et que
Nous disirons avec ardeur... Nous avons cra
ltre
oblige...
Nous consacrer B la grandeur de Dieu par son Fils rabaiss6
jusqu'i nous, et-a ce Fils par sa Mere 6lev6e jusqu'A Lui.
Avant comme apres la declaration royale, saint Vincent de
Paul voulut concourir a cette ceuvre de paix.
En 1636, la prise de Corbie avait jet6 l'6moi oans la capitale,
Richelieu ordonne des pridres dans toutes les -glises et couvents, l6ve a la hAte des troupes, demande a Vincent des
pritres: quinze missionnaires Lazaristes deviennent les pre-

miers aum6niers officiels de l'arm6e frangaise, y exercent leur
ministere de paix.
Pendant la dur6e de la Fronde, toutes les ceuvres du Saint
entrent en activit6 pour lutter contre le flaau de la guerre.
"En1650, Vincent donne pour sujet de conf6rence aux membres de la Conf/rene des Mardis :

De l'obligation que les
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pratres ont d'apaiser la colere de Dieu pendant ces guerres
et des moyens de le faire. ,
Et voici que lui-meme va entrer en campagne, si l'on peut
dire, dans cette lutte pacificatrice.
Ecoutons ce passage de l'oraison funebre de I'homme de
Dieu, prononcce par Henri de Maupas du Tour, &v4quedu Puy,
le 23 novembre i66o, en l'iglise Saint-Germain-1'Auxerrois :
a Vincent entreprend de traiter de la paix avec Dieu. II
inaugure une neuvaine un pen extraordinaire. It fait communier, durant le cours de neuf annees, deux ou trois personnes
tous les jours, chacun a son tour. UJn pretre dit la messe, un
frere communie a cette messe qu'on peut nommer (c'est I'orateur qui parle) la messe de la paix.
o Et le pretre et le frere jefnent ce mame jour. On voit une
petite table.exprss, dedans le r6fectoire, qu'on appelle la table
des jeitnants.
( Monsieur Vincent, pour 4tre g6neral d'une Congr6gation.
surcharge d'affaires, d'audiences et de d6peches, accabl& de
vieillessc, de douleurs et d'infirmits, ne veut point de dispense. II subit la meme loi. n fait son tour comme les autres.
avec cette diffrence que son tour arrive plus souvent qu'aux
autres et qu'il en fait deux fois plus que les autres.
* Enfin, au bout de neuf ann6es, la paix gtndrale est conclue
entre les deux couronnes (France et Espagne). .On propose
a Monsieur Vincent de finir cette pratique a grande charge
a la Communaut6. a Non, Messieurs et mes freres, dit-il, attenSdons que la paix soit publi6e. *
Detail curieux, parallelement a I'action de Vincent et dans
son rayonnement, se d6roulait une campagne analogue d'un
pauvre ermite. Ce mysterieux personnage adressait, le "e' novembre 1651, une circulaire a tous les &veques de France,
demandant un redoublement de prieres a l'effet d'obtenir la
paix, par I'intercession de Notre-Dame.
Apres le trait6 des Pyrendes, le meme personnage &ditait
une petite brochure de seize pages, que possede la Biblioth6que
Nationale, et dont voici le titre -omplet : Vive Marie, Reise
de Pai ! Le triomphe de la Trds Auguste Reine de Paix, la
Sainte. Vierge Marie et Action de grAce a Dieu pour la Paix
obtenue ., par Jacques de J6sus et de Marie, pr&tre, serviteur
de Dieu et de la Sainte Vierge.
Touchante coincidence: la messe de la paix institude ces
derminres ann6es, a l'autel de la Vierge a Notre-Dame des
Victoires, n'est-elle pas une r6plique et comme uxnprolongement ,de 1'hommage terrestre de Monsieur Vincent et de ses
6mules a la Royaut6 de Marie ?
Aussi bien Notre-Dame des Victoires nous transporte-t-elle
des kvenements historiques du xvnre siecle & des faits plus
connus de I'histoire du xix*. 11 s'agit de ce que nous avons
appel6 1'hommage posthume, c6leste, si l'on veut, de saint
Vincent, a la souverainet6 de la Tres Sainte Vierge.
Saint Vincent de Paul, on au.mois son coeur, apparalt &

-228I'une de ses filles, a la rue du Bac, en 1830. et lui fait part de
grAces obtenues par la Midiation de Marie (r).
Sous quelle forme se manifestait le ceur de saint Vincent
de Paul ? II m'apparut, dit la voyante, trois fois diffrent,
trois jours de suite : blan couleur de chair, ce qui annongait
la paix, le calme, 'innocence et 'union ; et pus, je l'ai vu
rouge do fewu ce qui doit allumer la charit6 dans les coeurs:
il me semblait que toute la Communaut6 devait se renouveler et s'btendre jusqu'aux extr6mit6s du monde; et puis
je I'ai vu rouge soir, ce qui me mettait la tristesse dans le
cceur: il me venait des tristesses que j'avais de la peine &
surmonter, je ne savais ni pourquoi ni comment cette tristesse
se portait sur le changement de gouvernement. Cependant,
je n'ai pu m'empacher d'en parler A mon confesseur, qui m'a
calm6e le plus possible en me d6tournant de toutes ces pe-=As. a
La Manifestation du Coeur de Marie va expliquer, illustrer,
completer la vision du Coeur de saint Vincent.
Marie Elle-mime se manifeste A la Bicnheureuse Catherine
Labour6 et lui propose, comme mm&orial de cette manifestation :
La diffusion d'une Mddaiile; 1'6rection d'une Statue avec un
autel.
La m6daille r6v416e, la M6daille miraculeuse, constitnera un
triple hommage A Notre-Dame : A son Immacusie Cocephion,
pnvilge que rappelle 'invocation *O Marie con~ne sans
p1ch6 * et que Louis XIII demandait des 1624, an pape Urain VIII, sinon de d6finir, au moins de faire cdl6brer solennellement partoute la chr6tient6 ; &sa Midiation toute-puissante,
symbolis6e par les rayons ruisselant des mains virginales, par
les miracles de la Mdaille. et proclamde par le Vceu de 1638:
SC'est chose bien raisonnable qu'ayant 6t6 M6diatrice de ses
bienfaits (deDien), Elle (Marie) le soit de nos actions de grAcess ;
A sea Doulurs rpoaratrices. evoqubes 6galement dans Je texte
de la declaration royale : t Pour monument et marque inmortelle de la consecration prdsente, Nous ferons construire de
nouveau le grand autel de I'6glise cath6drale de Paris avec
une image de la Vierge, qui tiendra entre ses bras celle de
son pr6cien Fils descendu de la croix; Nous serons repr6sent6 aux pieds du Fils et de la Mere, comme leur offrant notre
Couronne et notre sceptre. N'est-ce pas I'M surmont66 de la
Crox et la repr6sentation des deux
ners, L'un couronn6
d'6pines, 'antre transperc6 d'un glaive, au revers de la M•daille
miraculeuse ?
La statue demandde, la Vierge aux mains tenant un globe
surmont6 d'ne petite croix d'or, se presente comme un ultime
hommage a la Souverainet, A la Royauul de Marie(2).
r. Le
a coaw de saint Vincent est un peu oansold parce qu'il a obtenu
de Dieu par la a6diatin de Marie que ses deux families ne piraient pas
at milie des malbemrs, et que Dieu s'en servirait pour ranim la
IfoLs

a. 4 Men eiant, avait dit la Vierge A hbmble voyante, c~a bout reprmsente le natde enter, particulimment la France et chaque permmne
es perticlier. ORarquez bien : Ie emon&de eWr, particulikvrent i& Frmanc
et chaque pasaw en particulier..
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Les Cakiers Notre-Dame (juillet 1938) ont soulign le fait
et le sens de ce tribut offert & la Reine universelle ; a Au cours
de ses r~centes apparitions sur notre sol, oh la Sainte Viergp
a toujours choisi ses interlocuteurs parmi les petits, il est remarquable qu'Elle n'a jamais r6ussi a voiler parfaitement sa
Royaut6 universelle. *
Le PWre Morinean, en son beau livre sur la Souverainei de
Notre-Dame, a chant6 cette vision de Marie, Reine du monde,
de la France, de chaque personm en particulier : a Un monvement attire les Ames prds de 1'autel de la Vierge Puissanmd
qui 0leve le globe vers Dieu.
i.On y apprend a prier la Reine, la Reine des Nations qui
regarde avec bienveillance vers notre terre francaise, qui invite
& se confier a Elle pour vivre la lemon de la M6daille miraculeuse, la legon qui dilivre des doctrines de mort et porte partout la doctrine de vie.
, Si les chefs, les grands, les princes de la puissance et de
l'esprit ont cache on abandonn6 la doctrine enclose dans la
cons6cration de Louis XIII, la Reine, avec sa MWdaille, nous
rassemble, nous, les petits, pour la relever et la faire resplendir. a
(P. 283).
*

*

Gloire A la Reise du monde, si magnifiquement honoree et
invoquwe en la cathedrale de Port-Said, gr&ce h Son Exc.
Mgr Hiral! Rendons tous notre hommage A Notre-Dame, en
nous d6clarant les hommes, les vassaux de notre Souveraine,
et obtenons, par la ferveur de notre supplication, l'insertion
dans les Litanies de I'invocation : Regina mundi. Que les Enfants de Marie acclament Ia Reine de 1'Univers, salu6e par
elles, si souvent, de ce titre dans le Petit Office de 'Iihmacul6e
Conception: Salve, mundi domino !... Salve regina ! Que par
elles surtout se r6alise le voeu proph6tique de la bienheureuse
voyante de la rue du Bac:- Oh ! qu'il sera beau d'entendre
ent de ta
dire: Marie est la Reine el'Univers, partic refm
France, et les enfants s'6crieront : et de ehaque persone en
par•irulier, avec joie et transport i Ce sera an temps de pwi,
de joie et de bonheur qui sera long; ele sera porte en bannitre et elle fera Ip tour do monde.
*

*

M. Mabille de Poncheville, en son bean livre sur Nolre-Dame
de Boulogne, nous fait gravir la grand'rue et nous montre, k
son extremit6 la porte des Dunes. * Abrithe sons une ogive
qu'encadrent deux tours rondes, la Suzeraine de Boulogne y
accueille tout passant. Assise entre deux anges our sa barqe.
la Vierge a sur ses genoux l'Enfant-Dieu qui joue avec le
globe du monde comme avec un fruit, et elle 616ve de sa main
droite un cQur d'or, s6culaire hommage des rois de Fraice. *
Notre-Dame de Boulogne a attir6 les multitudes. L'6piloge
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de M. de Poncheville pouvait le pridire sans crainte de se
tromper. a La Vierge a la barque va voir de nouveau surgir
les foules de tous les points de la chr6tientU qu'indique, familire aux marins, la rose des vents.
Chaque sanctuaire va lui dil6guer ses polerins : la nef de
Paris ancr6e sur la Seine, la caverne druidique de Chartres,
le coteau gallo-romain de Fourvibres, le mont volcanique du
Puy, le blanc rocher de la Garde 5 Marseille, la grotte de Lourdes
oh rieurit un c6leste 6glantier, Notre-Dame de Liesse, NotreDame de Cl1ry et tant d'autres...
Une immense foule humaine y r6p6tera en 1938 la salutation de I'ange a rEnfant ele de Nazareth : a Je vous salue,
pleine de grace, le Seigneur est avec vous, Vous etes bwnie
entre les femmes. * La foule est venue.
La splendeur du 1VWCongres marial national a realise, d&
passe toutes les espdrances. Que le Coeur de Marie en soit a
jamais glorifie, remerci6, aim6 !
a Marie congue sans p6ch6, prier pour nous qui avons recours
Edmond CRAPEZ.
A vous. »

M. Fernand-ttienne PORTAL
I
(14 aoft 1855-19 jtin 1926)

L'APOSTOLAT INTELLECTUEL
II y a onze ans, au mois de juin 1926, s'6teignait A Paris
un religieux de la Congregation dite des Lazaristes, Monsieur Portal, ou, conime I'appelaient volontiers ses amis, le
Pere Portal. II n'avait jamais recherche d'autre titre honorifique ou scientifique ; it n'6tait ni prklat, ni chanoine, ni docteur ; et cependant, pendant plus de trente ans, ce simple
pretre avait exerc6 une influence extraordinaire : ii avait en
effet non seulement en France, mais encore A 1'6tranger, pos6
dans le public catholique, avec un 4clat et une ampleur inconnue jusque-la, le probleme du rapprochement dans I'unit6
de I'Eglise, des chr6tiens s4par6s. Une telle oeuvre suppose
non seulement de grandes qualites de cceur et d'Ame, mais
aussi une valeur intellectuelle peu commune.
M. I'abbe Calvet, qui a fait, dans Les Lettres (septembre
1926), un beau portrait de M. Portal, track par le coeur autant
que par l'esprit, dit que son ascendant sur les jeunes universitaires 6tait dd surtout A sa a naive a loyaut6 intellectuelle.
L'6pithete est une de celles qui conviennent le moins A I'abb6
Portal. Son jugement 4tait penitrant et sAr, et it avait vite
fait d'appr&cier les gens et les choses.
z, Voir sur M. Portal les pages qu'a publihes M. Edouard Robert,

Annales 1926 pages 651-655.
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vie intellectuelle de M. Portal.

Si M. Portal ne s'est pas fait un nom dans le domaine littbraire ou scientifique, cest qu'il ne I'a pas voulu, ou plut6t
c'est qu'il n'y a m&me pas songe, car toute son activiti ktait
absorbee par la grande vocation A laquelle ii avait rdpondu,
et par I'ceuvre A laquelle ii avait consacrt sa vie.
Les dons de I'esprit, cependant, ne lui faisaient pas d6faut.
II aimait le beau sous toutes ses formes, il 6tait sensible au
charme d'une belle page, comme A celui d'une belle eglise.
11 ne l'etait pas moins A celui de la nature : il ne connaissait
pas de meilleur delassement que la solitude des Corbi&res,
parmi les ames d'enfants, sur les bords delicieux du lac-du
Bourget.
Dans les 6tudes, ses preferences allaient A 1'histoire, aux
travaux positifs, ou plut6t aux faits loyalement 6tudies, naivement (ici le mot a sa valeur) exposes en dehors de tout parti
pris. II allait A eux non pas avec une science m6ticuleuse
(qu'il ne mdprisait pas, du reste), mais avec le sentiment de
la v&ritd humaine, qui souvent voit plus loin et mieux que les
lunettes des savants. C'est vers i'etude des choses vivantes,
du present et du passe, vers la psychologie des peuples, qu'il
orientait ses disciples, et il le faisait A coup sur.
Dans le style, il aimait la nettet6 de l'expression et le souci
du reel. II avait en horreur la recherche et le conventionnel.
et ce qu'on appelle le style eccl6siastique A tous les degrds.
Quand it faisait une allocution, car le grand discours n'6tait
pas son fait (sa voix meme ne s'y pretait pas), il avait le
don de saisir I'attention par la maniere neuve, directe et vivante dont it pr4sentait les choses ; il ne parlait pas comme
tout le monde. 11 reste de lui quelques discours, une brochure
sui les ordinations anglicanes, signe F. Dalbus, o6i il expose
tres clairement, avec de larges r6ferences, le pour ou le contre,
et conclut personnellement au doute. 11 eut voulu que, du c6t6
catholique, on s'abstint de formuler une nouvelle decision
ainsi, le champ restait ouvert aux -discussions, aux prises de
contact entre savants, et aussi aux conversions individuelles
pour les anglicans qui voulaient avoir de leur sacerdoce une
certitude incontestde.
II fit paraitre, dans ses revues ou ailleurs, plusieurs articles,
nmais il agissait surtout par ses lettres. , Et quelles lettres !
6crit M. Calvet dans son article n6crologique. J'en ai lu d'admirables qui avaient peut-6tre plus d'effet que les plus subtiles discussions. n
IT. -- Les Revues de M. Portal.
I.e umilleur de-'action individuelle du Pere Portal n'est pas
dan: ce qu'il a 6crit, mais dans ce qu'il a fait dcrire, dans les
uis revues qu'il fonda sucessivement pour soutenir son apostolat. La revue etait pour lui I'instrument rAv6. II souffrit beauccup. durant la derncre partie de sa vie, d'etre oblige, par les
(iic-nstances, de renoncer 4 ce puissant moyen d'action. Ce
'.
.
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n'tait pas cependant pour lui, une sin4cure, car ii lui fallait
as~iuner toutes les fontions : directeur, secretaire de redaction,
corrtcwur d'6preuves. On se demande comment ii a pu, en
189j6 saffire B editer les 51 numnros, formant un total de 2.5oo
pages, de la Revue Angla-Romasne. On est etopn4, quand on
parcourt ces trois 6normes volumes, de la quantite et de la
qualit6 des articles de la richesse de la documentation. c ar
les travaux et les documents qu'elle a inseres, &crivait M. Portal dans son adieu aux lecteurs, la revue a soulaev bien des
probllomes historiques et theologiques et tow-e les aspirations
de bien des Ames vers un grand ideal - (Revne Anglo-Rompaine,
III; p. 721).
Le probleme pose par M. Portal et Lord Halifax, et la facon dont its le concevaient, amenait a etudier !'Eglise dans
toute son ampleur, dans son histoire aussi ien que dans son
extension universelle, dans sa vie comme dans son organisation. Et pou traiter chaque question, le P Portal savait trouver l'hoimme comptent, aussi bien au dehors qu'au dedans,
de manibre & offrir une presentation aussi rdelle et aussi impartiale que possible des faits.
II &taitjustement fier de la Revue Anglo-Romine ; et, d'autant plus que tout en faisant rtentendre on langage de pai H,
Ft'itgrit6 de la doctrine,
elte n'avait cess6 de revendiqueri
fondement sur lequel it faut batir pour faire une uoevre d'union
vraie et durable n ; et u particuliUrenent lee prerogatives du
successeur de Pierre, telles qu'elies ont et4 etablies par J6susChrist, sulvait le temoignage des Ecritures et des P&res. n Ef
suspendant la publication de la Remue Anglo-Romaine. le P.
uyvm. " Le grand dessein
Portal ne renonmait pas 4 son

qu'elle a poursuivi pendant un an, I'union des Eglises. reste
eelui auquel doivent tendre les .hommes de foi et de ale. n

Quatre ans aprks (en iwo), devenu superieur du seminaire
universitaire Saint-Vincent de Paul, M. Portal conmmenait
la publication d'une nouvelle revue : a LeU petites 4amoes de
SainI,.Vincent de Paul a, publication measuele. destinre A
faire connaitre saint Vincent de Paul et son euvre. pn y
lisait des articles, des comptes-rendus, des documents, des estraits sur saint Vincent lui-meme, sur Louise de Marilac, sur
les Lazaristes et les Fills de la Cbarith, sur les Sdminaires,
sur les oeuvres de toutes sortes. Au bout d'un an, chaque anm6ro parut accompagn6 d'un supplement de 16 pages, destine
plus sperialement aux sCminaires : de courts articles et des
chroniques signes Morel, Hemmer; Boudinhon, Fraagois Martin, Max Turmann tenaient les 4tudiants au courant du mouvement scientifique dans toutes les branches qui les intbressaient, y compris l'apostolat social. Le suppl6ment fut des lors,
aux yeux de I'abbe Portal, la partie la plus importante de
la revue. Et pourtant, il serait difficile de souteair que letude
de sint Vincent n'Wet pour lui qu'un inthr&t. secndaire. II
avait pour le fondateur dI sa congrCgation un amiour vraiment

fWll, at je ne sais quelle particulikre sympathia ; sa ni"t' et
sA direction s'inspiratent de la doetrine et de 'esprit de saint
Vincent, II aimait 6tudier sa personne, sa vie, son r61e histori.
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que, et cela comme tout le reste, en 6cartant le style onctueux
t Ie convenu. Nul n'etait plus 4loigna que lui de la manire
bLatt d'envisager les saints ; il les voulait bien vivants, homiMss d'action vraie et profonde, tenant compte des circonstances, et mettant au service de Dieu et des Ames toutes leurq
resources naturelles comme tous leurs dons surnaturels. 11
e s'effarouchait pas de traits moins parfaits peut-&tre, mz4s
ai donnaient & une physionomie plus de rdalitA et de relief ;

n'etait
•
pas fAchk que Monsieur Vincent eat fait, au ibeut
ie sa carrire, certains calculs et brigu6 quelque b6nafice.
Si! goatait dans son caractere, cette mesure, ce melange de
de la
finesse, de clartd et de raison qui lui semblait I'
wraie piet6 francaise, ce bon sens qui ne se dcidait a formu-

ler des rTgles qu'apr6s les avoir vues rdalisdes et 4prouvies
per tl vie.
. Mais ce que Monsieur Portal aimait wurtout en Vincent de
Paul, c'ktait le grand r6formateur de I'Eglise de France, celui
qui avait contribu6, plus que personne, A donner au clerg6
franais son education et son prestige, et par 1A son culte pour
saint Vincent se rattachail A la grande pensee de sa vie :
I'union, il le r6p6tait volontiers, devait Otre le fruit de la rd.
forme ; ainsi; le mouvenmet anglo-catholique, suite du miouvement d'Oxford, avait son origine dans I idee r6novatrice qua
avait, au d6but du dix-neuvi•dme sikcle, travaill6 1'Eglise d'Angleterre. II pensait que tout naturellement la vie chrtiene
portie A la perfection devait aboutir & I'union. C'est pour cla
:6'il aimait A l'occasion, faire connaitre aux Eglises s•par"es
grande renaissance ciathoique d dix-septiame sie•e. Cotte
penke lui serblait particulirement f4conde pour I'Eglise russe, travaillee, avant et pendant la Rdvolution, par un profond
besoin de r6forme, notamment dans l'education du clerg4. a Ce
serait, pensait-il, un grand service A leur rendre que de les
iaitier A ce qui s'est fait chez nous, a Certains traits de la vie
ecdsiastique au dix-septieme si&cle ne le cident gure aux
anecdotes raconths sur les pr&tres russes ; et I'abbe Portal ctait volontiers P'histoire de saint Vincent remettant 4 Mademoiselle Legras, quand elie allait visiter les conftrries de la
Charit4 A la campagne, une copie de la formule de I'absolution,
afin qu'elle pOt s'assurer que les confesseurs la lui donneraient
validement, Comme un de ses amis partait pour la Russie, it
voulut qu'il prt avec lui le chapitre du livre d'Abelly o& il
est question de ce que fit saint Vincent de Paul pour .i clerg4

et les siminaires.
L'etude de saint Vincent et de son oeuvre fut toujours chare
b M. Portal. II en parlait volontiers avec see anis, surtout ceux
que leurs occupations littraires et scientifiques mettaient en

coptact avec le dix-septianwe si4cle, L'une des rares fois qu'il
prit la plume, ce fut powu traiter de l'icoogrqfphi de saint
Vincent de Paul. II signale, dans cette coure itude, un portrait qui 1'avait particui&renent frappd : celui du grand se6iname de Nancy. 11 en aimait I'expression, jeune encore et energ9ue, malgre 1i'ttitu4e r•~lacolique ; U Ie fit reproduire, 4t
c est celui quil donnait le plus volonters. Les lignes qui ter-
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minent I'article dont nous parlions m6ritent d'etre citees, c'est
le fond mlme de sa pensee :
i Tous ceux qui connaissent I'histoire du dix-septidme si&cle
et en particulier le mouvement francais de r6forme catholique
savent que pour lui (c'est-A-dire pour saint Vincent) c'6tait
1'ceuvre n6cessaire. II crivait A l'un de ses pretres :
Le
grand besoin de l'Eglise est d'avoir des hommes 6vang6liques
qui travaillent A la purger, a I'illuminer et A l'unir A son divin
6poux. » Cette oeuvre capitale qui a renouvel6 notre France
religieuse, et dont l'influence s'est r6pandue dans tout le monde
chritien, a Wtd, en grande partie, I'oeuvre de saint Vincent de
Paul. n
Ies Petites Annales se proposaient de faire connaitre l'oeuvre du saint, non seulement dans le passe, mais aussi dans le
pr6sent, mieux encore, de contribuer A l'elargissement de certaines mkthodes, de suggerer et m6me d'indiquer A l'occasion,
des innovations propres a rendre plus actuel et plus f6cond
le ministire de la charit6.
Sous son apparence modeste et sous les lis qui illustraient sa
couverture, la petite revue contenait bien toute la pensne de
M. Portal, 6largie meme, sous certains rapports, car de plus
en plus s'affirmait son desir de contribuer aq triomphe de
I'Eglise et de la charit6, dans tous les domaines' et toutes les
directions.
Au bout de quatre ans, les Petites Annales disparurent pour
faire place, en 19o4, A la Revue catholique des Eglises. Cette
fois, le reve de M. Portal 6tait r6alis6 : it tenait sa vraie
et complete formule : I'Angleterre y 6tait, comme de juste,
largement reprksentte, mais la Russie orthodoxe, a peine
mentionn6e dans les trois tomes de la Revue Anglo-Rdmaine,
y prenait de plus en plus la place qui lui revient. A c6t6 des
Eglises orientales, on suivait l'evolution du monde protestant;

et la vie du catholicisme devait y &tre expos&e de manibre A
en donner A nos frdres sdpares une id6e aussi exacte que possible.
Fidele A son esprit et A sa m6thode, M. Portal voulait, A c6t6

des articles sign6s de noms comp6tents, donner un ensemble
de faits et dinformations destin6s A fournir une inmge vivante
et impartiale de chaque confession chretienne, des difficultis
qu'elle rencontre, des mouvements qui la travailaient.
La
thdologie tenait peut-ktre moins de place que dans la premiere

revue ; mais elle ne perdait pas ses droits, surtout la theolo-

gie positive et patristique ; et l'antiquit6 c6toyait I'actualitd.

Tout 6tait presentW impartialement et dans cet esprit de vraie
charit6 qui 6tait comme la marque de I'abbe Portal.
La Revue Catholique des Egises n'atteignit peut-etre pas
une diffusion aussi large qu'elle I'eit m6ritde. Cependant, elle

fut connue et appr6ci6e peut-etre plus encore A l'6tranger qu'en
France. Elle acquit jusqu'en dehors du monde catholique de
prcieuses sympathies et de solides amities.
Elle dura cinq ans: ce furent des annies de joyeuse activit6.
Moins volumineuse que son ainde, ele se contentait de former

un fort volume par an. Elle disparut, suivant l'expression de
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M. Hemmer, dans les remous de la tourmente qui accompagna et suivit la publication de l'encyclique Pascendi. i Ce fut
d- nouveau un douloureux serrement de coeur pour le directeur et ses amis
cc.On y a tout de m6me fait du bon travail,
redisait-il volontiers, en caressant les cinq volumes qui tenaient noblement leur place A c6t6 des trois gros tomes de
la Revue Anglo-Romaine. La disparition de la Revue des Eglises laissa un vide qui fut ressenti aussi A 1l'tranger et jusqu'en Russie.
Les circonstances ne permirent pas A M. Portal de renouveler ce mode d'action. II se contenta du r61e ic d'animateur )
qui 6tait le sien par excellence ; ramenant toujours la pensde
ae ses amis, notamment de ses jeunes normaliens, au problWme central qui fut comme I'aimant secret de sa vie et de
tout son apostolat : celui de 1'Eglise.
III. -

La thdologie de M. Portal.

Quand on envisage l'ensemble des travaux du Pere Portal,
ne fut pas un. savant dans le sens
livresque, it 6tait tout penitrd de I'esprit scientifique dans la
meilleure acception du terme.
11 6tait de taille A diriger une revue importante, abordant
toutes sortes de sujets fort d6licats ; et hien qu'il fut suivi de
tris prbs par des adversaires determines de sa tendance, on ne
put cependant jamais incriminer, ni m6me soupconner s6rieusement son orthodoxie. II fallait Atre pour cela, thdologien,
'non pas, certes, sans le savoir, mais sans le proclamer, un
peu comme I'honn&te homme de Pascal dont la philosophie
se moque de la philosophie. On a done le droit de parler de
la theologie de M. Portal ; le sujet vaut qu'on s'y arr&te
un peu.
La thdologie est, chez M. Portal, fonction de la vie. II aimait envisager les choses dans leur intigrit6 vivante, et non
dans les minutieuses analyses oti se complait la scolastique
un doit convenir que s'i

occidentale. II attachait une tres grande importance A 1'intention de l'Eglise : c'est un des points qu'il desirait voir dtudies

et approfondis. Les defenseurs des ordres anglicans se basaient sur l'intention de l'Eglise pour conclure A leur validitd,
tandis que leurs adversaires s'attaquaient a l'intention des
prelats conskcrateurs. Dans le tome IV des Petites Annales,

p. 64, M. Portal cite le cas de Lavardin, dveque du Mans, triste personnage qui

osait dire qu'en conf6rant le sacrement

de l'Ordre, il n'avait jamais eu l'intention de faire des pr&tres. Plusieurs qui l'dtaient de sa main. entre autres Mascaron,
alors professeur de rhdtorique au collige du Mans, croyaient
devoir demander A des mains plus shres une ordination nou-

velle, et Rome devait apaiser des consciences inqui6tes en declarant 1'acte valable, qu'elle qu'edt et6 I'intention. ,
La campagne anglo-romaine avait amend M. Portal A

ttu-

dier, en meme temps que les questions sacramentaires, celle du
pouvoir dans I'Eglise. Quels en sont les depositaires ? II
insistait sur le r61e des dveques, vrais successeurs des Ap6tres,
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etablis par le Saint-Esprit, et non pas simplement lieuteoants
du Pape ni simples administrateurs apostoliques. II signalait,
dans I'histoire, les faits qui rdvdlaient une large autonomie de
I'autorit edpiscopale, ou qui attestaient, chez de simples 6v&ques, un sentiment de responsabilit6, non seulement pour leur
propre diocese mais pour tout I'episcopat et pour l'Eglise
entire.
L'histoire des schismes dtudi&e de plus pres, montrait, pensait-il, qu'avec la rupture et meme I excommunication, on ne
perdait pas le sentiment d'appartenir a I'Eglise, et c'est pa'lrquoi se posait la question des Eglises s4par.es.
M. Portal n insistait pas moins sur 1'etude historique de la
papautd. II avait pour les Oefinitions de l'Eglise, une foi parfaite et sans rdticences : mais ii ne partagealt pas 'appdtit de
Wilfrid Ward, qui eft desir6 trouver chaque matin, a son
dejeuner, I'annonce d'une nouvelle definition dogmatique. 11
n'6tait pas non plus pour une interpretation purement dialectitique et syllogistique des droits de la Primaut6. II ne voulait
pas que l'o s6parat la tete du corps, le Pape de l'Eglise. Ce
fut un des points que, dks le debut, ii tint a mettre en pleine
lumiere aupr&s de ses amis anglicans : les prerogatives du
Pape sont pour I'Eglise, en fonction de I'Eglise ; et son Infaillibilit6 n'est pas autre que l'infaillibiiit6 meme de 1'Eglise.
C'est en se tenant sur cette ligne que I'on obtenait du P.
Puller I'aveu quuil y aurait tout de meme moyen de s'entendre.
II y avait lieu aussi de distinguer le principe meme de la
Primautd de son ddveloppement historique. Aux deux degris
de droit divin s'etaient ajoutdes les institutions ecclesiastiques
des mdtropoles et des patriarcats. Le Pape, 6veque de Rome et
chef de 1'Eglise, dtait ainss devenu le patriarche de I'Occident,
et ses attributions, comme tel, doivent &tre distingudes de la
primaut6. L'6volution sociale de la chrdtient6 au moyen age
avait 6galement donne au Pape une autorite politique que l'on
dolt 6tudier a part de son autorit6 spirituelle, soit comme
prince souverain de I'Etat pontifical, soit comme arbitre des
monarques chrdtiens. Ce r61e temporel eut son utilite incontestable ; mais M. portal, avec les meilleurs historiens, reconnaissait qu'iI a eu aussi ses inconv4nients ; pour I'Angleterre,
en particulier, les rapports du Saint-Siege avec le pouvoir
rmyal notamment sous Elisabeth, ont fortement contribul
a
la sparer compiltement du monde catholique romain.
Un organisme comme celul de I'Eglise demande une certaine
6volution. M. Portal ne rejetait pas cette idde, trks en vogue
atns I'apologetique d'alors; mals ii la corrigeait par une reflexion inttressante. La comparaison classi
du germe qui

devient un arbre, si different en apparenc

e la semence pi-

mitive, ful semblait inexacte, ou du moins incomplete. S'i y
a progression dans la vie, surtout dans celle des Iddes, ne
peut-il y avoir aussi regression ? tUn dogme, apr6s s'tre developpe, ne peut-il, pour alpsi dire, se reenvelopper, etre' perCu
beaucoup moins nettement qu'auparavant Ainsi la Primaut.
du Pape n'avait-ele pas 6td beaucoup plus nette daws ta conscience de I'Eglise aux premiers sicIes qu'elle ne le fut sur la
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fin du moven Age, lors des conciles de Bate et de Constance ?
u Ce qu'il nous faudrait, rIp6tait M. Portal, ce serait un
bon traiti de 1'Eglise. n II etait aux aguets, dans ce domaine,
de toute tentative int4ressante. Aussi ne laissa-t-il point passer inaperqu le remarquable rapport du P. Urban, jbsuite, pr&sent6 en 19o7, au premier congres tenu A Velehrad, en Moravie, pres du tombeau de saint M6thode, pour travailler A la
reunion des Eglises gr6co-slaves avec l'Eglise romaine. Non
seulement le P. Urban admettait que les non-catholiques peuvent ktre l'Ame de l'Eglise, mais ii critiquait I'opinion, e que
tous les schismatiques, aussi bien que les h6retiques, n'appartiennent pas au corps de la v4ritable Eglise du Christ n. Avec
cette thcorie, il ne saurait etre question de rdconc!iation des
Egliscs, mais seulement de conversion des individus. Or, re.
marque le P. Urban, t quelle impression ce langage produit
thez les Orientaux, nous pouvons la conjecturer par ce que
nous eprouvons nou-mimes quand des h6etrodoxes nous traitent comme n'appartenant pas A 1'Eglise du Christ. a
Sans abandonner l'idee du corps mystique du Christ, les
theologiens ont, depuis le seizi:me sicle, insistd a sur les liens
hiWrarchiques a comme 4 forme constituant le corps de l"Egli.
se ,,c'est pourquoi ils en excluent non seulement les heretiques, mais encore les schismatiques et les excommuni6s. Or,
A le cardinal Franzelin se souvenant de l'opinion d'une vieille
&cole de thdologiens, comme Cano et Turrecremata... accorde
que tous ceux qui sont validement baptis6s sont incorpores A
notre sainte Mere l'Eglise et deviennent ses membres... au
for interieur et devant Dieu, tant qu'ils demeurent dans la
bonne foi.
II1
faut m&me, pense le P. Urban, aller plus loin
encore, et admettre que a la fonction propre des caract&es
sacramentaux est de roduire les hommes marques de ces invisibles liens A l'unit6 organique du corps mystique du Christ...
Le caractere du baptime est la forme premiere et fondamentale par laquelle le corps de l'Eglise est 6tabli et persiste dans
son ctre... II s'ensuit que nul homme baptis6 validement ne
peut, tant qu'il vit ici-bas, etre totalement priv6 de la dignitk
de membre du corps de I'Eglise. , Naturellement, ce lien sacramentcl n'empkche pas
le-s
liens sociaux d'une soumission juridique envers les 16gitimes pastcurs, et surtout envers le
chef supreme et visible. n On peut done regarder mAme les
Protestants comme des membres du corps mystique du Christ.
Quant aux Orientaux, c en vertu du caractere 6piscopal et
sacerdotal qui persiste dans leurs communautds, ils entrent
dans le corps du Christ, non pas comme des cellules sdpardes,
mais comme des membres ddji organis6s, bien qu'ils ne soient
pas relids au centre de I'organisme par tous les nerfs. a
Cette manitre de voir entraihe certaines modifications dans le
chapitre des notes de 1'Eglise, surtout par rapport A 'Eglise
orientale : on ne saurait lui contester, en bloc, toute apostolicit6, toute saintet6, toute unitd. Aussi n'est-il pas ndcessaire
de d6montrer qu'elle ne posscde aucune des propri6ets de la
v&itable Eglise.
I. faut plut6t insister sur ce fait que
11
'Eglise orientale, dans son 6tat actuel, n'en a pas tous les
27

6l.menis... d4taut ti0 peut at doit etre suppl6 par I'uniot
avec te Pofitift remaii. n
Ce qui reste des •i6fiints de la veritable Eglise dans les socites sp6iarNs de Rome peut let- fournit- le minimum indispensable ah Salut. Aussi volt-on nod seulement des gens sans
ihstruction, mnal deS savants et des tholbgiehs demeurer feriemeneit attathbS A leiir Eglise, hans doter Jamais de sa legitHihit. Utit A cteux que Dieut Veut amener a la tmonaissance
de la Pimatu rbiaiiie, it leur fouriit des motift suffisants,
ttil, d'aillekirS, varieit dvet le caract&re des gensi I'Mducation,
ec.. et rie s laisseit gutre ramener A des categories deterhtiehea. is
Tout ce travail -orrespondait tropi biert A la pensde de M.
rtal poii* 4Q'1 hie l~ fitpas slen. N'tait-ce pas Un peti
IbiAdche de te tiaitd d& I'Eglise qu'il ddsirait ? II en insera
UtK long onriptt'endu daps 'a Resee catholique des Eghliss,
il ie fit coinattre tA es amis. Le P. Delahaye, des Bollandistes de Brtxellet, uh des savants qui I'hoiorienit de leur fidle
anitfi; le rettercia par une leitre charfhante, exprimant, avec
ihe pointe e iiialice, l regret que tous les thtologiers ne
patiassent pas tcie4tte. Lrd Halifax, a I'assemble jubilaire de
I'Etgiits
Ca rrchk
nion, le
f
ijouin 19oo, fit rssortir l'importArice d6. eeiie doctrine sur le lien sacranentaire dans le corps
id Christ et dans I'Eglise. a Les consiquences, dit-il, en sont
d'imnmnse hIpOrtdnte.
Elle pourrait abattre a le plus grand
obstade A la rla lcoiliilon des Eglises. a
Ainsi, I'Egjise dtaIt le foyir de la pensee et de faction du
P. Prtal, c'tkail aussi l'Ame de sa piki et de sa direction spiriitelle. II choisit pour leis collaboratrites que la Providence
Iti aVdAt ai~endes pour ses cedvreS le nom de Dames de
VI'tnioi. Daits e site magnifique des CorbiereS, dominant ie
ac dli Bourgei, I fit driger ute chapelle au Christ RWdemptear, salnctuair•e
Ide ri6es pour I'unibi des Eglises - a J'ai
detnand4 a Notte-Seigneur, tcrivait-il, qu'l y ait stur nbtre montngne, un sanctuaire qui soit une source d'atnour de Dieu et
i Ina paUvre humanite, petite source, sans nul doute, mais
elle sont bi jolies, hos petites sources qui vont aV lac du
Bourget, et si pLciet~ses I
Et encore : k<Creer un lien de
pnri~is
c6tf d'un lien de charitd, c'est realiser l'id.al chrjten : la coatemiplatioi tt I'action. a
,.-Cst darIs la ipt
do sahcctuaire de 'Union que repose cem
ti ctik M. Hetin
et- a nommnW si bien a I'apOtie de I'union des
EklistS.
A Et sdsortiais, son nomn est tsapatrable de cette
gtand idWe. 11 n'A pas laiss de livre sitr cette question, ni
l•satvtit tiralmti A consultet. Mais eette thdologi e qu'i r&vait, il
tmieqk fait que d& l'crirn, il 1'b Vcue. 11 a senti
qWu i t eId We
bt
Caracteristique de i'Eglise 6tait soh exparsion
tiloMiPhante par 1 espkit d'amour ; que toutes le organisations
ai ttittaiorts, idispensables A sa vie terrestre, h'avalent de
et d'eftacti qui'en vue de ce stpitme ideal. C'est pourciS
••UdI it mettait eni equatioh les deux termes d'unioti et de rfoud - tint touveatent de renaissance et de developpement
spiriteA doa provoquer un plus ardent desir de faire cesset
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les divisions qui dechirent le corps du Christ. Et, d'4utre part,
;a vraie union ne pett venQir que d'un renouve4(empnt imtfrieur, d'un revivl, comone disent les Anglais. « Plus aoags
serons prks du Christ, disait un prItre russe, plus nous serons
pros les uns des autres.
Quelle force pour I'Eglise que cp
triomphe de I'unit6 I Quel pielertal a4 (h-rist-Roi !
Pour la raalisation de cet ideal, M. Portal a employe une
mwthode d'apologtique assez diffrente de celles qui sont communement en usage ; au lieu de commencer par ce qui divise, partir de ce "qui unit. Vaincre est chose facile dans les
livrcs ; mais, dans la vie, la pplimique a toujours creuse plus
Sde fosses qu'elle n'en a combles. Aller loyalement non pas a
des adversaires mais A des fr'res s6pares, la main tendue,
hrureux de trouver chez eux des trsors spirituels qui peuvent
non seulement alimenter leur vie religieuse, ma.i austi enichir la nAtre, savoir non seulement donner, mais eqcore reaevoir, n'est-ce pas vraiment preparer l'union parce qye 'aeSt
dejh la vivre ? Quel homme de honne volontd r6pqodrait 4 une
pareille attitude par la.haine ou le mapris ? Sais doute, ii y
aura encore a faire : des questions logiques
6aldcider. des
problmes juridiques et pratiques i resoudre ; mais le principe
sera pos., f6cond, parce qu'il procede, non d'un raisonnewmnt
abstrait, mais de la vie, c'est-A-dire de I'amour pour aboutir A
ia vie, c'est-A-dire A 'union.
Cette m4thode peut dlailleurs s'appliquer aux rapports de

LFEglise non seuement avec les autres societes religieuses,
mais encore avec la societe et la science moderne. LA aussi se

trouvent de nombreux 61ements positifs qutl faut savoir apprtcier et aimer, soit pour 6tablir le contact avec ceux qui aw
partagent pas notre'foi, soit pour enrichir notre vie intellec-

tuelle, soit pour metre 1'Eglise A m6me d'accomplir sa ams-

sion. auprAs des individus et daps la soci6te. Une telle apologttique a du reste ie merite d'tre en rapport avec Ie mouve-

ment philosophique moderne, qui tend a 6veiller dans les esprits le sens de la vie, de laction, et particulitrement de
Saction sociale.
On n'a pas attendu jusqu'k present pour s'apercevoir que
Iamour et la vie jouent un r61e important dans la conqutte
des Ames. Mais I'ampleur que liabbe Portal a donnee . 'application de ce prinipe, sop adaptation non seulemeat adz
individus, mais encore aux groupements religieux et sociaux,
ne cree-t-il pas un procede nouveau, on seraiF tente de dire

une methodd nouvelle en apologItique 2 Gagner des individus
est bien ; mais r6unir dans I'uniti de foi et d'amoWu des
families humaines entikres est une ambition phus grande et
Splus noble encore ; et le cardinal Mercier n'a pas hWsitd a lui
donner sa haute approbation...
Les faits sont It d'ailleurs: ii est peu d'hommes qui aient autant fait pour gagner des sympathies au catholicisme que l'abb

Portal. Ihretiens sdpares de Rome, laics plus ou moins 4loi-

gn6s de sa religion, tous ceux qui furent en contact avec iui
ont 6prouvd un sentiment de rapprochement dont l'Eglise bein4
icie toujours. II ne I'ignorait pas, et ce fut, ap milieu de
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maintes epreuves, la grande joie de sa vie. S'il ne vit pas la
rxalisation de l'union, ii en gofita les premices. Dans ce discours aux ktudiants de Louvain. qui est un peu comme son
testament spirituel, avec quel charme n'a-t-il pas cel6br6 les
joies de I'amitir au service de I'union, et pourrait-on ajouter,
trace I'ideal de I'apologitique par I'amiti ?
(La Vie Intelectuelle. Juillet-Aoit 1937).
Albert GRATIEIX.
ChMlons-sur-Marne
II
L'APOTRE DE L'UNION
Le nom de M. Portal 6voque le souvenir d'une double tentative de rapprochement entre l'Eglise Romaine et l'Eglise Anglicane. La reconnaissance par Rome des Ordres anglicans
en etait I'enjeu. M. Portal-du c6t6 catholique, Lord Halifax
du cete anglais, s'en firent les principaux agents. Les deux
fois, Rome, apres un temps d'expectative s'est dkfinitivement
prononcde et contre la validite des ordinations anglicanes, et
contre I'idee d'une reunion en corps avec l'Eglise d'Angleterrc.
Ce double chec, sans atteindre la personne meme de M. Portal, ne laisse pas de peser sur sa m6moire et sur l'idee qui fut

I'Ame de route sa vie. Ceux qui ne 1'ont pas connu se le repr6senteraient volontiers comme l'instrument, sinon naif, du
moins enthousiaste du noble lord et de ses amis, dksireux
avant tout que Rome reconnaisse la validitd des ordinations
anngicanes.

Ctte vue superficielle ne correspond ni a la realit6 des faits,
ni au caractere de M. Portal. Ceux qui l'ont bien connu savent qu'il 6tait fidele comme personne A ses amiti6s, surtout
quand elles avaient pour objet le service d'une gi-ande et sainte
cause, mais qu'il inclinait moins que personne a se faire l'ins-

trument plus ou moins aveugle de ses amis. II fut toujours audessus de toute ambition, et son desinteressement ne se dementit jamais. Quoi qu'il est i souffrir des choses et des gens.
il ne connaissait ni colere ni rancune, et deplorait settlement
les fAcheuses consequences des erreurs et des prejuges contre
lesqiaels se brisait son action. A plus d'une reprise, mconnu
et sacrifid, l'id&e ne lui venait mgme pas de se justifier, de
preparer une apologie quelconque. Fort de sa droiture et de
sa conscience, il attendait patiemment que vint 'heure de la
Providence. 11 ne posait jamais A l'homme ndcessaire, et r6petait volontiers ce proverbe qu'il avait apport6 de Madire :
SDieu dcrit droit en trafant des lignes courbes.
Pas plus que le caractere, i'esprit n'etait chez M. Portal
6troit et borne. II ne limitait pas son horizon A l'Angleterre.
Son intelligence, largement ouverte, suivait attentivement toutes les questions qui pouvaient interesser la vie de 1'Eglise, et
une sympathie, constamment en eveil, le portait vers tout ce
qui pouvait contribuer A t'union de toutes les bonnes volotn
t6s dans la paix et la charitY.
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L'enseignement de M. Portal.

II faut avoir connu M. Portal professeur et directeur de Sminaire pour avoir de lui une idee complete. Le charme de sa
Spersonne creait autour de lui une atmosphere de sympathie.'
11 n'avait rien du savant livresque, et le manuel ne tenait dans
son enseignement qu'une place secondaire. Avant en soi-m&me
un merveilleux sentiment de la vie, ii savait en eveiller le
goot chez ses ele6ves.
Spontanement et sans y viser le moins du monde, il les mettait au courant des id6es et des oeuvres auxquelles it s'6tait
vou6, et c'etait encore une maniere de former les esprits au
contact du reel. On se sonvint longtemps, A Chalons, ot ii
vint comme professeur de dogme en 18L6, apres I'echec de la
campagne anglo-romaine, de ses conversations sur le mcuvement anglican et sur les espoirs d'union.
M. Portal ne s'attendait pas A un int6rkt si vif chez ses nouveaux eleves ; il fut surpris le premier de l'empressement qu'ils
montraient A's'informer et A refaire le trait6 de I'Eglise d'une
maniere si difflrente de celle des manuels. Bient6t, les seminaristes de Chtlons furent au courant des choses d'Angleterre ;
les amis du P. Portal leur devenaient aussi familiers que s'ils
les avaient cunnus personnellement.
II racontait avec un charme partirulier sa rencontre, A Mad&re et ses premiers entretiens avec Lord Halifat, les debuts
d'une amitie qui jamais ne vieillit. Dans les moments les
plus p6nibles, il aimait A redire qu'une affection comme celle-IA,
valait bien toutes les 6preuves et consolait de tous les ennuis.
Avec lui, on s'attachait A ce noble Lord, type achev6 de la
distinction,, de la lovaute; de la g6norosit6, de 1'energie et de
la piktk. On aimait 1'entendre raconter que le president de
I'English Church Union crovait A la presence r6elle, au sacririce de la messe, se faisait un devoir d'v assister tous les jours
mzrne en pays catholique, et qu'il lui avait demande un jour
pourquoi ne pouvait-il communier de sa main, puisqu'il croyait
a I'Eucharistie aussi bien qu'un'catholique romain.
Avec Lord Halifax, on apprenait A connaitre le Reverend
Lacey, si pieux et si savant, dont la personnalit6 6tait particulierement sympathique A M. Portal, ainsi que le P. Puller,
de la Soci&t6 de Saint-Jean-I'Evangeiiste, supdrieur de la communaut6 de Westmitster, qu'il dirigeait avec une austeriti
et une pi6t6 vraiment' monacales. Le religieux, chez le P. Puller, etait doubl d'un savant. Apres avoir parld avec Mgr Duchesne du concile du Vatican, it reconnaissait qu'un accord
avec Rome serait peut..tre possible. t Et, concluait M. Portal, quand je vois des hommes comme Puller et Duchesne declarer que I'on peut arriver A s'entendra, il y a certainement
quelque chose A faire. n
II redisait egalement quel accueil il avait recu, au cours
de ses rares voyages en Angleterre, dans les milieux fervents
de la Itaute-Eglise : a la communaut6 de Btthanie, A Londres,
il avait du faire une conf4rence sur saint Vincent de Paul, et,
poir ur rien, les religieuses se seraient confesses A luj
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II v avait done dans l'Anglicanisme des el6ments de vie chrftienne intense : c'dtait sur cette r6alit4 que se basait 1'action
et 1'enseignmnent du P. Portal. Pour lui, le mouvement d'Oxford itait une poussce de renaissance intiricurc : l'Eglise\d'Angleterre s'6tait mise d'elle-m-me a se libcrer du levain' prc,
testant et A revenir A ses anciennes traditions qui n'avaient
jamais completement disparu, mais s'dtaient, au temps de la
Reforme, amalgam6es avec des influences et des elements
de la Reforme. II faut, insistait M. Portal, distinguer soigneusement I'Eglise d'Angleterre, I'Eglise Etablie, des nonconformistes, des dissenters. Ceux-la sont les vrais protestants, peut-4tre plus hostiles A I'Anglicanisme qu'au Catholicisme.

Notre logique francaise se refuse A comprendre le melange de catholicisme et de protestantisme qui s'est perpetud
depuis plus de trois sicles dans l'Eglise d'Angleterre ; mais
l'Anglais vit plus qu'il ne raisonne, I'instinct le guide plus
que la logique : c'est la force traditionnelle et )listorique de
I'Angleterre.
Le mouvement d'Oxford avait amend quelqueg-uns de ses
plus dminents representants jusqu'A Romp. Les autres etaient
rest6s dans I'Eglise nationale, ne cessant d'v maintenir et d'y
fortifier l'esprit catholique, non sans rencontrer, dans les tendances protestantes des milieux de la u Basse-Eglise n, de
fortes rdsistances.
Dans les milieux de la ( Haute-Eglise ,, s'affirmait sans
cesse la reprise des croyances, des pratiques, des rites catholiques ; et, pour se distinguer des protestants, on y preikait le nom d'Anglo-catholique. Aller la main tendue au-devant de ce mouvement, I'aider dans son d6veloppement, I'amener si possible, jusqu'au catholicisme integral, telle 4tait la
pens6e dd M. Portal dans la ligne authentique du mouvement d'Oxford. Mais en travaillant de toute son ime au rapprochement des esprits e .des coeurs, il ne prccisait d'avance
ni conditions ni limites : it desirait seulement que des rencontres, des 1changes de pensdes et d'amitids apprissent A se
connaitre, A s'estimer, a s'aimer ; la vie ferait le reste.
On lui a reproche de s'etre fait l'instrument des Anglicans
ddsireux, disions-nous, de faire reconnaitre par Rome la validitd de leurs ordinations. II a toujours protestd contre cette
interpretation de sa tentative. Si I'on avait choisi une question d6terminde, celle des Ordres anglicans, ce n'etait oas en
vue de la faire trancher rapidement et dans un sens favorable aux amis de Lord Halifax ; on v avait vu un terrain
qui semblait, tout en intdressant au vif l'attention, offrir une
ample ma(ibre aux recherches historiques, aux discussions
theologiques, et qui par la- pouvait favoriser les prises de contact entre savants des deux c6t6s. M. Portal demandait seu.lement gu'on laissat la question ouverte, sans la trancher ni
dans un sens ni dans I'autre, affirmant que le doute historique qui pesait sur elle suffirait A amener a 1'Eglise romaine
un certain nombre de clergymen anxieux de posseder un sacerdoce incontestablement valide.
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Le grand argument de ses adversaires 6tait que la condamnation des Ordres anglicans amenerait nombre de conversions
individuelles. 11 ne sembte pas que ces pronostics se soient
realis-s : les conversions d'Anglicans n'ont pas cess6 ; elles
n'ont gure augmenti non plus ; et la position de la HauteEglise, loin d'etre ebranlee, est plut6t allee en s'affermissant.

SOn voit du moins ce que le contact avec une telle question
ajoutait de vie a. I'enseignement th4ologique, et comme le
trait4 de l'Eglise apparaissait sous un jour tout nouveau et
hien vivant.
L'objet du cours de Dogme 4tait, cette annee, la theologie
sacramentaire. Belle occasion d'initier les jeunes thdologiens
aux questions fondamentales de l'essence des sacrements, de
leur validit6, du p9 uvoir de l'Eglise en cette matiere. Le probleme des Ordinations semblait fait expres pour les p6nitrer
A fond. M. Portal faisait connaitre les opinions des savants
catholiques qui avaient pris part aux rcentes discussions ; les
uns 4taient plus larges et favorables A la validit6, envisageant
I'exterieur du rite et la tradition historique, les autres Ataient
plus s6veres A cause de 1'intention essentiellement vici6e, pensaient-ils, par le protestantisme formel des premiers Ev&ques
anglicans, notamment du fameux Parker. Personnellement,
M. Portal, nous I'avons dit, avait conclu au doute.
Vingt-cinq ans aprks, la Convocation de Lambeth, conference
pltnir-e bisannuelle de 1'Eglise anglicane, lui donnait raison-;
cette haute assemble admettait le principe d'un supplement
d'ordination qui mettrait les Ordres qnglicans au-dessus de
toute contestation. La pens6e anglicane etait, ii est vrai,
orient6e vers les Eglises orthodoxes, peut-&tre plus encore que
vers l'Eglise romaine. Mais M. Portal et Lord Halifax com-

prirent tout de suite la portee d'un pareil geste. Le cardinal
Mercier le comprit aussi : ce fut le point de depart des
Conversations de Malines.

La largeur de vue avec laquelle M. Portal avait abordd le
probleme anglican ne pouvait lui laisser ni ignorer ni m6con-

naitre le problme oriental, et tout particulibrement la Russie,
dans laquelle il sentait la grande ressource, 1'6lfcment vital

du monde orthodoxe slave. Ses amis d'Angleterre, Lord Halifax et le n bok Birkbeck ), comme il 1'appelait ainsi, sans

qu'il le sut alors, M. Dmitri Khomiakov, lui avaient parl6
d'Aleandre III, de Pobedonosksev, du slavophilisme, tandis
que Tavernier et Lorin lui faisaient connaitre le nom et un
peu t'oeuvre de Soloviev. II n'etait pas sp4cialiste en ce domaine comme en celui de I'Angleterre et ne pouvait en parler A ses 416ves avec la meme competence, mais ii sentait tris
nettement et tres exactement l'importance du monde russe,
ce peuple qui, par certains c6tds, en 4tait encore au moyen
age. II comprenait et disait que 1'Orient n'avait de reelle signification que par la Russie, et plus d'une fois ii attira et
fixa de ce i6te l'attention de ses jeunes interlocuteurs.
Initier les s6minaristes A ces problemes dtait la meilleure
maniere de leur faire, pour ainsi dire, toucher du doigt la
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n6cessit6 des etudes positives et historiques A la base de la
theologie. Et M. Portal ne cessait d'eveiller dans cette direc.
tion la curiosit6 des csprits. II puisait abondamment, pour
illustrer son cours, dans les documents et dans l'histoire ;
ennemi-n6 des constructions a porir il attirait I'attention sur
les faits ; la plus belle theorie, disait-il, cede le pas au plus
humble fait. Au courant de tout 1'effort de la pensde mo-

derne, il savait que la thdologie positive ne doit rien ignorer
des grands travaux allemands et anglais, et il poussait les

jeunes A etudier A fond les langues vivantes.
Aucune idee, semblait-il, n'ecbappait A ce regard p6n6trant.
Non pas qu'il visit a la science universelle. 11 6tait la modestie meme, et nul n'avait plus de reserve que lui pour ne
pas se risquer sur un terrain '6 ii ne se sentait pas competent ; mais il savait dans quec.- directions ii fallait s'orienter pour servir I'Eglise en ce tY ,. II avait appr6ci6 la science ex6gttique de I'abbd Loisy, it accueillit de lui plusieurs
articles dans ses revues ; mais de bonne heure il se defia de sa
philosophie ; il affirma toujours que ce n'6tait pas I'ex6ghse,
mais la philosophie qui avait pouss. Loisy hors de 1'Eglise.
D'ailleurs, son domaine n'dtait pas la phlilosophie, meme la
philosophie chr6tienne. II se defiait des systemes. 1i eut
d'excellents- amis parmi les philosophes. li estinait leur
valeur scientifique et leur fid6lite religieuse ; il tenait A leur
amiti6, sans se prononcer sur leurs thdories : cc Je ne comprends pas n, disait-il simplement,. quand elles I'1tonnaient
ou le dipassaient.
II 6tait plus A l'aise sur le terrain social. 11 n'etait pas
de ceux qui d6sesperent de r6concilier I'Eglise et le monde
moderne. II eait pu dans ce domaine, comme pour l'union
des Eglises, prendre la meme devise : rdalisme et sympathie.
Dans le monde qui I'entourait, il cherchait non pas ce qui
divisc, mais ce qui unit. Sa sympathie, d'ailleurs, n'avait
iin de nail ; il apprcciait A leur juste valeur les choses et
les gens ; mais son attitude ouverte etait incontestablement
la meilleure pour rapprocher les esprits, dissiper les prejuges et preparer par la charit6 le triomphe de la v6ritd. L'affirmation tranchante et hautaine ne lui disait rien ; et la polmique d'un Louis Veuillot lui semblait moins utile a I'Eglise
que la confiance gdn6reuse de ceux qui cherchent A comprendre leurs adversaires.
Toujours prudent et modere, il savait garder en tout une
sage reserve. Pas plus que pour la philosophie de l'Immanence, il ne s'enthousiasmait pour I'ideologie d'un Marc Sangnier, ni pour le moralisme un peu pddant d'un Paul Bureau ; celui-ci, malgre la sinc6rit6 de ses convictions et la
valeur scientifique de ses livres, ne lui semblait pas le guide
indiqu6 pour la direction des jeunes.
Dans le domaine social comme dans tous les autres, il
mettait la vie au-dessus de tout systeme ; il se contentait
d'etre lui-m6me toujours ouvert, toujours affable, infiniment
accueillant ; et de A1venait cette universelle sympathie qu'il
avait le don d'exciter dans tous les milieux.
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Trbs au courant de tout, il n'avait aucun gofit pour la poli.
tique, mais ii savait merveillcusement quelle attitude it convenait de prendre sur certaines questions, o6 les droits de
I'Eglise semblaient particuli-rement m6connus.
cc Ne nous faisons pas d'illusion, disait le P. Portal A propos des 6koles libres, le moment n'est pas venu de realiser
chez nous, en masse, 1'ecole chrttienne. n Aussi eut-il vu de
bon ceil la solution du probl6me dans 1'6tablissement de rapports acceptables avec '6cole laique. La guerre lui semblait
sterile et dangereuse. Au lieu de s'attaquer, il eut pr6efdr
que I'on cherch.t a se connaitre pour se completer quand la
chose etait possible. Lutter a priori contre 1'6cole laique sans
possibilit4 de la remplacer lui paraissait la plus mauvaise tactique. Ce sont les principes qui devaient, plus tard, inspirer
son patronage de Javel. En ouvrant ses portes, les classes
finies, aux enfants qui sortaient des coles laiques, et qui venaient faire leurs devoirs loin des dangers de la rue, dans
une atmosphere chr4tienne, ii a realise- un bien considerable
dans un milieu ou, du moins alors, I'dcole confessionnelle n'eut
pas 6td possible. C'est encore cette idee qui, plus tard, inspirera son apostolat auprks des jeunes gens sortis de l'Universite ou de l'Ecole Normale.
Cette largeur de vues, jointe A sa loyautd parfaite, lui conqu6rait les sympathies, meme de ceux qui ne partageaient
as ses ides. M. Paul Boyer, administrateur de 1'Ecole des
Langues Orientales, incomparable professeur et, 1'on peut
dire, crdateur de I'enseignement scientifique du russe en France, avait pour l'abbl Portal une estime singuli6re. II accueillait amicalement les 6tudiants ecclsiastiques et laiques, que
M. Portal lui adressait, et A son tour, il le faisait connaitre
A ceux de ses disciples que cette conrniissance devait, semble-t-il, interesser. Ce fut M. Boyer qui envoya Antoine Martel h M. Portal.
L'influence intellectuelle n'6tait pas la seule qu'il exerait
sur ses dleves. Chez lui, I'attrait du caractere compl6tait celui
de I'esprit. Ennemi-n6 du pedantisme, it s'int6ressait -a tout.
et, A l'occasion, prenait gaiment sa part de la plaisanterie :
son rire, d'une sonorit6 joyeuse et fine, 6tait aussi s6duisant
que son regard caressant et lumineux. It s'entendait A animer
la r6cr6ation et la promenade aussi bien que ia classe. II avait
mmie organis6 des parties de ballon oh ii prenait part en
personne avec un entrain irresistible.
Tout cela creait entre le maitre et les 61eves des sentiments
d'affection profonde. Le Fere Portal ne resta A Chalons qu'un
an, mais ii y laissa un souvenir ineffagable.
II. - Apostolat intellectuel.
Aprbs Chalons, M. Portal fut deux ans superieur au grand
Seminaire de Nice. II vint ensuite A Paris, pour fonder, rue
du Cherche-Midi; un second seminaire de 1'Institut Catholique : la vieille maison des Carmes, dirigde par les Sulpiciens,
ne pouvant contenir tous ses elAves, on demanda aux Lazaristes d'ouvrir une nouvelle maison que M. Portal dut organiser.
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II 6tait parfaitement qualifi pour diriger les jeunes esprits
dans I'enseignement sup6rieur. 1U tait, plus que personne.penetrk de la n6cessite de ces etudes pour I'Eglise. Sans ktre
sp6cialiste, ii savait ce qu'il y avait A faire et comment le
faire. 11 savait aussi s'assurer des collaborateurs. Ainsi s'attacha-t-il I'abbe Gustave Morel, ancien eleve des Carmes, oi,
pendant plusieurs annees, il conquerait une licence ou un
doctorat par an. 11 lui confia le soin de suivre et de guider
les travaux des 6tudiants, tout en I'initiant peu A peu A la
pens6e qui 6tait I'ame et le but de sa vie. Dl I devait naitre
la vocation russe de l'abbe Morel.
Pour mettre les 61~ves du S6minaire Saint-Vincent-de-Paul
au courant des questions les plus actuelles, M. Portal fonda
un cercle d'tktudes qui avait surtout pour objet les faits, les
donnces positives capables de fournir une exacte representation de la vie intellectuelle et religieuse, soit daps le catholicisme, soit en dehors. II demandait aux etudiants de lire et
au besoin d'analyser leg organes oii l'on pouvait puiser des
renseignements autorisks sur la vie de tel pays. de telle Eglise,
de tel groupe ,par exemple le Guardian ou le Church Times et
d'en extraire des details typiques et int6ressants.
Mais ce qu'il cherchait avant tout, c'dtait le fait vivant ;
aussi aimait-il A grouper, dans ces reunions, les repr6sentants
des croyances et des opinions les plus diverses : les catholiques y coudovaient des anglicans, des protestants, des incroyants ; on v trouvait des thologiens, des philosophes, des
economistes, des savants et des litterateurs, des academiciens
et des hommes d'oeuvres : tout le monde venait, seduit par la
puissance de sympathie qui 6manait de l'abbW Portal, par l'atmosphdre pure et lumincuse qu'on respirait autour de lui.
On Btait toujours sfir d'apprendre aupris de lui quelque chose
d'interessant et de rencontrer les gens qu'il etait le plus utile
de connaitre. II aimait beaucoup ces groupements et ces rapprochements. Ce fut une des ceuvres qu'il maintint jusqu'au
bout, et pour laquelle ii tenait A conserver un chez soi independant ; il faisait les accrochages avec un art exquis et se
rtjouissait d'4tablir les relations utiles soit A I'oeuvre commune, soit aux intir&ts ou A la satisfaction de ses amis.
Peu de bureaux de travail, A Paris, ont vu autant de visiteurs, entendu autant de choses curieuses que celui de I'abbe
Portal. a Si ces murs pouvaient parler i
ddisait-il plus tard
de son cabinet du 14, rue de Grenelle. Par la seule action
de sa personne et de son esprit, ii exercait un apostolat des
plus feconds, et peu de gens ont autant que lui contribue &
faire aimer, A 1'dtranger comme en France, le vrai catholicisme.
Le cercle d'dtudes 6tait, dans la pensde du P. Portal, en
rapports intimes avec la revue qu'il avait eu la joie de fonder et dans laquelle il vovait le meilleur instrument d'action '
la Revue Cathelque des Eglises.
,esidtes proposaes et discuties, les renseignements recueillis dans je. cerce, surtout les faits, serviraient & aineater les
articles et les informations de la revue.
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II fut question, un moment, d'organiser une socidtd d'6tudes, avec deux sections, I'une pour les questions philosophiques, I'autre pour les questions religieuses. Mais cette organisation dura peu. Les problemes mis A I'ordrc du jour par
la philosophie moderne 6taient bien ddlicats et d'ailleurs sujets A contestation. Sans meconnaitre le r6le de la philosophie, te P. Portal n'en avait pas fait le pivot ni de sa pense,
ni de son apostolat. Apres quelques mois de travail commun,
on reconnut qu'il valait mieux poursuivre chacun sa voie v
propre. La societ6 de Philosophic chrptienne continua sovs la
direction du P. Laberthonniere, et le P. Portal resta avc la
sociWt d'Etudes religieuses. En stparant son action de celle
dt ses amis, it n'cntendait nutlement rompre avcc eux ; it ne
cessait d'appr6cier la valeur et la probiti de leur pensie, la
sinc6rit6 et la beautA de leur vie religieuse, personnelle et familiale ; ii leur t6moignait la m6me affection, mais en meme
iemps, il gardait toute I'ind6pendance de sa pensee A ses
yeux, le dernier mot n'appartenait pas A la r6flexion philosophique, mais A la vie. En face de Ia hardiesse de certaines
th$ories ou de certaines affirmations, it se rifugiait, sans
juger personne, sans chercher A sonder le fond du problAme,
aans la sinc6rit6 et la simplicittde sa foi. N'avait-i -pas
l'Eglise ? Et n'dtait-ce pas asses pour alimenter largement
sa vie ?
aris offrait au P. Portal, pour exercer ses dons de formateur inteltectuel,- certaines possibilites qu'il n'eut pas rencontr6es en province, notamment I'apostolat pr6s des jeunes intellectuels chr6tiens. De bonne heure, il entra en contact avec
des 4!eves de I'Ecole Normale sup&rieure qui venaient assid(ment aux r6unions du dinanche. Son influence, dans ce
milieu, ne fit . que croitre, et, pendant un quart de sidcle,
il fut, sans en prendre le titre, le veritable aum6nier des
u talus a, du groupe des normaliens qui ( vont-A-la messe a.
L'atmosphere de libert6 intellectuelte qui r6gnait autour de
lui mettait ces jeunes gens en confiance ; et sa piet6 simple,
sitre et profonde, puisde A l'1cole de saint Vincent, c'est-a-dre
aux meilleures sources de la tradition franqaise, aliment6e par
la grande idde de I'Eglise, 6tait pr6cis6ment la pite qui lear
convenait. II teur faisait donner des cours riguliers d'instruction religieuse ; mais ce qu'il aimait surtout, c'6taient les
retraites qu'i faisait avec eux, A Saint-Germain ou A GentilS; ces heures de pi6t6 intense v6cues en commun, A l'ombre
Sla pens6e qui 6tait 1'Ame de son apostolat, lui laissaient des
souvenirs ineffaiables.
Ces succs, dans le monde universitaire, n'allaient pas sans
exciter quelques jalousies : it v cut mainte tentative pour aiguiller l'%euvre vers d'autres directions ; mais les 6tudiants
surent la naintenir dans la voie qu'ils avaient choisie.
Le P. Portal se plaisait A voir tes laics collaborer avec les
ecclCsiastiques autour du m&me ideal. I1 en attendait beaucoup pour les uns et tes autres, mais il ne voulait pas que
cE fut aux d6pens de quiconque ; dans cet 6change, pensait-

it, tous avaient 6galement A donner et A recevoir.
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11 esparait, dans ces groupes de jeunesse, trouver des cullaborateurs. II pensait, en leur ouvrant ces vastes horizons,
en les mettant en contact avec les ralitbs oh lui-meme avait
trouv% une si belle vie de I'esprit et du coeur, leur rendre un
eminent service. II ne posait, d'ailleurs, aucune condition
a son amitit. et nul de ceux qu'il a aides ne peut se plaindre qu'il n'eGt jamais gend ni sa liberte ni les l1gitimes exigences de sa carriere personnelle. Meme quand on 1 avait plus
ou moins oublie, ou meme peinc, on le trouvait toujours
pr&t A rendre a nouveau service.
11 desirait, par les reunions d'etudes du s4minaire SaintVincent-de-Paul, former des hommes d'aujourd'hui, les initier
en toute s4curit4, aux problemes, aux aspirations, aux methodes contemporaines, en faire des esprits capables de comprendre leur temps et de s'en faire comprendre. Les rdsultats
ne i4pondirent pas completement A ses d6sirs. Le souci, d'ailleurs lgitime, des examens a preparer, la vieille influence
des m4thodes scolaires plus orient6es vers une science livresque et quelque peu ktroite que vers la vie, plus prioccup6s
de specialiser que d'universaliser, tout cela faisait obstacle aux
appels du P. Portal. C'est pour cela sans doute qu'un certain
nombre de ses meilleurs amis, tres sympathiques a son ceuvre
comme a sa personne, se contentaient de leur accorder un interet platonique. Une petite minorit6 seulement sentait tout
ce qu'iI y avait de fcond, de liberateur et de createur aissi
par la vie, et si bien en
dans cette methode nouvelle, inspiree
accord avec la pensee de notre 6poque : le P. Portal etait un
prdcurseur.
Un dernier trait montrera quelle etait la solidit6 et l'equilibre de sa m6thode de formation. II conseillait & ses amis,
mime A ceux qui lui semblaient le mieux doues pour une vocation intellectuelle, de ne pas perdre le contact avec les
ames. « Gardez toujours, disait-il, un peu de ministare. ,
C'etait, a ses yeux, le meilleur prdservatif contre les dangers
d'une vie trop absorbee par les abstractions scientifiques et
philosophiques.
D'ailleurs, il pr&chait d'exemple, it resta toujours fiddle a
son confessionnal dans la chapelle des Lazaristes, rue de Sevres ; chaque semaine, it se rendait non moins fidelement A la
maison des Sceurs de Reuilly ; et son devouement se d6pen-

sait sans compter pour r6aliser A Javel une ceuvre d'dducation et d'assistance charitable, qui prit vraiment contact avec
l'Ame du peuple.
Ainsi, le zMle d'une pikt6 tout apostolique 6tait chez lui le
couronnement des qualitis intellectuelles ; et cette pidtd dtait
attrayante, toute de mesure et de sagesse. En I'abbd Portal,

le zAle n'6tait jamais hautain et dur, et la simplicitd ne perdait jamais non plus le sentiment de la dignitd. Quand le
vieux seminaire des Carmes, prenant quelque ombrage de
la jeune maison Saint-Vincent-de-Paul, essaya de monopolider
le titre de Sdminaire de I'Institut Catholique, M. Portal sut

reclamer la paritd de ses droits et maintenir independante sa

situation.
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11 se fit beaucoup de bien au 88, rue du Cherche-Midi : la
Revue Catholique des Eglises fut pendant cinq ans le meilleur
instrument de son apostolat. Grice A elle, le cercle prolongeait
au loin son action, jusqu'en Russie. Cercle et revue furent
emportis par le meme coup. L'abbW Portal sut disparaitre simplement et dienement. It eit aimd se sentir un peu mieux
appuvy ; il partit sans rd•riminations et sans plaintes. II n'en
6tait pas i sa premiere 4cole. II s'appliquait A lui-meme les
conseils qu'il donnait aux autres quand il voyait les siens
soupconnes, contrecarr6s, en butte a des mesures qui paralysaient leur clan ou annihilaient leurs talents. Jamais il n'indiqua ni m6me it insinua la voie de la lutte ; aux plus 6prouves, ii ne prechait que la soumission et Ia patience, et la confiance aussi que c( Dieu &crit droit avec des lignes courbes a.
III. -

L'Apostolat de I'Amitid.

M. Portal se transporta, non loin du Cherche-Midi, 14, rue
de Grenelle. Le nouvel appartement avait quelque chose de
plus lumineux et de plus gai que le prec6dent ; il 6tait bien
situ6 au coeur meme de Paris. L'abbd Portal s'y plaisait, et
c'est dans ce cadre que ses amis aiment a se le repr6senter.
Son bureau donnait sur la rue. A gauche, en entrant, se trouvait la bibliothbque, composde surtout d'ouvrages sur l'Angleterre ; A droite 6tait la cheminde surmontee d'une grande
glace qui illuminait toute la piece ; entre la fenetre et la
cheminde, une modeste table s'appuyait au mur ; c'dtait avec
quelques chaises, tout le mobilier. Au-dessus de la table, 6tait
accroch6 au mur un crucifix, entre deux icones russes, souvenirs de Morel, dont le portrait, au grand front pensif, faisait,

avec deux ou trois images, tout l'ornement de la cheminde.
A gauche, apres la bibliotheque, une porte donnait acces A
la chambre A coucher, plus simple et plus monacale encore.
C'est 1A que recevait l'abb6 Portal, c'est dans ce decor
que se d6roulaient ces conversations A bAtons rompus, oh I'on

passait de I'Angleterre A la Russie, de Paris A Rome, evoquant
le passe, esquissant malgr4 tout des projets,d'avenir. A l'occasion, meme, on effleurait la politique, et ce pretre sans ambition etait I'un des hommes les mieux renseignds de Paris.
O n'avait-il pas des amis ? A la Revue des Deux Mondes, au
Correspondant, aux Debats, A 1'Institut, A l'Acad6mie, partout

il etait connu et appreci&. Aux Francais se melaient les 4trangers. Les eccldsiastiques c6toyaient les laiques : cures, professeurs, religieux, prdlats, dv6ques mnme. Beaucoup ne seraient jamais passes & Paris sans faire visite a l'abbd Portal.

Outre les amis, venaient ceux qui cherchaient un renseigne-

ment, un conseil,
I'loccasion un appui ou un secours. Hommes et femmes, riches et pauvres se coudoyaient dans un va-

et-vient ininterrompu. Rarement une visite s'achevait sans
qu'une autre ne s annonoAt. Quand le P. Portal voulait cau-

ser tranquillement, ii emmenait. son interlocuteur faire une
course ou une simple promenade sur les boulevards voisins.
II aimait sortir ainsi, par les beaux jours, apr6s le repas de
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riidi bit du soir ; le bruit et le mouvement ne le dicouradiit que c'ktait un moyen d'dveiller
geaient pas : on et
tes, ides
Ces conversations, ces visites, de temps en temps, quelques
diners et quelques soires organises pour i4inager de* rappro.
chements furent, durant de longues aqnoes, le seul naiyen
doht M. Portal disposa dans son, apostolat intellectuel. 1 r&vait cependant d'autre chose. S'il avait cr66 une pension de
famille, ce n'tait pas, comnme ii le disait, pour le plaisir
d'%tre marchand de soupe. II appreciait la valeur et le caractrle des professeurs et des etudiants qui, preparant une licence
ou one these, trouvaient chez lui le sejour le plus agreable
que I'on pat rver. -Quelques-uns de ses h6tes lui voturent
une vraie et fidte affection ; et cependant, aucun ne se donna
A son oeuvre. Ce lui fut une dception. En organisant cette
maison avec ses lourdes charges, il esp6rait y grouper, peu
A peu, des hommes animbs de son esprit, ayant sans doute
leurs preoccupations pelsonnelles, bien legitimes d'ailleurs,
niais dsireux de servir la cause de l'union. Aug Francais pouvaient se maler des #trangers, xnnme non-catholiques, et le
petit cerde de la rue de Grenelle eOt t4, comme en germe,
une ratiisatiot vivante de l'unit future. 11 nen fut pas ainsi :
oa vivait
t6te i c6te, les.professeurs absorbes par leurs cours,
les thisistes per leurs th6ses, tes ttudiants par leurs licences,
atrec cet individualisme excusif qui se rencontre assez fr&quemment dans la vie. universitaire, et dont.l'abb. Portal souffrit a pl~ d'une reprise ; et, dats cette vie comapartiment&e,
chacun s'enfermant d-as sa spcialitd, on continua, durant
des. anndes, * alimenter les conversations avec les nouvelles
de hl plute on du beau temps ook d'autres sujets d'iaportance
H souffrait aussi de la rdaction qui s'affircaait de plus. en
plus dans It domaine intellectuel. L'action directe 4tait impossible. A dltaut de revue, il se demardait sil fe serait pas
posibIe d'editer quelque livre, quelque brochurtd
m
omequel9q0 Srte
e ttavaukt paraissant A intervalls plis ta
moins
dga-iers. Le silence lui pesait : ons le sentait dan la conversatio.. Aussi poussait-il ses amis a &crire : t leur cherchait
des
et les stimulait quand leur ardeutr se ratenebouch&s

Ce qui le faisait te plus soafirir, ce n'6taient pas ses d6ceptens personneles. Prdoccup6 Avait tout des intrkts de
1'Eglise, i
s'attristait quand il croyakt 4pe les esprkis, an

de s'ouvrir, tendaient A. se fermer, et .qu'ame pratique
deu
de 46ftanct et de utte menaaait de remplacer le g6nereux ian
d'ameur. IIetait, tors de 4a Separation, en 905o, poor les
tendances d'accommodement, non par pusillanimit,
mais

pace qull ddsirait ardemment la

conciliation de

I'Egise et

de la SoCit6e, t souffrait de voir le fosse se creuser de notveau. iUeut ddsird voh l'PElise de France en possession dmne
situation 14gale t d'tme plus grande initiative ; &ais sa sow-ia
sion reste inalt.rable, sa coafance g6alement et son actiritW infatigable.

L'euvre 6tait toujour* A : itfallait mainteqir ses oqviers
et en pr6parer de no.uyeaux pour I'avegir. Ce n'6tait paq
chose facile : la jeunesse aiFpe envisager un rdsultat pr4cis,
a echdance rapprochee, et c'est pricisement ce que te P. Portal
ne pouvait gutre offrir. P'autre part, I'h•orpn slave et russe,
qu'il n'avait jamais perdu do vue depuis le 4•hut d~ sop cuvre, semble plut6t reppusser les espits par son immiensit
et son imprecision que les attirer par son mystire ;
parart
wl
autrement facile de faire Mne1those sg" upn aueur latin, grp
ou frangais de quatrieme ou cinquieme orTre, que de se perdre dans cet infini encore mal exploi-. Et cipppdant, sous
tous les rapports ; politique, economique, socil, pilosophique, religieux, il y a 1a up monde passiopnne gqtt interessant,
dont I'tude est indispensahle ; et nqus avons cruellement
souffert de ne pas mieuM conna.re la Russie. M- Portl jp
sentait et ii ne cessait de diriger I'attention de qes amis ge
ce c6t6, sans grand resulta, semblait-il. Ni chez leg ecc4leiar.
tiques, ni ches les laics on no sentait guAre poindre des yocations orientales. Mais lui ne se lassait pas. Ce qui le peinait,
c'btait de se voir abandQopn, qu tout ol moins incpmpris de
ses amis ;il souffrait quand ii voyait chez eux des preoccupations egoistes prendre le dessus ; il souffrait aussi qq;qd,
sur des questions flndameptales, des hoanmes longq4ient fqr,
mes A son Ocolp, prenaient upe direction diam tralepent opppo
see 4 la sienne. Un jour, un de sps plus aqciens cplalaor~
teurs lui laissp entendree oe e temps 6ft venu pour lu
de disparaitre : c A qui 1 djtes-vous ? fit
it. prta ; ffijp
ce n'etait pas 4 vyuo de me le dire !
Parmi les dceptions, il y avait cppendant des cqnsolation
deux de seo ceuvres prqospraient ; celle de Norm'p ens, ieerlel et
branlablement fideles aug reunions de ;qrue de
au1 retraites annuelles, et celle de Javel, oit les dames. tonEo
par Iqi, pratiquaient, avec uq supcs crois•qt, 1'a
aptolgt
qu'il avait reve pour les giilieux poptiaires.
Pour caractEriser d'un mot l'action dt P.re portal an .
rue de Grenelle, on pourrait I'appeler I'a4Potol
ft4f I'qfmtd.
Lil6e est de lui. Dans une bele confereqce au e4t~iantr
de Louvain, le 15 novembre 1925, il parla en tprmes eaxqiq
du rl6e de l'amitie dans i'caure de luniorndes Ealises. . Si
nous avonS pu, disait-i, obtenir quelques bnsp rEsuiagi,
qpr4
Dieu, c'est 4 I'amiti6 qui nous pnit, .ord Halifax p0moI,
que nous le devons.
n, nep pouvait ainux se dfinli
"ia
puissance de la sympathie fut toqjours l'arge par excelleopl
du P. Portal ; et lorsque toute autre action Wlujtitjntprd•j• ,
it lui restait toujours cello de I'aspiti .
La confiance et l'attachement de ses amis an'tait pa uq
trisor qu'jl gardait jalousement pour lui. Sa premire prpeccupation, quand on
p
revoyait;n pprA
certain temps d'a
sence, c'etait l'emploi du temps : 4II y tellp yisite 4 faire ;
n'y manquez pas. Peut-etre il n'en
restltera
rijq,mais it fau
epaintpnir le contact. I y a tel personnage a vte i a•e;l
Je trquyer de mna part. x Parfpis, c'4tait ches lui. 4 4difr
foiD
wi
Ms
41
PH og %oiree qpe
u e faisait I'a4trochagp. P'autres
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emmenait A I'improviste chez les gens, mime pour dejeuner
ou diner : c'etait encore une manitre d'etendre le cercle des
relations et des connaissances utilcs. Si c'4tait par hasard
le jour de reunion de ses Normaliens, il fallait y assister, v
aller de son mot, leur parler de sa specialite. Le P. Portal ktaft
incomparable dans cet art de contacts. It savait comme ii

est difficile de trouver des relations, et c'etait sa joie d'dpargner cette peine A ses amis. Deux jours passes pros de lui
faisaient voir plus de gens et connaitre plus de choses que
des semaines ailleurs.
Ainsi se depensait, durant ces annees de retraite, I'infatigable activit6 de M. Portal. It eCt rtva autre chose. Mais i
sentait lui-meme que I'apostolat de I'amitiW n'tait pas sterile. Tout ne se soidait pas en echecs. Des vocations se maintenaient ; d'autres s'ebauchaient. Des rdalisations se preparaient. c Du bon travail o se faisait malgr6 tout. Le P. Portal
en avait la confiance, et il ne cessait de penser A l'avenir A
un moment o6 c'6tait dejA quelque chose 4 d'avoir vecu »i.
IV. -

Les conversations de Malines.

Les e6vnements de 1914 vinrent recouvrir toutes les autres
preoccupations. Nul ne les suivait avec un intiret plus 6mu
que M. Portal. II vicut en vrai Parisien les heures heroiques

de l'invasion : fuir, aux jours d'angoisse, lul eut sembl6 indigne ; il rappelait avec fierte I'attitude splendide de Paris,
tandis que son sort se jouait A la bataille de la Marne. II ne

parut pas plus intimide A I'epoque critique de 1918, quand on

entendit &clater les obus allemands.
II n'etait plus question de littera.-tre a;t-!
philosophic. ?.
Portal suivait par la pens6e ses amis au front : et quand il les
revoyait quelques heures, au tours d'une permission, il ecoutait avec mnotion ce qu'on lui disait du merveitleux Mlan de
I'Ame francaise, de l'esprit de sacrifice, du mouvement religieux qui soulevait les cueurs ; et, fidele a sa m6thode, il
les emmenait A !'occasion pour redire A d'autres, meme A un
auditoire de bonnes Soeurs et d'enfants, les impressions qui
I'avaient touch6.
II suivait aussi ht politique gen6rale. On n'avait pas oubli6
le h
cia
s. t
a -- e--4z-renelle : et il se trouvait que ce modeste prttre etait, pendant la guerre comme durant la paix,
un des hommes les mieux informs de Paris. Ce n'6tait point
chez lui pure curiosit6 : outre I'int6rft patriotique, il etait
attentif A discerner, parmi les &venements, les occasions qui
pouvaient servir son oeuvre et les interhts de ses amis. II le fit
A plusieurs reprises, notamment du c6tede la Russie.

La paix ramenait des joies et des ýsp6rances, mais aussi

des soucis, et tout d'abord des pr6occupations matirielles. Le
P. Portal sentait peser plus lourdement qu'autrefois les char-

ges de son grand appartement, et moins encort qu'autrefois

il 6prouvait I'envie de le transformer en pension de famille.

Plus d'une fois, sa pensee se tourna vers Saint-Lazare. II

avait pour- sa Congregation une affection filiale . ii y comp-
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tait d'anciens et sirs amis, notamment le supdrieur general,
M. Verdier. Se retirer A Saint-Lazare ne Iui faisait pas peur;
mais tous les soirs, A 9 hbures, la porte de la vieille maison
so ferme impitoyablement. Et alors comment reunit ses amis
et ses jeunes gens ? !I put heureusement rester rue de Grenelle, avec une petite communaut6 quil ne fit rien pour
accroitre, car son rove d'y organiser ddfinitivement le groupe
ideal, foyer vivant de son oeuvre, ne se r6alisait pas plus
apres la guerre qu'avant. Ce lui fut une joie, n6anmoins, de
conserver son chez soi ; car son action ne s'6tait pas ralentie,
son apostolat etait aussi actif, et qui eat dit, trois ou quatre
ans avant sa mort, que le P. Portal allait vers soixante-dix
ans?
L'oeuvre des Normaliens reprenait, plus vivante que jamais.
La guerre avait fait des vides irreparables : telle la mort de
Bera, un des plus intelligents et des plus fid6leb & l'inspiration du maitre ; mais les jeunes 6taient venus aussi nombreux et aussi fervents que jamais ; les reunions et les retraites reprenaient comme auparavant.
A d6faut d'une revue sp6ciale A son oeuvre, ii poussait ses
amis A dcrire dans d'autres, notamment dans La Revue des
Jeunes. II trouva dans ce milieu distingu6 un milieu tellement sympathique qu'il se d6cida A y publier quelques pages
sur L'Anglo-Gatholicisme et l'union des Eglis'es. Ce fut, disait-il, la premiere fois qu'un article lui rapporta quelque
chose. II donna encore A la meme revue : Une croisade de
pribres et le Mouvement d'Oxford.
II continuait, d'autre part, son apostolat social dans l'oeuvre de Javel, et, revant de la rattacher un jour A celle de
I'Eglise, qui restait sa pens&e fondamentale, ii donnait aux
lprs~nnes qu'il y avait grouples le titre de Dames de I'Union.
Si les circonstances offraient la moindre occasion d'agir, il
4tait toujours prAt A la saisir. Une revue amricaine, The Constructive Quarterly, ayant demandQ un article sur ce que les
catholiques francais avaient fait pour I'Eglise russe, ii documenta I'abbe Calvet, comme il I'avait fait autrefois pour
la vie de I'abb Morel. Une autre fcis, il lui prkta un concours analogue pour une serie d'instructions prech~es A SaintLazare durant la neuvaine de la Pentec6te. Reunies en un petit
livre, sous ie titre : Le probleme catholique de l'union des
Eglises, ces pages sont peut-ctre le meilleur manuel et la plus
sure introduction pour l'6tude de ces questions. L'abbW Portal
en etait particulibrement satisfait.
II ne voulait pas, d'ailleurs, que 1'6tat actuel de la Russie
lblchevis&e fit un motif de s'arreter et de renoncer aux travaux commencds. II y avait IA, disait-il, un t6moignage A
'rendre au passe, des oIlments pour I'histoire et des pr6paratifs pour I'avenir. Ne fallait-il pas toujours, A tout hasard,

ktre pret ? Quand il fut question de fonder A Paris un service

sp6cial pour les 4trangers, spicialement pour les Russes, l'archev&chi s'adressa A M. Portal, qui indiqua, pour Atre le secrdtaire de cette meuvre importante, un de ses amis orient6
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russs
On peut penser si la d6claration de la corvocation anglicane
de Lambeth le trouva indifferent ! N'4tait-ce pas, pour lui et
ses amis, la meilleure justification de leurs espoirs et de leurs
efforts ? Fallait-il laisser aux Orientaux d'Atre les seulS A
tepondre A ce geste d'union ? Ni Lord Halifax, ni lui, ne le
crurent ; its trouverent un echo chez le pr4lat dont la valeur
intellectuelle et I'ascendant moral Ctaivnt 6gales A sa haute
situation h6rarchique, et au r6le social qul l'avait poussk an
tout premier plan des grandes figures catholiques, le cardinal Mercier. En quittant Malines, apres la premiire repcontre,
le P. Portal btait ravonnant : les longues ann es de silence
et de patience n'4taient pas st6riles, puisqu'elles portaient
up pareii fruit. II se mit aussitot en-nouvement
et vint 4
Strasbourg offrir aux bons amis qu'il avait A la Facpltd de
th6ologie de prendre part aux Conversations qui allaients'ouvrir. Les gens de Strasbourg ne purent se rendre,a son invitation ; d'autres savants catholiques accepterent, parmi lesquels Mgr Batiffol, dont I'adhesion lui fut particulibrement sen-

sible. Les jours de Malines furent de beaux jours. Tous les
espoirs semblaient permis. e Le cardinal Mercier, dcrivait le
P. Portal, le io janvier 1925, a traverse Paris, retour de Rome.

II a 6t6 encouragd et approuvd chaleureusement pour les Conversations de Malines. Le projet de concile fient toujours.
L'annonce officielle en serait faite vers la Pentec6te. II y aura
IA, j'espere, une occasion de travailler A I'union des Eglises. a
Une fois de plus, I'esp6rance 4tait primaturee. Le 23 janvier
1g26,, le cardinal mourait ; au mois de juin suivant, le P.
Portal s'6teignait A son tour ; mais Pavant-veille de la

pnort

du grand archeveque dp Malines, ii avait assist ALI'incompara-

rable scne de ses adieux A Lord Halifax, scene dont ii fit,
danS La Croix du a fevrier 1926, un si touchant r6cit. C'est
1'image qpi dut illuminer les derniers mois de sa vie terrestre
et sur laquelle se. fermbrent ses yeux. Entre ees nobles Ames,
I'unipn avait dja &td6 v&cue.
Le P. Portal et le cardinal Mercier disparus, I'muvre pour
laquelle its avaient joint leurs derniers efforts ne pouvait etre
reprisp par personne. Fille tomba d'elle-mme, ou plut6t, car
des pensees comme celle-lA ne sauraient s'eteindre, la Providence la mit er veilleuse. .
I1 ayait 6tM don6o au-P. Portal d'etre un incomparable a aqimqteur ,. 11 ne devait pas etre, au mrme degrd, un rdali

sateur. La cause, en est due, en grande partie, aux circonstances. On n'est pas en vain en avarce d'une g6ndration
Deux fois, I'peuvre anglo-romaine sembla toucher au but, deux
fois elle se heurta aux mrnmes pbstacles.
II semble d'ailleurs aussi que, sur le terrain pratique des realisations inmmdiates, iln'ait pas 6t6 si bien do'u que dans le
domaine des intuitions de I'esprit et des lans du creur. Cest
une impression que durent pnrfois eprouver ses collahrateurs.
Peut-&tre la sagesse un peu terre a terre des acharnds realisateurs ne se concilje-t-e|e pas aismefnt avec la vivacitd d'ima.
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gination et la penetration d'esprit de ceux qui sont destines

A dcotvrit. et ihdiquer tes nouveaux chemins. Le P. Portal
um merveilieux eveilieur d'Ames6
est de ces derniers. II a et6
c'est un rble que nul ne peut lui contester et dont I'action
n'est pas finie. A ce titre, ii merite une plac deehoix parmi
les esprits.,minents qui ont ilustr6 le catholicisme moderne.
M. I'abbd Hemmer, en terminant son article : M. Portald apt,tre de I'union des Eglises, le rapproche du cardinal Mercier.
Aprbs avpir cit4 les paroles d'un Anglican : « Le cardinal Merl'atmosphbre religieuse de l'Angieterre ~4 i
cier a changj
ajoute : , Peut-etre devrait-on dire de M. Portal qu'il a
chang6 quelque chose A l'atrnosphlre religieuse du monde w.
Ceux qui ont connu l'abbe Portal ne trouveront pas it'loge
exagere.
(La Vie Spirituelle, juillet-aodt 1937).
ChAions-sur-h
arne
Albert GRATIEUX.

LOUVAIN
MOiNSIEUR HUi3t1ET WILLEMS
(i5 septembre 8gi - 6 juin 1938)
Au moment oh par les maisons tde Bruxelles et de Vis6,
U. province beIgge doible le nombre de ses maisons, ele perd

aiusi en La persone de M. Willems, sup

ienr et fondatei4

de I& mase~ de Lotvain, ·s de ses vteillears ounrieis. La veile
mewae de Sa moirt, ses suprieurs I'avaient Asign6 pour jetit
les bases de la maison de Bruxelles. M. Willems ''a done pas

sa que

c•ltat une fois de plus & li que I'on faisait appel pour

organiser cette itovele fondation. Sans doute le ben Died
a-t-il jug6 qnu'l avait assez travaiB6 et qu'*t*i venu le temps

Au tep"& et de la Ic6mpense ternelle.
M. WiMesA naqait * Ruremonde, dahs fe Linboetg ieAa•mrnites, commei'0ees aA
iandais le IS septekAbie 1871. Seh
colltge 4piscopal de sa vfile taatale et acwevies & I'eOe posatan ftinaire interna
tolique de We~nhinttsbrg, l'achemaini
de Saint-Lazaxe. 11 ne quittera Phis qu'ai lendeMtii de4je
.
ordination sacerdotale qei eat ieu le 9 juin igoo. Cietse
csancsie•ce, ce ime e 9 jiaiA, ntiAs 38 -Atpfls tsd, 'h thantert
e angei.. Ic bas,
pres de sa.depoaiBe IT' pTar0•sism dedwaWca
sir ter e, c'tait avec quelquese conft~es et ses chers anii*a-

ristes, tot ane phaange de conMebts

blanches 'nui hA faisait

davantage ecere qui
escorte; an ciel, je pense, ii y en a Aeu
l'accei~Mh ~t avec les anges, car M. WiRems s'eet patticulWremeat dpens6 an seavice des Filer de la Charit. N'6tait-e
la Maison Saint-Joseph qi te r6clame clmme son fondatear
et son premier bienfaitear, on poarrait dire que soft apotolat aupras d'eles est le principal joaA"desa coironne. , Ce devait,
sans doute, 6tre *n anm6nier de soeurs ., ai-je ewtendhu def

par vm passant irapp6 par 1'imposart d&fil d'a.e petite veWn
ait
tre
taine 4e s~ws suivant te corilard. Cet bhime e eSe
pas tout , fait.
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En effet, apres quelques aunnes de professorat an grand .sminaire de Constantine et un bref sejour a Wernhout, M.
M Wilems
devint missionnaire missionnant en Belgique. Apres la mort
de M. Vandamme, survenue au dbbut de la guerre, il assuma a
Liege m6me les fonctions de directeur des Filles de la Charitn.
Pour dire comment il s'en acquitta, je ne pourrais mieux faire
que de transcrire ces quelques lignes 6crites par une sceur au
lendemain de sa mort.
* Le Pdre Willems a apporte dans son ministAre aupres des
Filles de la Charit6 une bont6 a toute 6preuve, un tact parfait,
une rare delicatesse de ceur. Sans doute, il voyait les faiblesses, mais il les jugeait avec indulgence tout en les reprenant
avec virilit&. Toujours a propos il avait le mot qui console,
qui r6conforte, qui redresse.
SSon affectueuse sollicitude allait particulibrement aux
soeurs malades et infirmes: il s'attardait volontiers aupres
d'elles et savait les couter parce qu'il avait un cceur compatissant. Son passage laissait toujours dans I'Ame plus de g6n&reuse acceptation de la souffrance, plus de confiant abandon
dans la paternelle bont6 de Dieu. Malgrb ses multiples occupations, il n'hesitait pas a s'imposer un long voyage pour donner
& une sceur mourante le r&confort de sa visite et 1'aider a se
preparer an dernier sacrifice. x
Ce resume de 1'activit6 de M. Willems aupres des sceurs
vaut un panegyrique. Je me garderai bien d'y ajouter quoi que
ce soit. Je tacherai seulement d'esquisser bridvement la physionomie de M. Willems en taut quesupirieur de l'6cole apostolique de Louvain.
Apres ce qui a AtW dit plus haut on comprend ais6ment quel
sacrifice dut etre pour le cher d6funt le changement complet
de vie que lui imposa cette nouvelle charge. II l'accepta cependant sur les instances reit6r6es des superieurs majeurs. Et malgrd
les apparences, il n'y eut pas, dans I'occurence, de cassure entre
le passe et I'avenir. Au contraire. GrAce aux nombreuses personnes qu'il s'6tait attachkes au cours de sa viedemissionnaire,
il put rapidement mettre sur pied la nouvelle fondation. II y
r6alisa m6me le petit tour de force suivant: au debut de septembre x929, quand il prit possession de l'immeuble ligu6 par
les Chanoinesses de Saint-Augustin, ii n'y trouva m6me pas
une vulgaire caisse pour s'asseoir; moins de quinze jours
aprfs les eleves etrennaient une maison garnie d'un mobilier
complet et reluisante de propret6: ancienneet rajeunie a la fois.
Ce sera bien toujours cette m6me propret6 et cet ordre impeccable qui frapperont, au premier abord, les visiteurs de la
maison. M. Willems n'avait pas reni, ses origines hollandaises.
Aussi les 6lves ktaient-ils vraiment formns sur ce point. An
demeurant c'6tait surtout la distinction des manieres et celle
de l'ame que M. Willems cherchait a obtenir de ses enfants;
cette parfaite correction e cetfe courtoisie dont il leur donnait
un si bel exemple. Delicatesse et dignite; voilk bien deux de
ses qualit6s maitresses. M. le Superieur avait une conscience
tris vive de sa responsabilit6 d'6ducateur de futurs pretres.
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Sur la petite revue qu'il avait fondde, il- replacait a chaque
fois ei exergue ce texte de Saint Vincent: a Pensons-y tant
que nous voudrons, nous ne trouverons pas que nous puissions
contribuer a rien de plus grand qu'A former de bons pretres.
C'est I'ouvrage Je plus relev6 et le plus important pour le
salut des Ames et pour I'avancement du christianisme. a
Aussicetteconsciencedefaireceuvre importante le rendait-elle
tres exigeant. n entendait que leh 616ves de 1'rcole apostolique,
ceux nawme des classes inM•rieures, donnassent toujours le bon
exemple au college de la ville oh ils suivaient les cours. Pour
hli une note a bien - ne le contentait pas; seule la note t tras
bien * lui donnait satisfaction. De cette fermet6, parfois difficile a appr6cier an moraent meme, ses anciens el0ves lui
savent gr6 maintenant. Sous ces dehors de s6v6rit6, M. Willems
cachait un grand fonds de bont6 qui paraissait d'ailleurs sonvent au grand jour.
La plus penible des privations que la maladie lui imposa
pendant le dernier mois de sa vie fut d'etre s6par6 de ses 416ves.
SMes bien chers enfants, leur dit-il un jour oh, se sentant

mieur, il &ait descendu a 1'6tude, mes bien chers enfants, je
souffre beaucoup. Mais la plus graude douleur que j'ai ressentie,
c'est celle de ne plus pouvoir descendre pour vous dire combien
je suis heureux de vons revoir... »
11 s'Atait r6serv6 d'annoncer aux 61Mves le but de I'excursion
annuelle; s'il ne pouvait plus les y accompagner, il voulait
dp moins etre t6moin de I'explosion de leur joie en apprenant
cette rejouissante nouvelle. Personne ne se doutait alors que
cette joyeuse journe dont il 6tait I'animateur serait pour toute
la maison une journ6e de deuil. M. Willems mourut en eflet
d'une apoplexie an moment oh toute la maison etait en excursion. Ce fut par t61phone que nous en ffmes avertis. Rien
n'avait fait pr6voir ce rapide d6nouement. M. le Sup6rieur se
remettait tout le bon de la bronchite qui I'avait forc6 de s'aliter
pendant pres d'un mois. Le matin il avait dit encore la sainte
ce qu'un confrdre restAt
messe et il s'etait lui-meme opposi
a la maison pour lui tenir compagnie. Seul son neven, 6mve
de la maison, etait pres de lui. Notre chapelle 6tant trop petite,
les obseques se firent a l1'glise Sainte-Gertrude et 1'enterrement au cimetiere du Park. II repose dans le caveau construit
par les Filles de Charit6 de la province de France, qui avaient
une maison de retraite pour les sceurs AgAes et infirmes.dans
ce meme immeuble que nous occupons maintenant.
Pendant le trajet de l'6glise an cimetiere, mes regards furent
attires a plusieurs reprises par une tres vieille soeur qui suivait
le cortege d'un pas fatigu6 et un pen chancelant. Elle avait
certainement d6pass6 les soixante-dix ans et il Ini eut &t6facile
de prendre place dans une des voitures oh d'autres 6taient dejA
montees. Mais non, malgr6 son Age et sa fatigue, elle tint a
faire a pied les quatre kilometres du parcours. Et ce voyant,
je pensai que sans doute M. Willens avait df etre pour elle le
bon prAtre que tant d'Ames guettent sur leur route. Avec elle,
d'autres garderont de lui ce meme souvenir. Charles GICLEn.
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S(EUR AUGUSTINE BARBRY
SUPtRIEURE DE iI'HOPITAL CENTRAL A

PRKIN'

Que nous sommes petits avec nos parlottes, nos parchemins,

notre science, notre erudition et los d&corations, en presence
de ces humbles et nobles femmes qui, comme cette digne fille
de Saint Vincent de Paul, ecemment dkc6d4e & PNkin, ont
consacr6 une longue vie a soulager la misre d'autrui, 6 aUlger
la souffrance de leurs semblables et qui, en semant le bien
astour d'eiles, ont contribu6 a faire aiiuer bieu et a faire
benir jusqu'aux extrimites de la terre la cornette de la Fille
de la Charit&.
C'est la pens6e qui me vient A l'esprit en commnenqant la
redaction de ces lignes consacres h la m6moire de Soeur Augustine Barbry, dc6d~d le 20 mars 1938 a Pekin ; et c'est avec un
sentiment de vritable vineration pour ses vertus que j'entreprends de rappeler Ie souvenir de cette sainte femme.
* *
L'enf*at. - Augestine 3arbry aaquit Me iS 4eembre 1877
S.Sally-sur-LyU, dans le diocese d'Arras, a sein d'une de ces
nombreuses et chr6tiennes famiies du nord de la France, qui
torment le riservoir de I'Eglise et des families reigieuses.
L'avant-deraife de onre enfants, elle ne connut pas son pIre
mort le 29 novembre x879, aeoms qu'elle 'avait pas encore
deux ais. Elle tat 61evye par sa mere, emme vaillwate et profoadement chrtienne. Si le fruit fait connaltre t'arbre,1'enfant
fait connattre la mtre. Scear Barbrv aurait pu r4p6ter avec la
imeie vit6 ce e e Victor de Laprde ecrivatt a lI sienne :
Non, en moi, riewn n'est hon qusi we rous appartienme,
A vows, swar simple e-fort, d'oA I'orgweit est absent,
MA Mire fet Vous m'avez dom1 de votre sang
Plus qu'*• enfa t fjasis n'es rei diela sienne.
Cette grande chr tienne a 6tehonor6e par la bivine Providence qui appela a son service deui de ses enifants: sa file
Augustihe, Flle de la Charit&, et son ils Etienne, pretre,
actuellement encore cure dans Be diocese d'Arras.
En dehors de ia forte 6ducation recue au foyer maternel,
Augustine 6tudia B 1'icole du village qui 6tait alors dirigee
pax les Soeurs de la tProvidence de Rouen. A douze ans elle
fut confi6e anu Sceurs Ursalines qui avaient un pensionnat &
Saint-Omer; elle y tudia pendant trois ans et en sortit avec
son brevet.
Rentree i la maison elle partagea avec sa mere le loin du
m6nage. Pieuse, bonne et un peu timide, elle mena jusqu'a
vingt ans une-vie laborieuse et effacee.
*

la

*

Fil« de Ie Cbharit. - Augustine, ortree de tous les dons de
ature et do la gr&ce, ahait btent6t atteindre sa vingtieme
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annee : le moment 6tait arriv6 pour elle de songer serieuse~
ment a orienter sa vie. Son choix se porta sur la famille de
saint Vincent de Paul. C'est le 6 d6cembre 1897 qu'elle entra
au Seminaire des Filles de la Charit6. oh clle se fit hientit
remarquer par le s6rieux et la feryeur de sa pi6t6.
L'annee suivante elle prenait la cornette et debutait dans
la maison de Saint-Nicolas-des-Champs a Paris, oh elle enseigna
pendant sept annees, jusqu'au jour de la fermeture des 6coles
congr6ganistes, sous 1i ministere d'Emile Combes. Ce fut pendant son sejour en cette maison que Scour Marie fit appelee
a prononcer ses premiers Ycoux le 8 dcembre 19o2.
* *

Missionnaire. -- Avide de sacrifice, Scur Barbry profita
de la desorganisation des oeuvres, par suite de la persecution,
pour demander d'aller travailler a la conversion des infidles
i 1'6tranger. Sa demande fut agreee : elle recut son placement
pour la Chine, an grand d6sespoir de ses compagnes qui appr6ciaient grandement sa vertu et ses talents, et qui apris plus
de trente ans, en gardent encore un vivant souvenir.
Elle quitta la France en janvier 90o5 et d6barqua en Chine,
i Shanghai le 25 fevrier suivant. Son premier poste fut I'H&pital G6neral, grand 6tablissement international des concessions enrop6ennes, qui depuis sa fondation, en 1863, 6tait
dirig6 par les Filles de la Charit6, et que la penurie de sujets
allait bientot obliger d'abandonner. Sceur Marie passa six ans
dans ce grand et riche ktablissement, et ne le quitta qu'au
depart des Filles de la Charit6. Ce sejour dans cette maison
Ipi fut utile : i1 lui procura qne exp6rience et des connaissances
pr6cieuses pour 14 mission que la Providence lui r6servait i
Pekin,
Suprieure de I'Hipital Saint-Vincent. - Lorsque, en 1911, les Files de la Charit6 quitterent I'H6pital CG6nral de Shanghai,
Sceur Barbry fut nommie Suplrieure de lH6pital Saint-Vincent,
i P6kin, maison que les changements et la mort de plusieurs
Soeurs avaient laiss6e dans le dsaroi. L'arrivee de ia jeune
et intelligente Sup6rieure ranima aussit6t les energies languissantes et infusa une nouvelle vie aux, oeuvres de cet 6tablissement. Elle les dkveloppa encore en y ajoutant pour les
jeunes fillp du quartier un ouvroir qui, malgr6 une gr6ve
suscite par deux ou trois mauvaises f~tes, prit bient6t une
grande extension, et n'a cess6 de prosp6rer pour le plus grand
bien matriel et moral d'une centaine de jeunes ouvrirea
Ce fut encore Soeur Barbry qui fonda une ouvre jusque-la
inconnue en Chine, l'Association des Dames de la Charit6,.
qui r6unit les m&res de famille de 14 paroisse du PDtang.
* -

L'HSpital Central de Pdlin. -

Vers l'anree 107r

un groupo

-- 760de riches industriels ou fonctionnaires chinois, r6solurent de
doter la ville de Pekin d'un h6pital mod6le, capable de soutenir la comparaison avec les ktablissemehts similaires fond6s
par les Europ6ens en Chine. Pour cela ils achethrent a I'Ouest
de !a ville un assez vaste terrain sur lequel ils lev6rent un
important batiment d'apres des plans venus d'Am6rique, et
s'assurdrent le concours de m6decins formns aux m6thodes
europ6ennes.
La Providence voulut que les organisateurs fussent tous
des connaissances d'un grand industriel catholique de Shanghai,
M. Loh Pa-Hong, le cel.re homme d'oeuvres, qui vient de
faire une mort si tragique. Sa popularit4 et sa longue experience des oeuvres charitables valaient a ce grand homme de
bien beaucoup de cridit sur ses amis, paiens comme cbr6tiens.
Sans le moindre respect humain, M. Loh conseilla aux organisateurs, qui 6taient tous paiens, d'avoir recours A la collaboration de religieuses catholiques pour la direction des divers
services du futur bhpital. Le projet fut adopt6 avec d'autant
plus d'empressement qu'il facilitait leur tache administrative.
On chargea done M. Loh de faire les d6marches pour s'aboucher avec une commanaut6 qui vouldt accepter cette proposition.
En ce moment les Filles de la Charit6 avaient I'avantage
d'avoir comme Visitatrice de la province de Chine la Seur
Marie-Anne Lebrun, qui y a laiss6 un si grand souvenir, et
qui a W6tdepuis appel6e a de si importantes fonctions. Ce fut
avec elle que M. Loh entra en pourparlers. 11 plaida si bien
sa cause, que peu de temps apres. ma Seur Lebran, mnnie
des autorisations nkcessaires, faisait le voyage de P6kin, et y
signait avec I'administration de I'hbpital une convention qui
confiait une partie des services aux Filles de la Charit6. Les
ndgociations avaient 6t6 men6es rapidement et amicalement.
Comme couronnement de l'accord, ces Messieurs invit6rent a
;un banquet Mgr Jarlin et son procureur.
*

*

L'isnauguration. - La construction du nouvel h6pital ne
fut achevde que dans les premiers jours de l'ann6e 1918. II
regut le nom d'HOpital Central; et son inauguration officielle
eut lieu le dimanche 27 janvier 1918. Parmi les nombreuses
personnalit6s prdsentes A la c6r6monid, se trouvaient le repr&Ssentant du President de la R6publique, le Ministre des Communications, M. Tsao Jou-Lin, rex-Ministre des Affaires EtrangAres
et ancien ambassadeur, M. Soun Pao-Tsi, Mgr Jarlin, etc., etc.,
et dans un coin, deux modestes Filles de la Charit6.
Apres le discours de pr6sentation par le m6decin en chef,
Mgr Jarlin fut amicalement invit6 a prendre la parole. L'dv6que
de P6kin s'exkcuta simplement, et en deux mots tdmoigna
son admiration pour la grandeur d'une entreprise, due en
presque totalit6 a l'initiative priv6e, qui faisait grand honneur
a la Chine et prouvait les progrds accomplis dans le cours de
quelques anndes.

-- 761 Ces paroles, que I'on sentait inspiries par une sincere sympathie pour les Chinois, eurent un grand succes et furent
relev6es avec reconnaissance par Son Exc. M. Soun Pao-Tsi.
Le matin m6me de cette ckremonie officielle, avait eu lieu
une autre inauguration, que les comptes rendus ne mentionnerent pas: pour la premiere fois avait 6t6 c616br6 le SaintSacrifice dans lkratoire des Soeurs, et Notre-Seigneur, le premier,
avait pris possession de la maison, pour de la pouvoir r6pandre
ses ben6dictions sur ce quartier de la vieille capitale.
Un aperfu de 'Hopital Central.- La maison qui va devenir
le champ de manoeuvres, le Quartier G-n6ral de notre Sceur
Barbry pendant les vingt dernires ann6es de sa vie, avait
vraiment grande allure, au milieu des maisons chinoises qui
lentouraient. Au moment oh fut construit I'H6pital Central,
c'est a peine si on avait creus6 les fondations de I'H6pital
Rockfeller ; c'6tait done le plus complet et le mieux install6
de tous les 6tablissements similaires de P6kin.
C'6tait une construction europ6enne a trois 6tages, tout en
ciment arm6, dot6e d'un ascenseur et ayant le chauffage central dans tous les appartements. Les chambres des malades
6taient orieqttes face au sud et ainsi ensoleill6es toute I'ann&e.
Deux grandes terrasses permettaient aux convalescents de
prendre I'air sans avoir A descendre dans le jardin. De ces terrasses on jouit d'un magnifique panorama: la ville de P6kin
avec sa haute muraille et les palais imperiaux d'un c6t6, de
I'autre les collines de l'ouest, sur le flanc desquelles s'6tale le
Palais d'6ti.
En arrire de 1'h6pital, l'Administration avait construit un
pavillon sp6cial pour servir de logement aux Sceurs. On leur
avait demand6 le nombre de pi6ces dont la petite communaut6 aurait besoin; et ce fut le procureur de la Mission qui
fut charg6 de surveiller I'excution du plan. C'6tait une maison
& un 6tage comprenant au rez-de-chauss6e : un salon, une salle
de communaut6, un r6fectoire, une cuisine et deux chambres
libres. L'6tage 6tait am6nag6 po•i contenir l'oratoire, un dortoir, une petite infirmerie et une chambre de bains.
Comme on le voit, le plan primitif ne comportait pas de
chapelle. Ce ne fut qn'un an on deux plus tard que l'Administration en construisit une a c6t6 du pavilion des Sceurs, assez
vaste pour contenir le personnel et les malades catboliques de
l'h6pital et mime les chr6tiens du voisinage.
*

*

La Supbriure de I'H6pital Central - Le lecteur a certainement compris que la Sup6rieure de Vh6pital n'6tait autre
que la Sceur Barbry. Le choix de la Sceur Visitatrice 6tait onne peut plus heureux; peu de sujets en effet r6unissaient un
ensemble de qualit6 naturelles et morales au meme degr6
qu'elle.

Itelativeinent jeune, Soeur Barbry joignait a une taille avantageuse une physionoinie sympathique, qu'illuminait un regard
doux, timide et pur comme le cristal. Sa tenue simple et digne
rivelait en elle un tact exquis et une parfaite education ; sa
seule vue inspirait le-respect et portait an bon Dien. Alliant
la bont6 et une tendresse maternelle pour le malheureu, a
une grande Bnergie et force de volont6, elle' tait providentiellement pr•parde pour remplir les devoirs et surmonter les
difficults de 'leuvrequ'on lui avait confide.
On devine sans peine que les soubaits pompeux de I'inauguration ne suffsaient pas a creer a la Supkrieure une situation
de tout repos. Sans doute le principal foodateur de I'h6pital,
M. Sze.. directeur du Loung-Hai, bien que pajen, ne cessa
jamais de professer pour elle une v6ritable veneration, et de
preter un concouts empresse & toutes ses pieuses entreprises;
mais il etait a ses affaires, loin de PNkin, .o il ne faisait que
de rares apparitions. C'est avec les administrateurs, le tresotier, les docteurs et leur clientele installke dans les diff6rents
services que la Supdrieure devait traiter journellement. Son
r61e d'auxiliaire ne lui donnait qu'une autorit6 fort limitde
sur les nurses dipl6m6es et les domestiques pay6s par le tr6sorier.
Pendant les premitres anntes, Sceur Barbry eut souvent i
soufrir de cette administration palenne et mime sourdement
hostile ; mais elle ne se ddcouragea point et, a force de patience
et de d6vouement, elle sut s'accommoder k ce milieu et profiter
de la libert qu'on lui laissait pour faire tout le bien possible
tant an dehors qu'au dedans de 1'6tablissement. Par sa vertu
et son tact elle arriva mm&e A s'imposer et a conquerir une
autorit6 que tous respectaient, et qui devint definitive le jour
.06 les administrateurs paiens eurent dilapide le capital de
la fondation.
Au nombre des peines silencieusement supportees durant
son administration, il faut noter les conjonctures p6nibles au
milieu desquelles, elle et ses compagnes vcurent, le jour oh,
sous pretexte de r6formes A introdaire dans I'h6pital,. i fut
question, de remplacer les Filles de la Charit6 par des religieuses
d'Une autre nationalit6. Le projet ayant etd critiqu6 par la
presse chinoise tomba . 1'eau, et I'affaire fit long feu.
Un autre jour elle recevait un violent reproche d'une haute
personnaliti survenue an moment precis oh toutes les Seeurs
4taient prises par leur service aupres des malades, et qui se
plaignait durement de n'etre.pas revue avec les honneurs qui
lui etaient dns. Sreur Barbry s'excusa modestement d'une
faute qu'elle n'avait pas commnise, selon les exemples laiss6s
par saint Vincent de Paul. La Charit6 pardonne tout, et
l'Humilit6 arrange tout.
Les au~twes du dekors. Soaur Barbry ne cessa pas
tions utiles an corps et a
touiours prete k adopter les

A 'intdrieur de I'H6pitalCentral
un jour d'introduire les ameliora'Ame des malades, et se montra
ceuvres qui se pr6sentaient :comme

par exemple le secours apport6 durant de longs mois au.
nombreux orphelins des grandes inondations, puis A cenx de
la famine du Kansou, l'hospitalisation des bless6s et des malades,
victines des guerres civiles, etc.
Mais son z6Le semblait s'exercer plus encore en dehors de

PHopital Central qu'au dedans. Atisi done, a l'occasion de

la fete de Noel, elle sindustriait pour faire chaque annie une
distribution d'habits k plus de 400 enfants pauvres. Elle avait
install en ville plusieurs dispensaires, oh une de ses compagnes allait plusieurs fois par semaine panser des plaies,
distribuer des remedes et ondoyer des petits moribonds. Elie
entretenait plusieurs petites dcoles oh I'on apprenait le cat6cbisme et lea prieres, et oa des cat6chumanes se preparaient
au bapteme. Plus recemment elle fut invit&e par la police
chinoise a visiter une prison, oi en soignant les malades elle
6.tait autorise a consoler les prisonniers et a exercer auprEs
d'eux uu fructuesu apqstolat.
S.*

Asite Noire-Dawn de Louwdes. L'euvre
laquelle Sceur
Barbry a consacr4 le plus de d6vouement est 1'Asile des Men-

diants.

Cet etablissement avait 6t6 ouvert par les soins de la Municipalit6 de P6kin, pour delivrer la capitale d'une armde de
Snendiants qui rappelait assez bien celle qui desolait nos grandes
cites du temps de saint Vincent. Sp6eialement nombreux an
temps des grands froids de I'hiver, surtout A la suite de la
famine on de 1'inondation, ces mendiants venus d'un pen
partout 6taient recueillis par la police et enferm6s dans une
grande maison qui, sous le r6gime imp6rial, servait, une fois
par an, A emmagasiner et distribuer le nz fourni par l'Emperemr
aux families mantchoues. Cette construction n'avait pas Mtt
faite pour servir d'habitaion et 6tait rhellement inhabitable.
Elle n'avait pour plancher que la terre battue ; celui de l'itage
Ssuperieur n'existait plus, de sorte que ces appartements, hauts
comme une 4glise, n'ayant que la toiture pour plafond, et oh
le vent pdndtrait entre les tuiles, in6me en plein hiver n'etaient
pas chauffis, et ne pouvaient pas 1'8tre, faiite de chemin6ea.
.Durant la journde les hospitalis6s se chauffaient au soleil.
A 1'interieur il n'y avait aucun meuble : ni table, ni chaise,
ni lit.. Ces pauvres malheureux 6taient couchds A mime le sol
nu, n'ayant pour toute couche qu'une natte souvent a demi
pourrie, pour oreiller le mur de leur appartement, et pour
couverture les loques qu'ils avaient apportkes en entrant dans
la maison. Beaucoup d'entre eux 6taient 6puis6s par les privat;ons, le froid et la maladie. Dans la chambre rtservke aux
grands malades on pouvait voir ces pauvres gens agoniser
sur leur natte sans que personne s'en 6mit et songeAt a adoucir
leurs derniers moments.
. A ces -centaines d'hospitalises le gouvernement assurait
journellement deux maigres repas de millet cuit a I'eau, sans

-- 764plus. Malgr6 tout c'6tait one grosse d6pense pour la ville qui
n'avait ri les ressoarces, ni l'exp6rience, ni le personnel pour
faire mieux.
J'ignore; par quel hasard la Sceur Barbry eut connaissance
de cet Asile, et qui lui en ouvrit les portes. Des qu'elle eut
decouvert ce foyer de mistres physiques et morales, son coeur
maternel n'y tint plus..Sans se laisser-effrayer par la grandeur de lentreprise et la penurie, de ses moyens, elle decida
d'y apporter remade. Elle fit jouer tous les ressorts de sa diplomatie pour obtenir I'autorisation de visiter r6gulirement
I'Ytablissement et de soigner les nombreux malades de tout
age et de tout sexe qui s'y trouvaient.
Des ce jour cette ceuvre des mendiants devint sa grande
preoccupation. Elle Iui donna le nom d'Asile de Notre-Dame
de Lourdes, parce que ce fut un 11 f6vrier qu'elle inaugura
cet apostolat. Ce que la digne Sup6rieure a d6pens6 la de tendresse, de devouement, pour soulager, gurir, nourrir, v6tir,
consoler, convertir, seuls les anges pourraient nous le dire.
Elle mendiait pour fournir des nattes aux plus abandonnes,
v6tir les plus malheureux. Sans se soucier de l'infection qui
s'exhalait d'un tel milieu, elle soignait leurs plaies, distribuait
des remedes, instruisait les mo.urants, et cela pendant des
heures entieres. Chaque semaine elle leur envoyait une charge
de 16gumes destinus a ameliorer le maigre r6gime qui les empechait de mourir de faim. Elle s'y faisait accompagner par 1'une
ou I'autre de ses compagnes. Une annee, deux d'entre elles
y contracterent une grave et longue maladie qui les conduisit
r6ellement aux portes du tombeau. Dieu eut piti6 de la pauvre
Sup6rieure et lui rendit ses compagnes.
Sceur Barbry exerca cet apostolat pendant huit ans, jusqu'a la fermeture de 1'Asile. Grace & cette d6pense de d6vouement, le bien qui s'est fait dans cette maison est incalculable :
que d'ames y furent rkg6nteres avant de mourir ! Que d'autres
y apprirent le chemin du ciel !
*

.

La fin. - D'autres relateront mieux que je ne puis le faire
de m6moire et A distance, le detail des vertus et des ceuvres
de la Sceur Barbry. Ces lignes ne sont que pour apporter la
contribution. d'un timoin de cette belle vie, et le t6moignage
de la reconnaissance d'un des nombreux missionnaires qui
en ont recueilli le be6fice.
Cette sainte vie a pris fin. D6ji en 1931 elle avait 6t6 autorisoe & revenir en France pour y tronver un peu de repos et
une amelioration & l'6puisement. Deux ans apr4s, sentant ses
forces l'abandonner, elle se r6signa & demander sa retraite.
Les Sup6rieurs eurent la grande dclicatesse de la maintenir
& son poste et de lui donner une Assistante. Cette decision
lui procura la consolation de mourir au milieu de ceux qu'elle
avait tant aim6s, et dans la maisonoh elle avait si bien-travaill6.
Le 19 mars une de ses compagnes 6crivait; a Le boa Diet,

dont les desseins ne sont pas les n6tres, continue de remplir
son Ciel. Notre chere Sceur Barbry va y entrer; elle ne parle
plus et souffre beaucoup. C'est un ange qui ouvre ses ailes ! P
Le lendemain 20 mars, vers midi, elle rendait sa belle ame
i Dieu.
Les fungrailles. - La conscience populaire ne s'y trompe
pas: elle reconnait les v6ritables hros. Le 21 mars on n'a
pas eu besoin d'ordonner a la population de P6kih de manifester en l'honneur de la Sceur Barbry : cette foule qui remplissait la cath6drale du P6tang, cet interminable cort6ge accompagnant religieusement le modeste cercueil de cette Fille
de la Charit6, constituaient un triomphe spontan6 mille fois
plus glorieux que les plus brillants d6~iles. C'etait le triomphe
de la Charit6; c'4tait une canonisation anticip6e. C'6tait la
replique du triomphe fait i la porte du paradis par tous ceux
que Soeur Barbry y a charitablement introduits.
Jean-Marie PLANCHET.

PAUL-FRANCOIS CORSET
(29 juin 188o -

I aout 1937)

Paul-Francois Corset naquit en France, a Tourcoing, importante ville industrielle du departement du Nord, le 29 juin 1880,
d'une famille fonci&rement chr6tienne. II serait curieux de
rechercher le nombre certainement important de pretres, de
missionnaires, d'vceques, de religieux et religieuses qu'a donn6
et continue A donner a l'Eglise cette populeuse agglomeration
ouvriere. La Foi s'y conserve intacte, chaude et vivante.
Cette constatation apporte un dimenti au pessimisme de ceux
qui croient qu'un milieu industriel, par sa soif de bien-etre,
ses luttes de classes, le mat&rialisme de ses aspirations, est
un terrain aride oh ne pent qu'6touffer toute vocation religieuse. Le P~e, Pierre Corset, appartenait & une lignde d'ouvriers et de commernants la mere, Josephine Runflet, tenait
son origine de gens de loi, syndis, avocats. Is eurent dix
enfants comme part de la b6n6diction divine. a La Flandre et
1'Artois ont, suivant le t6moignage du Marechal P6tain, une
race dou6e d'une superbe puissance de labeur et d'un opiniAtre
esprit d'entreprise. Les berceaux n'y demenrent pas vides.
Ces deux provinces possedent la principale richesse d'une
nation; des kommes. a
M. Pierre Corset, sur qui retombait le souci d'elever cette
nombreuse famille, avait l'esprit pratique et obtenait de son
commerce les ressources qui, avec l'aide de Dieu, assuraient
le pain quotidien. La mere, plutbt idWaliste, sans negliger pourtant les int6erts matbriels du foyer, eut a cceur de donner a
ses enfants, avant tout, une forte 6ducation chr6tienne. Dans

-

66--

cette maison, les principes de Foi, la stricte observance des
pr6ceptes de 1'Eglise. la fidelit6 aux habitudes religieuses,
etaient a laa bse du code familial. De ces pieuses coutumes,
il en etait une.. ainte et patriarcale, fort en honneur dans beaucoup de families du Nord, qui 6tait observie avec soin. Chaque
soir, apr6s la priere r6citee en commun, les enfants, grands
et petits, se presentaient, un a un, au pere et a la mere qui
les benissaient, leur tragant sur le .front le sigue de la Croix,
en I'accompagnant de I'invocation traditionnelle. La mere,
parfois, profitatt de cet instant impreSsionnant et plug propice
par sa solepnelle gravit6, pour attirer I'attention sur certaines
incartades, plus on rpoirs reprehensibles. C'6tait conume un
examen de conscience bref et net, et si innocent qu'on fut,
on devait d4jA le commencer avant la maman. Tout se Concluait par quelques mots d'encouragement et d'eshorttion .
mieux faire a Iavenir.
Paul, dans sa premi.re jeunepse, comme du reste tqus les
enfants a cet Age, dutportera son compte pas mal d'espi6gleria.
Un soir, fr6res et seeurs taient r6unis pr6s de leur mere, les
uns et les autres s'occupant a diffiredtes besognes. Paul fit
je ne sais quel tour a sa favon. Jugeant la mesure excessive,
la maman, assise pras de lui, aggrava sa reprimande d'un
argument plus frappant: une calotte. e jeune turbulent,
bien qu'un pen surpris, garde tout son calme, s'introduit les
doigts dans la houcie, enretire une dent, et la montrant triomphalement dit : v M6re, j'avais une dent branlante et qui me
faisait mal, tu me I'as fait tomber, la void, je te remercie.
On devine le fou-rire qui fusa dans la chambre. A cette explosion
de joie, sp joignit la maian qui regretait dj- s!n geste un
peu vif, mais tr6s comprehensible tout de meme, envers son

benjamin qui avait ses preferences. Apre tout, cPtte bopne
mrAe avait-elle retenu, pour la mettre ea pratique, la legon
que le Roi Henri IV donnait a M31e ie Montglat, gpuvernante
dui Dauphin, son fils.Je me plains de vous de ce que vous
ne m'avez point mand6 que vous .avez fopett6 mnoon ils; car
je veux et vous commande de le fouetter toutes les fois qu'il
fera ropiniatre ou quelqie chose de nial, sachant hies par
mai-meme qu'il n'y a nen au monde qui lui fasse plus de
profit que cela. Ce que je reconnais par expxrience m'avoir

profito, car Otant 3 son age, j'ai 6t6 fort fouett6. C'est pourquoi je veus que vous le fassez et que yous le li fassiiez eptendre. » .
Lorsque Paul fut un peu plus grand, il Ini azivait souvent
de manifester ses d.sirs, ses espoirs, d'etre un jfur quelqu'un :
up chef. Si n lui demandait des prdcisions, il r6pondait invariablement: a Etre g6n6ral, avoir un uniforme, et commander
a des soldats. , Sa maman, le prenant au mot, voulut lui reserver
ane surprise. Par un beau matin, appelant son enfant et le
cqndtmsant dais s chambre, elle lui montra un bel uniforme
d'oftieri; : kpi a galans, ceinturon 6tincelant, et une gentile
6p6e. AU ! quelle allegresse. Au comble de ses voeux. le bambin
enoose imiim4iatement I'uniforme et'fier comme un valeureux

guerrier, se promene toute la journe dans la maison, tirant
I'6p6e et 1t rentettant an fourreau. Pendant quelques ann6es,
dans le cercle familial, il ne fut plus appelA que GC•ral Popot.
yoili un caractere de volont6 qui se dessine de bonne heure.
I n'est pas rare, dans les families pieuses, qui conduisent
leurs enfants a l'Eglise, et aiment & leur expliquer le sens des
cer6monies auxquelles ils assistent, de voir ces tout petits
s'essayer Ales imiter... Paul avait chez lui bien suffisamment
e qki'il fallait pour cela, et il se plaisait t organiser des services iiturgiques, surtout s,oan u lais&it le beau r61e. Jeux
d'enfants, apprentissage de la vie. 11 adviot, un jour, que le
ieu ne se passa pas au grz de ses dssirs. Tout le ban et I'arrireban des freres et soeurs avaient Ate convoquis ainsi que la
vieille bonne Leonie. Le programme arret6 etait une messe
avec pr6dication, suivie d'une procession. Paul officiait; son
frdre, depuis mort RWdemptoriste, donna le sermon qui 4tait
une diatribe contre la vicille bonne pour son manque de srieux aux offices. TI fut 6loquent et 6cout6 avec recueilletnent
par tons, meme par celle qui devait, et pour cause, s'y int6resser le moins. Arrive l'Otfertoire, la burette qui devait contenir le bon vin blanc donn6 par la maman, se trouva vide!
L'enfant de choeur s'etait, pendant le sermon, octroy4 le nettar.
Ce fut un jol tapage : paroles pen amenes, disputes et coups,
En reparation, le coupable dut aller demander A la maman. de
regarnir la burette. Mais voili que la mere rtpond : * J'ai
donn6 du vin une premiere fois, je n en donnerai pas une seconde
fois. 3 Alors que faire ? Heureusement, la vieille bonne avait
I'experience des enfants; pour changer le cours des id&e* de
cette pItulente Jennesse, elle fit remarquer que, si la ptrmier
partie du programme tournait court, il restait toujourt a
executer la seconde : la procession. Aussit6t dit, tout le monde
s'empresse; les bannires sont dtployees et on se rend au
jardin, dont on fait le tour deux ou trois fois, puis la sainte
assembl6e se disloque dans la pair et la joie.
Collge. - Montaigne, dant les Essais, au chapitre de I'instruction des enfants, dit: « 11 n'est rien si gentil que les petits
enfants en France, mais ordinairement ils trompent l'esp6rance qu'on en a conrue, et hommes faits, oh y voit aucune
excellence: J'ai out tenit & gens d'entendement, que ces colliges oil on les envoie, de quoi ils out foison, les abrtissent
ainsi. » Voilk un triste rnsultat qu'on n'observera certes pas
dans les colleges libres de notre temps, et les a gens d'entendement s de notre 6poque sont certainement d'un avis different de celui de notre philosophe dui xvri siccle.
A Tourcoing; I'instt•t•.in du Sacre-Caur brillait patmi les
etablissements d'enseignement secondaire. Dirig6 par ds eedu diocese; jouissant d'une 16gitime renonmu6e
csiastiques
l
dans le Nord de la France, ce college admettait chaque ann6e,
tant internes qu'externes, de 400 A 5goo •lves. Une instruction
complete, litt6raire et scientifique, conforme aux progra'mes
de l'Etat, y 6tait donnde et valait a l'Institution de nonmbteux
succds annuels, lors des 6preuves du bactalauratt. De plus,
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une forte education chr6tienne trempait les volontes, formait les caract6res et preparait ces hommes qui, dans les diff6rents domaines de l'activith humaine, portbrent bien haut
le renom de ce college. Desireux de faire partager a ses enfants les benfices d'une telle instruction secondaire, dans un
etablissement de toute securit6, c'est a ces maitres d'une consciepce professionnelle si pris6e, que M. Pierre Corset confia
son fils Paul.
'Au milieu de cette jeunesse studieuse, le nouveau colligien
ne se classa pas dans la categorie des 616ves supkrieurement
dou&s qui remportent toujours, et dans toutes les branches
du savoir, les premieres places. C'etait un bon ordinaire. un
sujet moyen dont les qualit6s etaient plut6t solides que bnllantes, laissant deji entrevoir I'homme d'age mir, intelligence
lucide, jugement stir. Ses facult6s se dvelopperent, ses principes s'ancrerent et s'affermirent. Ses manieres agreables de
bon camarade lui attiraient la sympathie. 11 aimait ! nouer
des relations et avait beaucoup de petits amis, beaucoup trop
de l'avis de sa prudente mere. Celle-ci ne se relichait pas dans
sa vigilance. Elle surveillait les lectures de ses enfants, inspectait leurs livres, scrutait les graphies qui parfois les 4maillaient; elle exigeait, sign6es par les professeurs, les notes de
classe qu'elle contresignait; elle se renseignait sur les allees
et venues, les frequentations de son petit monde a 1& tfte
chaude, et qui aurait pu si facilement &tre induit en erreur,
ne sachant deviner ni iviter le mal. Tous ces devoirs d'une
mere vigilante, soucieuse autant de la bonne sante morale
de sses enfants que de leurs progres scientifiques, 6taient hautement compris de cttte femme forte et n'6taient jamais n6gliges.
Au reste, Paul correspondait docilement a cette vigoureuse
formation familiale et scolaire: respectueux et obeissant envers
ses parents, demeurant affable et serviable envers ses fr&res
et ses sceurs. II veillait, a table, a ce que son voisin on sa voisine ne manquassent de rien. Avait-il d6pass6, dans ses taquineries, la limite permise, il profitait d'une occasion propice
pour offrir un petit cadeau a ses victimes.
Tel un parterre, dont l'aspect des fieurs heureusement dispos6es, offre a l'oeil flatti la gamme harmonieuse de lenrs diverses couleurs, ainsi cette belle famille dtait devant Dieu, qui
se pint a y poser ses regards et a y arreter son choix. On a
remarqu6 que les families qui, pendant la Grande Terreur,
bravant l'6chafud, cacherent les pretres refractaires, eurent
ensuite dans leur descendance de frequentes vocations religieuses. On pourrait dire, de meme, de ces families aux principes s6verement chr6tiens, r4gl6es en tout par la Foi, elles
voient les b6endictions divines faire 6panouir, parmi leurs enfants toujours nombreux, ces aspirations vers un plus parfait
et susciter des pretres, des religieux qui sont I'honneur de
leurs parents. Des dix enfants de la famille Corset, I'un devint
pretre dans le diocese, un autre mourut R6demptoriste, deux
entrxrent chez les Lazaristes et use fille prit la cornette des
Seurs de la Charit6 de Saint Vincent de Paul. Quant aux

autres, riches de la benddiction de Jacob, ils offrirent au Seigneur une belle couronne de nombreux enfants et petits-enfants
(43 en I938), parmi lesquels se fera encore entendre l'appel'
du Divin Maitre.
Saint-Lazare. Paul, apr&s avoir termin6 ses 6tudes classiques, entra au noviciat de la Congr6gation de la Mission.
II arriva & Paris, A la Maison-Mere, au mois de septembre 1898,
pour y prendre la place de son aine, Jean-Baptiste, parti le
mois pr&c6dent en Chine ou il travaille dans le Vicariat Apostolique de Pao-Ting-Fou. Le jour de sa vocation date du
21 septembre 1898. Le s6minaire s'achevait quand il fut appelk par la loi militaire : la caserne le posseda de septembre 19oo
a septembre 19go ; de sorte que le noviciat fut une pr4paration moins aux Saints Voeux qu'a 1'6preuve du c Service P...
11 fut incorpor6 an 43e r6giment a Lille, privilegif
en cela,
puisqu'il avait dans la ville et a Loos des maisons de confr6res ;
de plus, il n'6tait pas loin de Tourcoing. II avait emport6 au
r6giment une statuette de Saint Vincent. 11 aima toujours
beaucoup, disait-il dans la suite, cet objet de piet6, en souvenir des grAces de consolation et de courage qu'il lui avait
procuries.
Pendant son cong6 militaire, il eut A souffrir du milieu,
mais il fut un bon soldat; s'il n'aimait pas le m6tier, il le
subit avec esprit de foi et courage, joyeusement. Son livret
militaire porte : a Bon soldat, excellent tireur , ce qui lui valut,
sur la manche, le cor de chasse en or. Pas d6lib6erment tireur
au flanc, il apprit cependant tres vite, comme tous les jeunes
conscrits, les moyens de s'adoucir l'6preuve. Lorsqu'il etait
de garde a la Prison Centrale de Loos, il savait, a 1'aide de
cigarettes, de quelques chopes, se concilier la sympathie de
son sergent et se faire envoyer en a service command6e ... A
I'Ecole Apostolique oi il 6tait sir de trouver un chaud accueil
de la part du bon P&re Dubois, le sup6rieur de legendaire
m6moire, et des autres confrdres professeurs. Les 6lyves euxm6mes faisaient fete au s6minariste-soldat dont la "prsence
au r6fectoire valait un Deo Gratias.
Libtrd du service militaire en septembre Igol, Paul revint
& Saint-Lazare et commenca I'6tude de la philosophie, de
suite apres la retraite annuelle. II fit les Saints Voeux le 25 mars
1903 et le 27 mai de la m6me annie, il gravissait les premiers
degr6s qui menent au sacerdoce. Un an apres, le 16 mai 1904,
il se prosternait pour la premiere fois sur les dalles du Sanctuaire, an jour du sous-diaconat. Diacre le 19 d6cembre 1904,
Ail recut l'ordination sacerdotale le 17 Juin 1905.
La Chine. - Le Pere Paul Corset, ayant jusqu'ici suivi les
exemples de son grand frere Jean-Baptiste, ne s'arrita pas
en chemin ; lui aussi prit le bateau k Marseille et s'en -vint
retrouver, a P6kin, son aine qui I'attendait pour le conduire
a Tcheng-ting-fou, le 19 octobre 19o5.
Apres un an d'6tudes du chinois, il fut plac6 a Kai-chwang,
vicaire d'abord de M. Morelli, puis de M. Ceska. Rien de bien
saillant a cette epoque qui est la meme pour tous les mission-
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naires : missions, retour, et de nouveau missions. On est port6
par 1'ideal et rien, pas irmee la soudrance, n'etonne ni ne
d6concerte... on s'attcndait a pire. Ayant ainsi passe quelques
mois a l'entrainement, ii fut nonmmi
profcsseur au P'eut Seminaire, 'avec MI. Baroudi, et quand celui-ci alla prendre la direction du Grand S6minaire, il lui succtda comme directeur
du Petit jusqu'a la mobilisation. 11 entreprit la construction
de la chapelle actuelle et agrandit les bAtiments d'habitation.
C'est ai cette 6poque qu'il forma avec M. Dutilleui, directeur
du Seminaire Interne a Chala, pres Pekin, le projet de fonder
une Ecole Apostoliqne lazariste a Chala meme. L'id6e 6tait
de recueillir des vocations tardives, de trier certains refus des
petits sdminaires, dans 1'espoir de multiplier un pen les ouvriers
de la Vigne. Ce projet ne fat pas agr6e ; abandonn6, ii n'a
jamais 6t6 repris malgr6 ia pens6e feconde qui I'avait sugger6.
La guerre. - En aoft 1914, ce fut le coup de tonnerre de
la Grande Gierre. Le Pore Corset fut rappel6 sous les drapeaux; dirig6 vers la France en janvier 1915, il y fut employe
a bien des travaux, en des .lieux bien divers.
Pendant ces jours terribles, ii profitait de ses permissions
pour aller voir ceux et celles de sa famille qui n'etaient pas
dans les pays occupes. 11 cut ainsi 1'occasion de revoir sa sceur,
Fille de la Charit6, soit A Amiens d'abord, soit a Nice ensuite,
oii les Filles de la Charite de 1'Hospice d'Amiens avaient e6t
6vacu6es avec leurs vieillards. Paul devint, dans le Var, interpr6te pour les travailleurs chinois. Apres son retour en Chine,
11 racontait a ses confr6res que ce ne fut point 1l une sin6cure,
et qu'il eat de tr6s grosses difficultis & arranger, parmi lesquedes un commencement d'6meute. Ces incidents le fatiguaient,
le d6primaient; sa pens6e s'envolait vers sa chare Mission de
Chine et, c'est son expression habituelle, il broyait du noir.
Broyer du noir, le cafard, qui done en fut exempt i cette
epoque . Cette amere m6~ancolie lui revint encore, mais heureusement sa maitrise de soi le sauvait : une distraction, une
visite, un d6rivatif quelconque, le remettait de cet etat facheux
et le ciel de son Ame redevenait serein.
A NanLes; s'etait refugi6e une de ses sceurs cadettes. Elle
avait pu, avec ses trois enfants, quitter les pays envahis ; son
mari 6tait prisonnier en Allemagne. Elle &rivait dernierement
qu'elle avait 4tW profondement edifie par la vie sagerdotale
et religieuse qu'y menait son fr6re. Lever a quatre heures,
oraison, messe, br6viaire. L'apres-midi, Paul aimait a se promener avec lea enfants. leur distribnant bons conseils et reprimandes et se permettant de faire parfois quelques corrections.
On redira souvent dans la famille l'histoire d'un certain ours.
L'oncle Paul s'en 6tait all6 se promener avec sa petite ni6ce,
Age de quatre ans, et la mena dans un bazar avec permission
de choisir ce qu'elle voulait. La bambine s'adjugea d'emblee
un bel et grand ours au desespoir de 1'oncle qui ne se souciait
pas de rentrer avec ce troisieme compagnon. Aidant la petite
qui ne voulait pas lAcher cet animal d6ej tant aim6, il prit
le tramway. Dans la voiture, la fillette maniganga son ours
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pendant tout le trajet, de telle facon que tous les autres voyageurs furent pris d'un fol acces d'hilarit6 qui ne cessa, pour la
grande mortification -de l'oncle, que lorsqu'il descendit avec
le malencontreux ours et sa jeune maitresse.
A Paris, Paul se rendait naturellement a la Maison-MWre
des Lazaristes et allait prier dans cette chapelle qui avait 6t6
temoin de ses engagements sacr6s. Il renouait ses relations
avec ses anciens et jeunes confreres qui y logeaient encore,
causant de la guerre, mais surtout de la chore mission de Tchengting-fou. A Paris, habitait son neveu, le fils de sa sceur ainee,
poursuivant ses 6tudes A Centrale. Rien ne ponvait lui etre
envoy6 par ses parents restes h Tourcoing, ii se trouvait tres
gen6 par suite du manque de ressources. Paul se fit son aide
et son consolateur, et ce neveu, actuellement chef d'une belle
famille, lui en a toujours gard6 une vive reconnaissance.
Quand vint I'heure de I'Armistice, le P6re Corset, des qu'il
le put, gagna le Nord dont les habitants avaient tant souffert
de l'occupation allemande. II passa quelques semaines dans
sa famille ; toujours bon, toujours gai, ne parlant de lui qu'en
riant : il remonta le. moral de tous. II alla tout d'abord a Lille,
chez 'ain6 de la famille qui y demeurait avec sa femme, quatre
jeunes gens et leur sceur. D'esprit pratique, il avait pens6 a
se munir d'un. 6norme jambon qui fut requ avec plaisir et
disparut d&s les premiers repas, la jeunesse surtout avait
besoin d'6tre ravitaill6e. Toutefois cette joie de se revoir etait
attristee par un douloureux souvenir: les parents avaient
perdu l'un de leurs enfants, Henri, tu6 accidentellement par
une bombe anglaise alors qu'il 6tait pres de l'aerodrome allemand. M. I'abbe Lecomte, mort depuis 6v6que d'Amiens, se
trouvant pros de lui, I'assista dans ses derniers moments.
C'6tait un saint jeune homme, ii brillait par sa pi6t6 et sa
science. II est probable qu'au soir de I'accident, en avril 1917,
une voix de plus se fit entendre au chceur des Anges chantant
les louanges du Tres-Haut.
Dans le Nord, Paul revit aussi son frere Francois, mobilis
et infirmier au Sanatorium de Zuydcote oh 6taient soignis
les gazes de guerre. II se preparait alors h regagner la pieuse
paroisse de Bondues dont il etait le cur6. Puis ce fut le tour
de Tourcoing oh il avait hate de se rendre au cimetiere ou
reposaient ses chers parents : sa m6re 6tait d6c6dee en juillet
1907 et son pere 6tait mort en d6cembre 191 7 , plein de m6rites
devant Dieu et secr6taire de la Societe de Saint Vincent de
Paul, ayant occup6 ainsi ses derni6res annies A faire du bien
aux pauvres. II retrouva plusieurs de ses soeurs, fit la connaissance de ses nombreux neveux et nieces et rencontra bien
des anciens amis. Par de bonnes paroles dites &-propos, il
redonnait courage: v Je n'oublierai jamais, dira une dame
tres d6primbe par la perte de son mari tue a la guerre, le bon
P&re Corset; il m'a tellement reconfortee que je lui en serai
toujours reconnaissante; il comprenait si bien ce que je souffrais. *
La guerre inie, Paul aspirait a revoir la Chine et sa Mission.
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n fit ses adieux: ils durent lui coiter beaucoup, car apres
son retour, il avouait que la deuxieme s6paration d'avec sa

famille, la France et Saint-Lazare, lui avait &t6 bien plus
p6nible que la premiere.
Second sejoin en Chine. - A son arrivee, il fut nommi
recteur de Pien-Tsouen, en septembre 1919, puis presque aussit6t
professeur au Grand Seminaire. En fdvrier suivant, il quittait d6finitivement le Vicariat de Tcheng-ting-fou pour celui
de Tien-tsin, oil il prenait le poste de vicaire d&dlgu6 et procureur; il y resta jusqu'en juin 1929.
De nouveau, F'obissance 1'arrache a des habitudes d6ja
stabilisees et lui confie la direction du Grand S6minaire r6gional
de Chala, prds Pekin.
II prit possession de son nouveau poste vers la fin du mois
de juin. Les 61eves ktaient en vacances; il profita de ce temps
de repos pour organiser sur un nouveau pied 1'6tablissement

qui venait de lui Atre confi6.
La situation 6tait assez delicate par suite de certains troubles
qui avaient en lieu, un peu partout en Chine, durant 1'annie
1928, et dont la r6percussion s'etait fait sentir jusque dans
les Seminaires. II fallait manceuvrer avec tact et prudence.
Le P. Corset pria, rfi6chit, interrogea, prit I'avis des autorits comp6tentes, puis adopta certaines mesures qui lui sem-.
bl&rnt propres a contenter tout le monde et a faire r6gner
le bon esprit dans la maison.
D4s la rentree, Oer septembre 1929, il appliqua une methode
de fermet6 et de douceur. Les difficultes ne lui manquerent
point, mais il finit toujours par en triompher. Pen & peu, les
coeurs s'ouvrirent . la confiance, en meme temps que 1'esprit
surnaturel penetrait un peu plus parmi les jeunes clercs. Afin
de faire dominer cet esprit, notre confr&re adressait souvent
aux el1ves, quand venait l'heure de ]a lecture spirituelle, de
vibrantes exhortations. II s'imposait l'obligation de ne pas
laisser cette jeunesse bouillante trop longtemps seule pendant
les longues r6creations du dimanche. Sous pritexte de distribuer des bonbons, il se donnait le moyen de briser, sans
6clat, certaines conversations p6rilleuses, d'enrayer le mal
renaissant et de ramener les esprits vers d'autres considrations que la dess-chante politique.
II s'attachait, par ailleurs, a promouvoir la piUtt en organisant de belles cer6monies. Ancien c6r6moniaire de SaintLazare, il n'avait pas oublik la splendeur des offices qu'on
c6l6bre a la Maison-Mere ; il consacra tous-ses efforts A reprodoire dans la chapelle de Chala un peu de cette beaut6 liturgique dont il avait gardd un vivant souvenir. Pendant son
sejour, on cel6bra de tres belles fetes au Seminaire; les plus
remarquies furent celles du Christ-Roi en 1929, sous la pr&sidence de Son Exc. Mgr Costantini et celle dn 25e anniversaire
d'ordination sacerdotale de M. Corset, au mois de mai 1930.
L'amour de l'dtude 6tait aussi I'objet des recommandations
qu'adressait aux s6minaristes le z416 directeur. Former des
pretres studieux 6tait son iddal, II fit vraiment ce qu'il put
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pour obtenir de nouveaux progrds dans I'acquisition des sciences
eccl6siastiques. II eut a cceur de mettre a la disposition des
6leves les ouvrages qui pouvaient leur etre plus particulierement utiles dans la poursuite de ce but, et il stimula de difirentes manidres leur zele parfois endormi.
Pour encourager les s6minaristes a mieux employer le temps
si pr6cieux de la formation cl6ricale, il s'6tait efforc6 de rendre
l'etablissement ou ils se trouvaient aussi agreable que possible.
C'est pendant son superiorat que les v6randas de la bAtisse
du Nord furent transformdes en galeries vitries, ce qui les rend
particulisrement interessantes pendant les longs mois de l'hiver.
11 eit entrepris d'autres transformations, mais les circonstances l'en empecherent.
Curt de Saint-Michel : sa mort. - Le dkces soudain du Pere
Clement, le 22 decembre 1933, laissait inoccup6 le poste de
recteur de la paroisse pekinoise de Saint-Michel: cele du
quartier diplomatique. Un nouveau titulaire 6tait difficile A
trouver et M. Corset s'offrit a prendre ce poste assez d6licat;
ayant requ sa nomination en janvier 1934, il se donna imm6-

diatement a ses nouvelles fonctions. II continua, pent-on dire,
les ceuvres de son prIdecesseur, les perfectionnant ou les menant
a bonne fin. Tout en 6tudiant le milieu complexe qui appelait
son zle, il transforma la residence et parvint a lui donner un
ordre, une propret6 et un pratique qui 6tonnent ceux qui ont
connu I'ancien Saint-Michel. En fermant li encore par un
vitrage le rez-de-chaussde et I'6tage, il doubla la capacite du
b&timent et le rendit agreable it6 et hiver.
Puis ce fut le tour de 1'4glise qu'il fit repeindre en entier,
Ini donnant un cachet de sobriete et de gravite remarquables,
tout autant que de bon goat. Par la meme occasion, l'6clairage
lectrique fut r6nov6 sur un plan mieux compris, les orgues
revises en entier, et enfin les abords de I'6glise degag6s et rendus
plus commodes.
L'ueure spirituelle marchait de pair. II acheva la division
de la nouvelle paroisse de Nan-kang-tse, ce qui avait ete le
but supreme du fondateur, le Pdre Cl6ment. Les dcoles des
Freres Maristes et des Meres Franciscaines doivent beaucoup
son zele pratique et aussi 6veill. que discret. II aima see
a Douze Ap6tres *, comme il appelait ses orphelins, dont il
doubla le nombre et les employa comme petits chantres a
r'glise, apres une serieuse formation. Pour les entretenir, les
nourrir, les vetir et les instruire, il ne recula pas devant la
tAche astreignante du professeur, donnant chaque jour plusieurs heures de son temps en 6change de quelques ressources.
Ayant parmi les ouvres de sa paroisse, un grand h6pital dirig6
par les Filles de la Charite, il apportait une grande sollicitude
dans l'accomplissement de ses fonctions d'aum6nier. Combien
de malades ont redit le reconfort que ses visites fr6quentes
leur avaient apporth !
Son action aupr4s des Ames fut f6conde. D'un abord facile,
d'un commerce.agr6able, ce fut pour lui un jeu de diriger ses
paroissiens vers I'6glise, puis vers la Table Sainte. Que de

a
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t6moignages, si la discrition n'obligeait pas a les taire. rediraient ses succss ! Les deboires ne lui manqudrent pas. mais
lI encore itsut y trouver des lemons pour 6viter les &cueilset
faire rendre davantage A son ministare.
Telle fut la vie bien rigl6e qui 1'occupa jusqu' l1'apres-midi
du Ii apot 1937 oi, dans la soiree, on trouva son corps pres
de son bureau, d6ji raidi; il avait &t6 comme foudroye par la
mort. Quelle douloureuse surprise pour ses confreres et ses
paroissiens quand, tard dans la nuit on les jours suivants.
ils apprirent cette tragique disparition. Lui, si robuste, si
alerte... mort ! 9 A ses c6tes, son br6viaire ouvert k Complies;
a terre. 6chapp6 de ses mains, un ouvrage de la collection
u Les GraUds Caurs : la vie de Turenne, qu'il feuilletait i
cette heure.
:La sympathie qu'avait su s'attirer le P. Corset se fit jour
autour de son ceicueil et a ses funurailes. Tout le clergi de
Pekin entourait Mgr Montaigne et M. Vanhersecke, sup.rieur
du P6tang. Le personnel de 1'ambassade de France, des ambassades de Belgique et d'Italie, des repr6sentants des autres
autorit4s etrang&res, une foule compacte de paroissiens euro-

p6ens et indigenes, tinrent a unir leur douleur dans le malheur
qui frappait la paroisse, et beaucoup voulurent aller jusqu'au
lointain cimetiere de Chala, jeter une dermere goutte d'ean
bEnite.sur la tombe qui allait se refermer sur leur cher Cure.
Cette estime si vive des hommes envers le P. Corset allait
sans doute A sa personne. mais surtout au pretre regrett6 qui,
par sa vie vraiment sacerdotale et missionnaire, s'6tait toujours,
aupres de tous, et en toutes circonstances, montr6 le ministre
de Dieu. Cette estime, nous le croyons, 6tait un gage aussi
de celle oh le tenait le Divin Maitre.
L'komme. - M. Paul Corset 6tait un religieux fiddle a ses
Regles et bien regulier. Le matin, lev6 toujours a l'heure prescrite, aprds sa m6ditation, faite soit chez lui ou dans l'6glise,
il c6lbrait la messe pieusement, sans pr&ipitation comme
sans lenteur, observant exactement toutes les rubriques, puis
venaient quelques confessions et la r6citation des Petites
Heures. Le reste de la journ6e etait judicieusement partage'
par les autres exercices de pikt%, toujours accomplis sans empressement. 11 a djia 6t6 parle de son goft des beaux offices
religieux. I avait appris h ses domestiques les cer6monies de
la Messe, et c'6tait dlifiant de voir le recueillement et la pietR
qu'il parvenait a inspirer a ces hommes d'Age mnir, dans I'accomplissement d'une fonction d'enfant de chceur. De quelles
remarques acerbes il assaisonnait ses r6tiexions quand il avait
Ata tkmoin de c&r•monies religieuses bAcles; tout alors I'offusquait.
11 aimait l'ordre, la proprete partout et ne d6daignait pas
un certain bien-ftre, du confort pratique, sans toutefois aller
jusqu'aux superfluit6s. On voyait qu'il appreciait .les belles
choses, les beaux livres bien relies, mais encore IA il savait
freiner ses pr6f6rences. II acceptait avec plaisir un bon repas,
mais ne s'en faisait pas une habitude. II ne s'eflarouchait pas
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devant.un verre de bon vin, mais le soir, son ordinaire 6tait
austere et sa boisson i'eau claire. II semblerait qu'il s'etait
trace un juste milieu : tout ce qu'il pouvait avoir, sans tomber
dans 1'exces.
Ses devoirs-d'etat etaicnt toujours remplis avec la haute
conscience de leur importance et de la dignit6 dont il 4tait
revftu lui-meme.
Cordial avec tous, il avait l'estime de ses confreres et bien
peu de ceux qui 'ont connu souhaitent pour eux-memes une
autre vie que la sienne et tout aussi fMconde devant Dieu.
Notons que le P. Corset fut longtemps membre du Conseil
Provincial des Lazaristes du Nord de la Chine, et son procureur ;
ce titre lui fait le meilleur brevet de confiance.
S'il avait un caractere gai, il ne manquait pas d'esprit critique et savait le montrer a I'occasion. ies travers des gens,
leurs manieres d'agir, tout excitait sa verve et personne ne
pouvait s'en croire i I'abri. Les remarques 6taient pleines
d'i-propos et quelquefois dures, amenant alors de 1'6tonnenent
chez les auditeurs. Ce n'etait pas du dmnigrement syst6matique,
mais la causticit4 des reflexions causait parfois de la gene.
Ce moment d'humeur pass, if n'en restait plus trace que chjz
ceux qui en avaient 6ti les t6moins; pour lui, tout etaat oubli6
et il passait A un autre ordre d'idbes, loua-t ef approuvant,
pour d'autres choses, celui qu'il venait de brocarder 1'instant
auparavant. Avec son franc parler, on savait de suite ce qu'il
pensait de telle chose ou de telle personne ; il ne s'en cachait
pas et cela lui attira quelques ennuis dont il reconnaissait
la justice, puis la nature reprenait le dessus et il laissait encore
echapper quelques relexions acerbes mais justes, qui malgr6
la desapprobation amenaient le sourire sur les 14vres de ceux
qui n'6taient pas en cause. Hlbas ! et c'est pour tous une legon,
il fut le premier a regretter amurement cette intemprance de
langage qui d6tourna de lui quelques aunes blessees par ses

propos.
Le manque de tenue, de propret6, le choquait grandement.
Sans requerir chez les autres une minutie dans I'observance
des usages et le savoir-vivre, ii regrettait, et nettement le taisait savoir, de ne pas trouver toujours cette politesse et cette
-dlicatesse qui agr6mentent heureusement les relations des
hommes entre eux. 11 avait, lui, une distinction r6elle, mais
largement temp6r6e par la simplicitk du boa fils de Saint
Vincent. On a dit de lui : « il n'est rien moins que prilat v
fl aimait a revenir sur des faits auxquels il avait etC mel.
On le faisait ais6ment d6railler dans une causerie en evoquant
des sujets qui lui 6taient restes chers, ofh il laissait inconsciemment percer des souhaits et des espoirs qui ne se r6aliscrent
pas. Le succAs qu'il avait obtenu ne lui tournait pas la tete,
mais ses dcsillustons ne lui laisserent point trop d'amertume:
une remarque de naIvet6 voulue le faisait alors plutbt rire

qu'elle ne le mortifiait.. 1 ne craignait pas de regarder en face
les sommets, se r6signant facilement a les gravir si l'occasion
s'en offrait. 11 crut, un jour, qu'il 6tait question de lui pour
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une mitre ; le petit ton d6pit6 avec lequel il racontait sa meprise, faisait voir que le Gifnral Popol v 6tait toujours vivant.
On aurait pu croire qu'il s'appreciait lui-meme et avait tendance a se mettre en avant. Cependant il n'avait pas de vanit6,
ce qui aurait 6t6 de la mesquinerie; il savait rester a sa place
et s'il s'offrait, cette attitude 6tait tout simplement dict6e par
le d&sir charitable de soulager quelqu'un ou de tirer un sup&
rieur d'un embarras momentane. On a voulu, tablant sur cette
apparence, l'impliquer dans une cabale ; son bon sens lui fit
flairer la traitrise et 6viter le pifge.
On a dit de lui que, comme procureur, il avait un certain
savoir-faire, avec une tendance a l'audace. I1 reconnaissait
facilement que le succes avait r6compens6 plusieurs fois sa
gestion, mais diff6rents checs, subis dans ses entreprises,
n'avaient pas 6mouss6 cette pointe de t6m6rit6.
Comme tout le monde, le P. Corset a eu ses heures d'illusions.
Voyons-y un effet de la jeunesse, de I'apprentissage. II est certain que si nous avions, au d6but de notre carriere, 1'exp6rience
acquise par trente ou quarante ans de pratique, nous n'aurions
pas a regretter des erreurs ; ce sont elles, pr6cis6ment, qui ont
peut-Utre le plus contribu6 & notre formation. Fabricando fit
/sber : En forgeant o- devient forgeron. La sagesse est 1'ornement des vieillards.
Le P. Corset avait un esprit clair et lucide ; une solide instruction, tcnjours enrichie, dirigeait son intelligence p6n6trante et pratique. II savait ce qu'it voulait et voulait bien
ce qu'il savait. A son jugement bien 4quilibr6 on pouvait faire
contiance. Cela contrebalance ces imperfections dont nul n'est
& l'abri ici-bas.
Admirateur amoureux de saint Vincent, notre cher confrere
s'efforca, toute sa vie, de reproduire & sa facon, et selon son
caract6re, ce Pbre et modele du bon Iazariste. Que ses vertus
nous soient un excitant pour rendre notre vie feconde ici-bas
comme l'a 6ti la sienne, et que son souvenir nous encourage
en nous apprenant qu'on ne tombe pas chaque fois qu'on tr6buche, qu'un sourire desinvolte fait parfois l'office de lubrifiant
dans les grincements du ministere. Produisons l'int&rt qu'attend de son placement en nous le bon Maitrc, l'exemple de nos
devanciers nous y incite, ne leur soyons pas inferieurs.
Emile DUCARME.
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HISTOIRE DU SEMINAIRE DIOCESAIN t

(1842-1922)
CHAPITRE

XI.

SOMMAIRE. - Mort de Mgr Pavy. Mgr Lavigerie lui
succede. Soins donnes au petit siminaire. Son
transfert A Kouba. Fondation des seminaires
d'Oran et de Constantine.
La mort de Mgr Pavy,survenuele vendredi 16 novembre 1866, fut vivement ressentie par tout le clerg6
d'Algdrie, mais par-dessus tout par les directeurs et 1&.

ves des deux s6minaires. Nous trouvons un echo de cette
douleur dans ces lignes de la Chronique du s6minaire de
Kouba: a Vendredi 16 novembre mort de Monseigneur
a 2 heures du matin... M. le Superieur qui s'est rendud&s le matin A Saint-Eugene n'a plus retrouv6 que la
d6pouille mortelle de celui qui fut toujours plutot son
ami que son superieur... A son retout A Kouba il annonce la triste nouvelle ; les seminaristes 6taient A la
classe de chant ; ils n'ont plus eu de voix pour continuer... Dans la soiree, l'office des morts a remplac6
la classe. Le lendemain service funebre pour le repos
de son Ame ; M. le Sup6rieur a chant la messe ; tous les
directeurs ont ckl6brd en particulier pour le defunt...
Une douleur profonde setrouve au fondde tous les coeurs,
tant la bont6 paternelle de l'excellent dveque avait su
les attirer et les gagner...
x. Voir les commencements de cette monographie dams Amales 193e
pages 169-x87 ; 653-667 ; 969-986. - 1936, pages q!o-i2z,
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Le 15 mai 1867, le nouvel archev6que. Mgr Lavigerie,
prenait possession de son siege. Puis il allait s'installer
pendant trois semaines a Kouba ; c'&tait significatif;
nous pouvons dire que des lors au tout premier rang
de ses preoccupations se trouvait celle du recrutement
de son clerg6.
II s'efforce de donner une forte impulsion aux 6tudes
dans son petit seminaire de Saint-Eugene. II voulait
qu'on multipliAt les moyens d'6mulation parmi les eleves.
Donnant lui-meme l'exemple il fondait une acad6mie
litteraire, sous 1'invocation de saint Charles Borommee ;
les membres en etaient recrutis par voie d'lection,
parmi les eleves de philosophie, de rhetorique, de seconde
et de troisikme; le bureau comprenait un directeur,
un secretaire et un scrutateur (Echo de Notre-Dame
dXAfrique, 12 janvier 1868). Le programme des s6ances
littiraires qu'elle donnait deux on trois fois l'an, 6tait
fort charge : execution de morceaux de musique, lecture de compositions franoaises, latines, grecques, arabes,
lecture de dissertations philosophiques et scientifiques,
etc.... Nous lisons, au programme de la distribution des
prix de juillet 1868, l'annonce de la representation
d'une piece de Plaute, la Mostelaria.
L'Echo de Notte-Dame d'Afrique du 23 fevrier 1868
nous fait connaitre un autre moyen d'emulation imagine
par Mgr Lavigerie : ( Mardi dernier le suffrage universel
a et6 applique au petit s6minaire de Saint-Eugene;
il s'agissait d'une invitation a diner, les convives devant
s'asseoir a la table de Mgr I'archev&que, a c6te de NN.
S.. les eveques de Constantine et d'Oran. Chaque classe
devait designer par la voie du scrutin un de ses membres,,.
L'archeveque etait en outre preoccup6 du fait que
Saint-Eugene 6tait plutbt un college mixte qu'un
seminaire. La maison recevait indistinctement les el6ves
qii se destinaient A 1'etat ecclesiastique et ceux qui se
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destinaient aux diverses carri&res profanes... Mgr Lavigerie, trouvant A cet etat de choses des inconvenients
graves, 6crivait : 11Partout, il est pref&rable d'l6ever A
part les jeunes clercs afin de les soustraire au relichement qui.regne plus ou moins dans les collges laiques ;
mais cela est particulibrement ncessaire dans un pays
oa, comme en Algerie, le relachement des moeurs est
plus grand ». (Comple rendu prisent1 au PapeLion XIII).
II d6cida en consequence que le petit siminaire serait
exclusivement reserve aux enfants qui se destinaient A
1'rtat eccldsiastique. L'occasion de mettre A execution
son projet lui fut donnee en 1868. Jusqu'A cette date
l'Etat avait subvenu aux frais d'education des 6l6ves du
petit s6minaire diocesain par une subvention annuelle
de 25.ooo francs. Dans ces conditions le diocese pouvait
favoriser les eleves qui venaient A Saint-Eugene uniquement pour faire leurs etudes secondaires. Mais l'Etat
ayant supprim6 cette subvention en 1868, le diocese se
vit dans l'impossibilit6 de continuer les sacrifices qu'il
faisait jusque-li ; Mgr Lavigerie decida que desormais
aucune riduction de pension au-dessous de 6oo francs
ne serait plus accordee aux.enfants qui ne se destinaient
pas A 1'Mtat ecclIsiastique. Saint-Eugene ne serait plus
desormais que petit seminaire. D'ailleurs pour fournir
aux families qui le desiraient la facilit6 de donner Aleurs
enfants une education chrktienne dans des colleges eccl,+
siastiques, l'archev6que ouvrait simultan6ment deux
itablissements d'enseignement secondaire, l'un a Alger,
qui prit le nom d'Institution Saint-Louis, confiu aux
prftres du diocese ; I'autre A Blida, l'Institution SaintCharles, confin aux pretres de Saint-Basile.
Le petit s6minaire de Saint-Eugene n'ayant plus d'au
tre but que de preparer des 6leves A la vie du grand
seminaire de Kouba, Mgr Lavigerie resolut d'assurer
1'unit6 dans 1esprit de ces deux etablissements, en con-
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fiant la direction de ces deux seminaires A la meme Congregation de la Mission. L'id6e lui en 6tait venue pendant le premier sejour qu'il fit A Kouba, apres la prise
de possession de son siege archiepiscopal; il crut de meme
avoir trouv6 en la personne de M. Dazincourt l'homme
qu'il mettrait A la tkte du petit s6minaire; sans plus
tarder il entreprit des n6gociations A Paris dans ce but ;
1'auteur de la Chronique de Kouba, M. Dazincourt lui-

meme, nous en a laiss6 un rcit fort vivant; nous en
citerons seulement la fin : (Mardi 20 aout, lettre de
M. Etienne qui demande comme un service l'acceptation de la superiorite du petit seminaire... Le lendemain,
M. Suchet, vicaire general, notifie au professeur de morale, de la part de Mgr l'archeveque, sa nomination )...
M. Dazincourt demande un sursis. Mais M. Suchet publie partout la nouvelle. De tous c6tes lui arrivent
des lettres de f6licitations. M. Dazincourt 6crit au Pere
Etienne,lui exprimant (c'est la troisieme fois) ses vives
repugnances. Enfin, le 27, Aquatrieme lettre du Pere
Etienne, au professeur de morale; il I'assure qu'il
restera a son poste, parce qu'il juge ses motifs suffisants a.
Deux jours apr&s, M. Girard revenait de Paris; il tenta

un dernier effort pour faire accepter la superiorite A son
confrre ; tout fut inutile; celui-ci lui d&clara vouloir
s'en tenir A la d6cision de son superieur general. Le petit
s6minaire restait momentanement sous la direction
des pretres du diocese.
En octobre 1869, il 6tait definitivement confii aux
Pretres de la Mission.
Les 616ves, une vingtaine A peine, quitt&rent SaintEugene et allrent s'instaler ?. Kouba ; ils appartenaient
aux quatre plus hautes classes; A 1'avenir les maitrises
paroissiales devaient garder leurs elkves jusqu'a la classe
de quatrieme.
SCes maitrises, Mgr Lavigerie les voulait nombreuses
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et prosplres ; a plusieurs reprises nous trouvons rappelee dans les Ordos de cette epoque il'ordonnance archi&piscopale aux termes de laquelle t toutes les paroisses
de premiere classe sont oblig6es d'avoir des maitrises,
sous peine de voir leur titre transf6r6 A une autre eglise *.
Les petits s6minaristes resterent A Kouba jusqu'en
1875; A cette date, l'archeveque decida leur retour a
Saint Eugene. Dans-une lettre adres-se aux directeurs
du s6minaire, c aux fils de ce grand saint Vincent, suscite par Dieu pour la r6forme du clerg6 de France ),
le 8 octobre 1875, il donne les motifs qui lui ont inspire
sa r6solution :
xo Le nombre des 6kves devenu trop tlev6 pour
Kouba ;
20 Le petit seminaire de Saint-Eugene, abandonni,
devenu l'objet de convoitises qu'il 6tait important de
decourager.
Puis il expose avec clart6 et force ( les trois caract&res
du nouveau s6minaire:
a C'est exclusivement un petit 's6minaire ; il faut
prendre bien garde de ne pas retomber dans les errements du passe.
( C'est un seminaire algerien ; c'est-A-dire 6tabli dans
im pays neuf et oiA les traditions et la routine doivent
exercer moins qu'ailleurs leur empire. Et done il est
possible d'y realiser des reformes que ne peuvent entreprendre les 6tablissements de France soumis a des exigences differentes: Ctudes primaires tres s6rieuses;
faire une plus grande part aux textes chretiens, choisis
de pr6efrence dans les ouvrages des 6crivains africains. x
En 1877, Mgr Lavigerie nommait une commission des
s6minaires. Dans un rapport tres qtudi6 qu'elle adressa
A I'archeveque, elle formula un certain nombre de voeux;
nous signalerons ici trois d'entre eux :
l o Celui de diminuer, par raison d'6conomie, le nombre
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des professeurs au petit seminaire. Une maison de
50 61eves ne devrait avoir que six maitres. La commission
- ne doute pas que le d6vouement de Messieurs les Lazaristes ne soit facilement A la hauteur d'une telle
situation.,
20 Celui de former une division spkciale pour la prdparation k la premiere communion ; on admettrait les enfants des families aisees qui presenteraient, sous le rapport de la piet6 et de l'education premire, les garanties
desirables.
3° Celui de faire appel aux dl6ves pauvres des seminaires de France.
Un prospectus que nous avons retrouv6 et une lettre
de Mgr Lavigerie, du 27 mars 1877, nous appreinhent
que ce vceu fut adopt& Nous y lisons : r Une exception
a la ragle de n'admettre que des siminaristes est faite
en faveur de ces enfants. D'ailleurs, I'annue qui suit la
premiere communion, ces enfants quittent le petit seminaire. Ils doivent payer une pension de 500 francs par
an; on ne fait jamais aucune concession sur ce prix.
Tandis que pour les seminaristes la pension peut etre
diminute progressivement jusqu'A la remise mnme totale,
an moins en seconde et en rh6torique, si le Conseil de
l'euvre des Skminaires le juge convenable et possible.
H~las, toutes ces mesures furent impuissantes a procurer les ressources necessaires pour faire vivre deux
6tablissements. Mgr Lavigerie dut se r6signer, en octobre 1878, A replacer A Kouba les trois plus hautes
classes du petit seminaire ; il crea A Saint-Eugene une
6cole apostolique dont les frais d'entretien itaient mis
a la charge de la Mission des PNres Blancs. Le petit
s6minaire demeura fixi a Kouba, jusqu'en 1897. Le
nombre de ses eleves ne depassera guere, bon an, mal an,
la trentaine. On aimerait a savoir dans quelle proportion
ces petits s6minaristes arriverent au sacerdoce. Nous
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avons fait des recherches pour la periode de 1882 i 1897 :
pendant ces quinze ans, 136 nouveaux entrerent au
petit s6minaire de Kouba, parmi lesquels 29 etaient
originaires d'Algerie; 34, croyons-nous, devinrent pr&tres, panni lesquels 7 ou 8 originaires d'Algerie.
Malgr6 tous ses efforts pour realiser le a recrutement
sur place a, Mgr Lavigerie 6tait forc6 d'avouer que le
recrutement de ses grands seminaristes se faisait presque
entierement en France et dans les autres pays catholiques, a le nombre des families vraiment chretiennes
n'etant pas encore assez grand en Algerie pour l'assrer. .
I1 eut vite fait de voir le tres reel inconvenient qui en
resultait. a Des jeunes gens de France et d'Espagne
venaient solliciter du diocese d'Alger leur education
gratuite dans le grand seminaire; et, une fois ordonnis
pritres ils retournaient dans leur pays d'origine sans
tenir compte de leurs engagements canoniques et de
leurs obligations de justice ,.
Cet abus ne datait pas d'hier, pas plus que la cause
qui l'avait fait naitre. Mgr Pavy s'en plaignait d6ja et
tres ambrement dans une Instruction Synodale du Ier
mars 1855; il denonca A l'indignation de ses pretres
Sces ecclsiastiques qui, apres avoir 4tW levis gratuitement par le diocese d'Alger, quittent brusquement
leur poste sans meme dire adieu D.II defend u qu'aucun
certificat honorable, ni m&me un celebret ne leur soit
delivre ). Mais ces mesures n'arrkterent pas le mal:
de 1857 jusqu'en 1883, il n'y eut pas moins de 42 pr6tres
s6culiers et 113 seminaristes qui oserent se soustraire
A l'obligation de servir 1'Eglise d'Algrie. a Les uns

avaient auparavant obtenu, A force d'importunites ou
par fraude une permission donn6e ad duritiam cordis,
les autres avaient pris tout simplement la fuite n (Mimoire adressi d la S. C. du Concile).
Le clerg4 demeur fidele s'rnut de ce mal; nous Ie

voyons en 1877 demander par I'organe de la Commission
des Snminaires, a Mgr Lavigerie d'essayer de 1'enrayer,
en prenant toutes les dispositipus canoniques qui lui
sembleraient utiles.
C'est A la suite de ce voeu que Mgr Lavigerie publia,
le 19 mars 1877, une Ordonnance relative aux engagements que doivent prendre les &l1ves, leves gratuitement dans les s6minaires. Aux termes de cette ordonnance s'ils entraient dans les saints Ordres, ils devaient preter le serment de servir jusqu'A leur mort,
le diocese d'Alger.
SAu lendemain de la rentr6e ou, pour le petit sminaire, au commencement de la classe de troisikme,
chaque seminariste rev6tu de la soutane s'avance vers
l'autel, A la fin de la messe de communaute et, mettant
la main sur les saints tivangiles, que lui presentera Ie
c616brant, il prononcera cette formule :( Je jure de servir
pendant toute ma vie le diocese d'Alger dans l'exercice
des Saints Ordres, si j'y suis promu, en retour des sacrifices que le diocese va faire pour mon education. D
a Les seminaristes presents Ace moment dans le grand
seminaire devaient preter le m&me serment entre les
mains de l'ivlque, le jour oi ils seraierit appels A
participer pour la premiere fois A une ordination. )
Cette decision provoqua une grande effervescence
parmi les seminaristes; peut-tre soupconnaient-il
des divergences de vues chez leurs directeurs; nous
avons entendu raconter par un venerable chanoine, qui
6tait diacre en 1877, que l'un d'eux, M Antoine Rouget,
quitta Alger A la suite d'une entrevue orageuse avec
Mgr Lavigerie ; invite A donner son avis au sujet du
serment, il aurait repondu : ( Monseigneur, vous pouvez
demander ce serment,mais vous ne pouvez pas l'exiger,.
Aussitt MoDseigneur lui aurait donn6 l'ordre de quitter
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le Seminaire ;notre confrere le prit au mot, et, ds le
tendemain, il s'cmbarquait pour la France.
Cependant M. Girard s'employait de toutes ses forces
A ramener les esprits A une plus juste comprehension
des choses.
Le meme temoin que nous venons de citer nous a
dit qu'il n'oubliera jamais certaine lecture spirituelle.
Parlant avec une force extraordinaire et beaucoup
d'emotion, le v6nCrable vieillard s'6cria A un moment
donn6 : II faut que vous fassiez ce serment ; autrement
vous porteriez A jamais, inscrit sur votre front, ce mot :
KRevoltks » et aicun s6minaire au monde ne voudrait
vous recevoir
Tant d'efforts ne furent pas vains ; le calme revint
dans la communaut6 ; trois seminaristes du dernier
cours vinrent de Kouba A Saint-Eugene demander pardon A Mgr Lavigerie ; puis, au matin de la Pentec6te
suivant, tous les seminaristes, A genoux, dans la chapelle
de l'archevech6, refirent le meme geste de repentir.
Au lendemain meme de la mort de Mgr Pavy, une
autre source de difficultes etait apparue ; tandis que le
diocese d'Alger etait divis6 en trois dioceses distincts,
le grand s6minaire devait recevoir les clercs des trois
eglises. Tout le monde comprit bien vite qu'il serait
-difficile a de maintenir une parfaite union entre des
jeunes gens dependant de trois 6vEques differents dont
les vues pourraient ne pas concorder en toutes choses ,.
D'autre part, il y avait un rel avantage pour les seminaristes d'Oran et de Constantine d'etre 1leves sous les
yeux de leur propre Mveque et dans le milieu ofiils
devaient plus tard exercer leur ministere. Mgr Lavigerie,
agissant de concert avec ses deux suffragants, commena
d&s 1868 aupres du gouvernement francais les demarches
Sncessaires pour la creation et- la dotation de deux
nouveaux grands s.minaires, L'Echo de Notre-Dmw•
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d'Afrique, du 7 ao~t 1869, annonqait comme tras probable l'ouverture des trois siminaires, pour la rentrie
d'octobre suivant. L'ouverture du grand seminaire
d'Oran se fit en effet le 23 octobre ; 'Echo nous apprend
qu'un grand nombre d'dleves s'4taht presentis, les
ressources et le local n'ont permis d'en admettre que
26. Le grand seminaire etait confie aux Lazaristes;
le Superieur etait M. Marty, autrefois professeur de
morale & Alger ; le grand S•minaire de Kouba c6dait
encore son professeur de dogme, M. Irland&s et son
econome, M. Alvernhe. M. Soulier, lui aussi ancien
professeur g Kouba, prenait la direction du grand sdminaire de Constantine.
Du coup, le nombre des grands s6minaristes a Kouba
diminua de fagon Itrs sensible. En 1868, ils 6taient 71;
a la rentree de 1870 ils n'-taient plus que 30 ; dksormais
ce sera li le nombre moyen des clercs 6tudiant . Kouba,
jusqu'. la mort de M. Girard. On en arriva a craindre,
nous dit M. Dazincourt, qu'on ne donnat une autre
destination au grand' Sminaire de Kouba devenu trop
vaste pour si peu d'eleves ; le transfert du petit Seminaire de Saint-Eugene a Kouba eut I'avantage tout
an moins, en augmentant le nombre des leýves, de
rendre vaine cette crainte.
CHAPITRE XII.
SOMMAIRE. - Derni&res annies de M. Girard. Peines.
Quelques joies. Sa retraite. Sa mort (19 avril 1879).
Son 6loge par Mgr Lavigerie.
Le tranfert du petit s6minaire- a Kouba n'eut pas
que des avantages. I! eut aussi quelques inconvenients ;
entre autres -

le plus notable -

celui de compliquer

singuliurement le gouvernement de la maison; les
differences d'age, d'6tudes, de caractere, dans les mem-
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de vive peine pour M. Girard. La pInurie des vocations
en fut un autre ; il n'y avait pas jusqu'A l'edifice materiel du s6minaire, dx en grande partie A l'activit6
de son zele et a la ferveur de ses prieres, qui ne lui
causit des soucis ; il avait kt6 A peu pros abandonn6 par
le nouvel architecte ; ses murs de cl6ture restaient inachev6s et ses terrasses se degradaient. Dkcidement,
l'age d'or de Kouba 6tait clos.
Cependant Dieu se plaisait de temps en temps A
procurer A son fidele serviteur quelques joies. Le 1a
juin 1868, maitres et Oleves de Kouba avaient celibr6
tres solennellement le cinquantieme anniversaire de
1'ordination de leur vener6 Suplrieur.
En cette m&me annie 1868 il avait vu se r6aliser un
de ses reves les plus chers. Des son arrivie sur la terre
d'Afrique le souci du salut des Arabes s'6tait empard
de son coeur et depuis ne l'avait pas quiitt. Avant tout
et selon une habitude dont il ne se d6partit jamais, il
eut recours A la priere; il rigla que les s6minaristes
r6citeraient tous les jours un Pater et trois Ave pour la
conversion des Musulmans... Bient6t, il joignit les ceuvres A la priere : ii fonda un catichuminat. Ce premier
essai kchoua complktement. 11 songea alors A fonder,
par maniere d'essai, l'oeuvre de la Mission arabe, ou
cenacle; choisissant huit seminaristes pieux et intelligents, il leur donna une formation spIciale, en harmonie avec leur vie future de missionnaires des Arabes,
Apres deux ans, on ne sait pour quels motifs, l'oeuvre
de la Mission arabe 6tait interrompr .,(1856). II rtait
r6serve A Mgr Lavigerie de la reprendre et de la mener
a bonne fin.
Et void, dkcrite par le pr6lat lui-meme, la part
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qu'eut M. Girard dans la fondation de la Soci&ti des
Missionnaires d'Alger.
«La Socikt6 des Missiannaires d'Alger, 6crivait-il
au Conseil. de 1'(Euvre de la propagation de la Foi, a
et6 fond6e en 1868. Elle est n6e comme d'elle-mxnme,
des charges impr6vues que nous imposait la terrible
famine de 1867. Le clerg6 de la colonie, 6lev6 dans la
pens6e qu'il ne lui serait jamais permis de nouer des
relations, mime de simple charite, avec les indigenes,
n'avait pas appris leur langue. Je cherchais done vainement, dans son-sein, des pretres qui pussent se charger
de la direction de nos orphelinats arabes, et je regrettais
de ne pas trouver une Soci6ti d'hommes apostoliques
qui pit venir a mon aide. Un jour que j'avais mzdit6
sur ces pensees, je vis entrer chez moi le superieur de
notre grand s6minaire de Kouba, le respectable
M. Girard, celui que le clerg- algerien, form6 tout entier
par ses soins, appelait le Pere Efemrel. A cause de sa
vieillesse et de son aspect v6nerable. II soupirait, lui
aussi, depuis son arrivie dans la colonie, c'est-.-dire
depuis pros de quarante ann6es, apres le moment oi
il serait enfn permis au clerge de s'occuper, avec toute
la sagesse disirable, des indigenes de 1'Afrique; 11 lui
semblait qu'en ouvrant, par les armes de la France
chrktienne, les portes de ce grand continent, la Providence lui imposait I'obligation d'y porter la charit6
et la justice, c'est-A-dire l'vangile de Notre-Seigneur.
11 savait que je partageais ses pensees et que c'4tait
Yesplrance de les voir realisees qui m'avait fait abandonner un siege episcopal de France pour un diocese
de mission. Ce jour-lI done, ce venerable fils de saint
Vincent de Paul, digne en tout d'un tel plre, entrant
chez moi avec trois 4l~ves de son Seminaire, me dit :
a Voici des jeunes gens qui viennent s'offrir A vous pour
I'apostolat africain. Avec la grice de Dieu, ce sera le
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( Je le vois encore, courbant sa tate blanche, s'agenouillant'.vec ses trois seminaristes, et me demandant
de benir et d'accepter leur devouement. Je le bUnis en
effet, plein A la fois d'6tonnement et d'emotion, car
je n'avais 4t6 pr-venu de rien, et cette offre qui r6pondait
a mes preoccupations me paraissait comme surnaturelle. Je les relevai, je les fis asseoir, je les interrogeai
longuement ; j'opposai, comme je le devais, toutes les
objections possibles. Is y repondirent et mon consentement fut enfin donni pour un essai, A titre d'6preuve.
,cC'est ainsi que 1'CEuvre a commence, bien humblement, par les elements, en apparence, les plus faibles:
un vieillard dejA pros de la tombe, trois jeunes gens,
trois enfants, qui entraient A peine dans la vie. *
La dernire grande joie de M. Girard sur la terre fut
la visite que fit M. Bore, suplrieur g6neral, A Kouba,
aux premiers jours de 1'ann&e 1877.
M. Bor6 avait adjA visit l1'Algrie en !851, avec le
T. H. P&re ktienne. Combien, depuis cette date, 1'6tat
de notre colonie et surtout celui du seminaire, avait
change. La vue du grand s~minaire et de la proprikt6
qui l'entourait produisit une grande impression sur M.
Bor6 et sur son compagnon de route, M. Chevalier,
assistant de la Congregation. On le voit, en lisant les
notes de voyage de M. Chevalier ; contentons-nous de
citer la description qu'il a faite Vu Sminaire ; nous
n'avons paseu encorel'occasiondeladonner nous-memes:
a II se compose de deux ailes, chacune d'environ 80
metres de longueur, disposees sur une meme ligne et
separtes par une cour carrOe autour de laquelle regne
un cloitre dont les arceaux sont soutenus par d'616gantes
colonnes de style mauresque. Sous ces galeries s'ouvrent
les lieux r6guliers,salle d'exercices, classes, bibliothbques,
refectoire, etc. Les deux ailes renferment 2zo chambres

-

790 -

au rez-de-chaussee et au prmnier 6tage. Celles du premier
6tage sont desservies par un balcon qui s'etend de
chaque cote et laisse au corridor la hauteur totale du
bitiment. Cette disposition produit un bel effet, elle
est d'ailleurs avantageuse dans un pays of I'on n'a
jamais trop d'air. L'eglise occupe le milieu de la cour.
Elle forme un rectangle avec quatre chapelles aux angles
et un sanctuaire en hlmicycle du c6te du sud. Une
large coupole et deux clochetons couronnent I'6difice
qui, au dedans et au dehors, parait un pen lourd mais
qui, vu de loin, s'harnnonise assez bien avec 1'ensemble.
L'interieur est pauvre ; il y faudrait un mobilier convenable et quelques ornementations qui, je l'esp1re,
viendront plus tard. Sur les batiments qui font face au
sanctuaire s'&lve un clocher d'une forme gracieuse qui
complete la perspective.
La maison est entourie d'un vaste terrain en partie
ombrag6 par des bosquets et en partie plante d'arbres
fruitiers : orangers, figuiers, oliviers, etc. La vigne y
reussit tres bien et commence A donner d'excellent vin,
ce qui est pour le seminaire une precieuse ressource...
Le s6minaire de Kouba est situcdans une des plus belles
positions des environs d'Alger, sur une colline d'oi 1'on
voit, an nord, la mer, A 6oo metres environ de distance;
au midi, la chaine de 1'Atlas, au pied de laquelle s'etend
la fertile plaine de la Mitidja ; AI'ouest, la ville d'Alger ;
a l'est, le cap Matiitu ; et aux alentours, des champs
cultives, de riches jardins exploitis g6enralement par
des mahonais; des bouquets d'arbres, des chemins
bord6s d'arbustes toujours verts... C'est certainement
le plus beau seminaire que je connaisse. ) Dans le compte
rendu present A LUon XIII, en 1878, Mgr Lavigerie
dira : o C'est certainement I'un des plus beaux seminaires
qu'il y ait au monde. * Ces temoignages d'admiration
devaient rdjouir grandement le cceur de M. Girard.
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Enfin vint 1'epreuve supreme : 1'abandon force de la
direction du S6minaire. ALes annees avaient laiss6
intactes les facultes du vin&r6 vieillard ; mais il n'en
etait pas de m6me des forces du corps. Depuis quelque
temps une triste infirmit6, d6clarbe incurable, le mettait
dans l'impossibilit6 de pr6sider les exercices de la
communaut6. II fallut done songer A lui donner un
successeur. M. Bor6, pendant son voyage en Alg6rie,
au mois de janvier 1877, s'en prioccupa; s'il diffira de
quelques mois de lui en faire l'ouverture, ce fut pour
donner satisfaction A un d6sir venu de haut et inspird
par un sentiment de juste veneration pour le respectable
vieillard. Enfin, une lettre toute paternelle de Monsieur
le Superieur g6neral lui annonca que 1'heure du repos
6tait arrivee et quelques jours apres, le 27 septembre,
un confrere venu de France le remplagait au seminaire,
joignant A la charge de sup&rieur les fonctions de professeur de morale -. Ce confrere 6tait M. Mdout il ne
devait rester qu'un an ; en juillet 1878 il etait nomm6
suprieur du grand seminaire de Cahors. II fut remplac6
par le sup6rieur du petit seminaire de Saint-Eug6ne,
M. Demiautte. M. Girard conservait le titre et les
pouvoirs de Visiteur ; en meme temps il reprenait sa
place au Conseil archi6piscopal, en qualit6 de vicaire
general honoraire ; A tous ces titres, I'annuaire du clerg6
ajoute celui de Sup6rieur honoraire du s6minaire.
Serviteur vigilant, il ne conservait qu'un seul desir,
celui, disait-il souvent, de mourir les armes A la main.
Ce voeu tout apostolique.ne devait pas tarder A s'accomplir. Mgr Dusserre, enfant de pr6dilection de l'ancien
suprieur de Kouba, venait d'etre nomm6 ev6que de
Constantine ; il demanda aussitot A son a cher Pre-a
des missioniaires. M. Girard concut alors l'id6e d'un
voyage AConstantine, pour hiter la conclusion de cette
affaire ; le 7 avril 1879 il se mit en route, accompagn6
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du frere Alexis. Aprbs un voyage en diligence de trois
jours et deux nuits, andanti il parvint au scnminaire de
Sainte-Hilene ; combl6 d'attentions par ses confr~res
et Mgr Dusserre qui, oubliant sa dignite pour ne prendre
conseil que de son -ceur, 6tait venu A sa rencontre avec
ses deux grands vicaires, le bon PNre sembla reprendre
des forces; hlas, ce ne fut pas pour longtemps. Le
samed- 19 avril, il succombait a une attaque d'apoplexie. Le corps fut ramen6 a Alger. Ses obseques, A la
cath6drale, furent triomphales; il y avait 80 prktres.
Mgr Lavigerie voulut chanter lui-meme la messe; le
vendredi, le corps du v6ner6 d6funt fut inhum cdans la
chapelle du s6minaire A Kouba.
La lettre circulaire que l'archeveque d'Alger 6crivit
A cette occasion au clerg4 de son diocese, contient le plus
bel kloge qu'un pr&tre puisse meriter. II loue en M.
Girard I'ouvrier intrepide que n'arrita jamais aucun
obstacle; le serviteur fiddle du grand Maitre; le conseiller tres sage et 1'appui de son archeveque dans la
grande entreprise de 1'&vangelisation des Arabes ; mais
par dessus tout, le formateur du clerg6 d'Algrie,le usage
et pieux superieur qui ne demandait rien aux autres
qu'il ne pratiquat exactement lui-mimee ...

en qui on

admirait une fermet6 de caractere qui assurait la discipline, une bonte qui en temperait la rigueur, une droiture qui inspirait la confiance, une finesse qui pergait
ais6ment tous les detours... et au-dessus de tout cela
les dons les plus 6lev6s de la grace et les plus pures
vertus, la foi, le renoncement, le zkle, I'amour des
sciences sacrees, le devouement sans bornes a l']glise.
la piktk, 1'innocence ,. L'eloquent 6veque continuait :
S(Je lui ai souvent appliqu6 dans mon esprit, pendant
qu'il vivait, les paroles que Bossuet a consacrses A
.'homme vn6rable qui avait form6 sa jeunesse sacerdotale ; C'Utait un homme de 'ancienne marque, de
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l'ancienne simplicit6, de l'ancienne probit6... et nous lui
rendrons tous ce temoignage que ses conseils 6taient
droits, sa doctrine pure, ses discours simples; ses r6flexions sensees, ses jugements surs, ses raisons pressan-_
tes, ses resolutions pr6cises, ses exhortations efficaces,
son autorit6 venerable ,... ( La modestie et les vertus
dont elle est la couronne, je veux dire la sagesse, la
moderation dans les pens6es et les discours, la fuite
du bruit, des 6loges, le soin a se renfermer dans l'obscurite du saint minist&re saus jamais se meler aux affaires
du dehors, ont &t6le caractere de ce fils de saint Vincent
de Paul. »
Mgr Lavigerie composa lui-m6me 1'epitaphe du cher
defunt ; il s'excuse ainsi de sa brievet6 : < Vous ne vous
ktonnerez pas de n'y voir d'autres inscriptions que celles
de son bapteme, en 1793; de son sacerdoce, en 1818;
de son entree en religion, en 1834 ; de sa venue en Alg&rie, en 1843 ; de sa mort, en 1879. Je voulais y ajouter
le resume de ses ceuvres et de ses vertus; mais on m'a
oppose comme une regle inflexible, l'usage des fils de
saint Vincent de Paul, qui est de ne rien laisser mettre
sur leurs tombes de ce qui pourrait sembler un oubli
de l'humilit6 d4 leur Fondateur. Je me suis borne A
chercher dans les Saintes lcritures un texte qui pfit
au moins, exprimer notre reconnaissance et constater
que c'est & lui que les veques d'Alger doivent l'6glise
dans laquelle il sera enseveli et la maison sainte qui
I'entoure. Ce sont les Paralipomenesqui me l'ont fourni
en parlant de celui auquel 6tait due la construction du
Temple de Dieu, ordonnie par David: Benedictus
Dominus, Deus Israil, qui fecit celum et terrain, qui
dedit David regi virum sapientem et eruditum et sensatum
atque prudentem, ut aedificaret domum Domino. P (II
Paral. n, 12).
(4 suivre)

Albert

DARRICAU
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TUNISIE
LES MissIOxs LAZARISTES DE 1913 A 1937
ASPECT ET POPULATION DE LA TULISIE. -

La Tunisie, avec

ses 167.4oo kmi , a une superficie un pen superieure au quart
de la France, mais elle nourrit une population assez clairsem6e.
Des montagnes arides, des chotts ou lacs sales nombreux,
des 6tangs et marais aux eaux saumAtres, d'immenses r6gions
d6sertiques, presque sans pluie, diminuent 6tonnamment les
terrains de culture. Reconnaissons toutefois que plusieurs
regions sont tres fertiles et favorables a la vigne, aux cre6ales.
a I'olivier et a diverses plantations. En ces lieux plus favoris6s.
se trouve actuellement une population chritienne assez importante, je fais allusion a ces centres de l'interieur qu'on appelle
le bled, mot arabe qui signifie le pays, l'int6rieur du pays.
Avant le Protectorat, les chr6tiens etaient loin d'etre nombreux, qu'il s'agisse du bled ou qu'il s'agisse des villes du littoral. Une statistique dressoe en 1877, quatre annies seulement
avant le traitk du Bardo, ne signale dans la Tunisie entiere
que 15.055 catholiques. Les catholiques sont, en 1937, environ
zoo.ooo de race francaise, italienne, maltaise avec quelques
autres groupements de nationalitbs diverses. Ils demeurent,
malgr# tout, comme noyds dans la masse des deux millions de
musulmans qui sont eux-m6mes en contact avec des milliers
de Juifs 6tablis dans la Regence depuis les temps les plus
recul6s.
HISTORIQUE

DE LA 'MISSION DES

LAZARISTES.

-

Ancienne

organisation religieuse de la Tunisie. - Les P&res Capucins
avaient 6t6 jusqu'en 188i les cures de paroisse et les aum6niers
des quelques communautis religieuses. Eux-m6mes etaient en
petit nombre, ils n'en avaient pas moins tait une impression
profonde sur les chritiens et sur les arabes.'Piwtk, devouenent.
pauvret6, familiarite et dignit6, on leur reconnaissait encore
bien d'auttes vertus jointes a des talents v6ritables, ils avaient
done suscit6 admiration et sympathie.
Nianmoins, avec l'afflux des Europ6ens que favorisait la
nouvelle situation politique, le nombre croissant des fidbles
allait exiger plus d'6glises et plus de pretres. D'autre part, les
1'exception d'un seul religieux franiais, 6taient
Capucins,'
alors tous italiens.
Nomm6 administrateur apostolique de la Tunisie, Mgr Lavigerie voulut augmenter leur nombre. II desirait en particulier
voir venir parmi eux plusieurs de leurs confreres francais et
maltais. Mais de 1870 a 188o, des. lois bien dures pour les
communautds italiennes avaient affaibli sensiblement le recrutement et le rayonnement de tous les ordres religieux. Par
manque de sujets, les Capucins-Franciscains ne purent se
plier aux exigences du Cardinal Lavigerie et, d'eux-mames,
se retirerent en Italie vers la fin de l'annee a891.
A la recherche d'un nouteau clergi. - Le Cardinal, press6
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par le besoin d'un nouveau cierg6, fit appel aux pretres de
bonne volont6, en particulier A ceux de 1'Algerie et de la France.
A cette 6poque vinrent de la sorte se fixer en Tunisie des pretres
ieunes, fervents, pleins d'ardeur. Plusieurs vivent encore et
nous montrent par leur pass6 apostolique ce que de bons
prdtres peuvent obtenir d'estime et de succes : Mgr Leyuaud,
devenu archevdque d'Alger, denieure le plus illustre d'entre eux.
Cependant le cardinal Lavigerie voulait d'autres pretres
encore. 11 cherchait cA et lk des communautks b6nevoles pour
suppl6er A l'insuffisance de son clerg6 et organiser de nouvelles
paroisses et de nouvelles ceuvres. C'est ainsi qu'il songea a
donner aux fils de Saint-Vincent de Paul, les Lazaristes, les
paroisses de La Goulette et de Sainte-Croix. Au ministAre
paroissial, il desirait ajouter ce suppl6ment d'activit6 non moins
utile: les retraites et les missions.
II &crivait done A notre Superieur G6neral. M. Fiat: « J'ai
toujours pens6 que la place des Enfants de Saint-Vincent de
Paul 6tait au lieu oh votre saint fondateur a pass6 les deux
ann£es, probablement les plus meritoires de sa vie, dans la
captivit6... Mais ce sont des Lazaristes italiens qu'il nous
faudrait avec un Superieur francais pour commencer. i
M. Fiat ne crut pas pouvoir accepter cette proposition. 11
fit respectueusement cette r6ponse n6gative : a Nos provinces
d'Italie souflrent de la meme penurie de sujets qui force les
RR. PP. Capucins a se retirer. Je suis convaincu qu'il ne serait
pas possible a nos trois provinces italiennes de fournir le pqrsonnel demandA, car il y a deux ans j'ai eu grand peine A
trouver un confrere italien pour aller a Massaoua remplir les
fonctions d'aum6nier militaire.
I
II y eut avec les annies des demandes reitkrees, mais pratiquement les tractations en resterent 1a jusqu'en 1913.
Mlgr Combes appelle les Lazarisles. - A sa mort, le Cardinal
SLavigerie eut pour successeur A Tunis et a Carthage Mgr Combes,
d]jk 6veque de Constantine. C'6tait I'annie 1893. Ancien secr"taire et vicaire gndral du grand cardinal, Mgr Combes
allait apporter dans le gouvernement du diocese de Carthage
une manikre moins impdrieuse et moins somptueuse que celle
de son illustre maitre. Conciliant, paisible, d'une piktk admirable, r6fractaire aux sentiments d'6golsme et de gloire humaine, tout entier aux oeuvres et aux besoins de son nouveau
diocese, il ne songea qu'aux moyens pratiques d'aider son
clerg6 et d'agrandir la piete des fideles. II voulut done posseder
un groupe de missionnaires des le d6but de sa nomination.
S'il n'y rbussit pas d'abord, il revint tant de fois a la charge
qu'il fallut bien faire Bcho k son d6sir.
Mg Combes se souvenait, non seulement de saint Vincent
et de son esclavage, mais encore des premiers Lazaristes qui,
de 1645 A 1825, avaient g6re le Consulat de France ou rempli
des fonctions d'apostolat et de direction spirituelle. La noble
figure de Jean Le Vacher I'avait sans doute et tout sp6cialement rempli d'6motion et de sympathie. Jean Le Vacher,
yrai missionnaire et vrai Francais, consolateur infatigable des
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esclaves chretiens, consul incorruptible, protecteur energique
des marchands de sa nation, capable de donner son sang pour
la religion et pour la patrie, atteignit les sommets de l'ideal
en pr6efrant, a la trahi.on et a l'apostasie, la prison, la souffrance et I'humiliation suprmne. II se laissa lier a la bouche
d'un canon et mourut en heros et en saint. C'6tait de sa faunille
religieuse que Mgr.Combes voulait a present recevoir les missionnaires tant desirs.
Intervention de M. Leborne, Lazariste. - I1 y avait done
environ un siecle que les pretres de Saint-Vincent de Paul
itaient restis absents de la Tunisie. II est vrai, en 1896 et en
1907. les Sceurs de saint-Vincent on Filles de la Charite avaient
pris possession de deux m4gnifiques 6tablissements : la Creche
et le Fourneau. Ces deux oeuvres se ddveloppaient d'une maniere surprenante, H la grande satisfaction de 1'Archeveque,
des fiddles et des FranCais. Depuis. les Smurs de saint Vincent
ont 4galement acceptd en ces derniires ann6es la direction des
Orphelins de la Marsa. Cette institution, dont la creation est
due H Son Exc. Mgr Lemaitre et aux soins d6vou6s de M. le
chanoine Reyboubet, connait d6ji un succes pareil A celui de
la Creche et du Fourneau.
Mais i l'origine, pour diriger les Filles de la Charit6 en conformith avec les coutumes de leur communaut6, il n'y avait
pas de Lazaristes vivant comme elles de l'esprit et des maximes
de saint Vincent. Les plus proches confrres se trouvaient &
Alger, M. Leborne 6tait leur sup6rieur. II avait, jusqu'aux
expulsions francaises de 1904, rempli les fonctions de superieur an Grand Seminaire de La Rochelle, dans la suite il 6tait
devenu superieur des missionnaires d'Alger et directeur des
seers de FAlgerie et de la Tunisie. II avait eu l'occasion, en
cette derniere qualitA, de se presenter h Mgr Combes et de
se faire l'interprete reconnaissant des Filles de la Charit6.
Voilk pourquoi, quand maintenant il va s'agir d'6tablir des
Lazaristes i Tunis, il sera natUrellement choisi par leur Sup6rieur
Gen6ral pour mener a bien une entreprise aussi importante.
Cependant les choses trainaient en longueur, c'est vrai; les
instances de Mgr Combes se faisaient plus pressantes, rais
notre Maison-Mere de Paris ne prenait pas de decision ferme.
Aussi M. Leborne dft-il revenir frequemment a la charge
aupres de M. Fiat en faisant connaitre les invitations incessantes de Mgr 1'Archeveque et de son Conseil.
SLa jondation de Tunis accepte. - Enfin Paris accepte la
fondation et ne songe plus qu'a en prkciser les conditions d6finitives. La encore intervient M. Leborne. Il est charg6 par
notre Sup6rieur ge6nral de s'entendre avec l'autorit6 eccl6siastique afin d'ilaborer le contrat qui deviendra la teneur
oflicielle des engagements entre la Maison-Mzee de Paris et
1'archevech6 de Tunis. Le contrat n'engendra aucune difficultk; il est fait en trois exemplaires qui sont actuellement
d6pos6s l'un en notre Maison-Mere, I'autre aux archives de
I'archevach6 et le troisieme en la maison des missionnaires de
. Tunis.
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Teneur du conlrat. -- C contrat porte en particulier que
deux confr6res precheront desormais des missions dans le diocese de Tunis-Carthage. I'archevAque d(signera lui-m6me les
lieux de missions et les missions s'y feront en conformit6 avec
'les usages des missionnaires lazaristes. Chaque confrere recevra
a cet effet un traiternent annuel de t.8oo francs, 6videmment
suivant la valeur de l'6poque . Au surplus le nombre des missionnaires pourra 6tre augment6 a la demaude des contractants
et le logement sera fourni gratuitement par I'archevech6.
Premier supirieur, M. Pages. -

M. Pages fut d6sign6 pour

premier sup6rieur de la maison des missionnaires. Voici comment ce confrere d'Alger relate le fait de sa nomination:
a Le 4 aoft 1913, je prechais une retraite aux Sceurs de Constantine, il m'est remis une lettre du T. H. Pere Fiat me nommant sup6rieur de la mission de Tunis. J'accepte volontiers
de venir travailler sur cette terre si chere i saint Vincent, a
sa double famille religieuse, m'estimant heureux et tier de
renouer la tradition interrompue depuis 1825 v.

Le choix 6tait providentiel. M. Pages avait pendant quelques
ann6es missionn6 en Abyssinie, et y avait appris l'italien. n
s'etait perfectionn6 dans cette langue durant son long s6jour
a Alger. LA, pendant quinze ans, il avait donne A plein coeur
son talent et son experience. I1etait tres appr6ci6 et avait fait
un bien consid6rable. Maintenant la Tunisie serait le lieu de
son ardeur et de son zMle. Grand, de be! aspect, barbe noire
pleine de splendeur, intelligence pratique, causeur aimabl6,
prudent-et familier, pr&dicateur entrainant, aimant les fetes,
les decorations, les chants, capable de remuer les foules et
d'atteindre aussi les ennemis de l'Eglise, il n'avait ordinairement qu'& paraitre dans une paroisse pour rdjouir les fid6les
et soulever les enthousiasmes.
Une masson de missionnaixes d trouvet. - Mais l'heure n'etait
pas encore venue de mettre en relief tant d'avantages et tant
de sup6rioriths. Avant tout, il fallait trouver un gite pour pouvoir vivre et demeurer. Une maison, une vraie maison de missionnaires, 4tait-ce done chose si difficile a rencontrer ? I
parait bien que oui, les faits l'ont montr6, car M. Pages voulait
une maison suivant son ideal. Pour lui, sa maison devait r6unir
reellement ces trois conditions principales :
io Ne pas etre Oloignke de la gare du chemin de fer. Arrivant
de bleds lointains, et le plus souvent pendant la nuit, comment demeurer en des quartiers excentriques sans augmenter
les frais et les difficultes ?
20 Ne pas entrainer la cohabitation avec d'autres locataires
dont les contacts inevitables rendraient bien aleatoires le recueillement et la discretion.
30 Ne pas rendre trop difficiles les amenagements qui favoriseront 6tude, pi6t6, c6l6bration de la messe et confessions
eventuelles des Filles de la Charit6 et de quelques pieux laics.
Certes, en ces trois exigences, rien de singulier, d'exag&r,
d'irr6alisable. Partons done i la recherche de la maison revec.
Une maison introuvable. - Mais, le long du chemin et le
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soir dans la d6convenue, nous entendrons M. Pages raconter
ses tribulations.
, L'administration diocesaine, dit-il, nous a ofiert d'abor4
un des Cubes (maisonnettes ainsi denommmes a cause de leu.r
forme geomitrique), un des Cubes que l'archevbch6 possede
a La Marsa, c'est-a-dire une petite villa dominant la mer et
proche de 1'eglise paroissiale.
SA cause de l'exiguite du local, seulement quatre pieces et
une cuisine, a cause de l'eloignement des chemins de fer de
Turns. 25 kilom4tres, et dans l'apprehension de gener par notre
pr6sence si immrdiate Faction et la royaut6 du pasteur, je
crus devoir declarer A Mgr Combes que nous ne pouvions
accepter... cc Cube.
ce refus poli, mais motive, me propose
C
v Mgr l'Archeveque.
de nous installer dans une des maisons de rapport que l'administration possede egalement & Tunis meme.
. , Un 6tage est mis a notre disposition. Or, le T. H. Pere Fiat
avait donn6 l'ordre formel d'avoir une demeure indipendante
de toute cohabitation, ce n'Wtait plus le cas. Voulant d'autre
part 6tablir avec le temps un oratoire d'accas facile aux Sceurs
de Saint Vincent de Paul et me trouvant d'ailleurs d6favorablement impressionn6 par d'autres considerations, je fis respectueusement remarquer que nous ne pouvions non plus accepter le logement propose.
SToujours bienveillant, Mgr Combes dit alors A M. Pages :
Cherchez vous-meme un local suivant vos desirs, nous vous
en paierons le loyer, mais nous ne donnerons pas plus de 1.200 fr.,
valeur de I'epoque.
«C'est dans cette circonstance que M. Leborne, d'Algcr,
est invite a. s'occuper encore de la maison de Tunis. II est pri6
de venir sur les lieux et de donner lui-meme son avis,.
Voila done les deux sup6rieurs 4 la recherche de l'habitation
favorable.
Une belle villa situ6e aux Jardins de Selim, entre le Bardo
et les remparts, est offerte par la marquise de Certaines a qui
appartiennent en ce lieu plusieurs beaux immenbles. La tentation des visiteurs est grande: site agrbable, maison magnifique, neuf chambres et une orangerie pour jardin. Volontiers
M. Leborne arreterait la son choix. Mais de nouveau les objections coutumieres : gare lointaine, peu de lumiere sur le parcours, possibilit, de rencontres fAcheuses dans cette banlieue
ob r6dent parfois la unit des malfaiteurs audacieux. A regret
le refus est d6cid6 et les recherches continuent.
II serait fastidieux de s'attarder a ces all6es et venues pour
rencontrer la demeure de l'ideal. Le Beldvdere et plusieurs
autres emplacements apparaissent bien s6duisants, mais la
trop grande distance de la gare les fait tous refuser. Ui francmacon notoire propose meme une villa trbs acceptable a Montfleury, mais pouvait-on convenablement loger dans une maison
de franc-macon ?
La maison trouvie. - M. Pages racontera enfin sa trouvaille
vt sa grande 6motion. a Un jour, .longeant le boulevard Bab-
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Benat, j'apergois au no 15 une affiche voyante : laisond vendre,
s'adresser & M. Keynaud, proprietaire. MUais, au moment de
-presser le bouton tectrique, je r6fi6chis : cette maison est a
vendre et, toi, tu nas pas mission d'acheter; d'ailleurs, en cas
d'achat, oh prendre I'argent ? Et je pirouette sur mes talons
pour regagner la maison des soeurs de la Creche; deux mois
plus tard, lass6 de tant de ddmarches inutiles, je me remets
a penser A la villa de M. Reynaud *.
Elle portait le joli nom : Villa des Trois-Chditeaux. Evidemment elle itait sans donjon, sans tourelles et sans mAchicoulis :
quoi done ý un simple rez-de-chaussee, mais bien situd et bien
bati.
M. Pages s'enhardit et demande a visiter la maison. Le
proprietaire repond : - Si c'est pour louer, inutile, je veux
vendre et me retirer avec ma femme a Marseille. Insistance
du missionnaire : V'euillez me la montrer quand m6nie, qui
peut savoir ? Et si l'on venait a. s'entendre. a
M. Reynaud se prete de bonne grace a cette visite qui laisse
une perspective d'achat. Ce qui va plaire au visiteur, c'est le
bel aspect int6rieur de la villa, sa grandeur relative, son bon
6tat d'entretien, sa situation, et par-dessus tout un magasin
en sa dependance, tout proche et separe seulement par un
minuscule jardin. La villa des Trois-Chiteaux avait done ce
modeste magasin qui s'ouvrait sur la rue en laissant bien distincte l'entree meme de la maison. C'6tait IA sans doute le
second chAteau de l'immeuble, quant au troisi6me, les proprietaires Font certainement emporte dans leur imagination
pour le planter sur les bords de la CannebiBre
Vision d'avenir. - Quoi qu'il en soit, M. Pages avait igalement remarque que derriere l'immeuble se trouvait un carr6
de maisons arabes avec sa. large cour int6rieure, le patio. 11
entrevoyait deja la transformation du magasin en chapelle, et
puis, avec le temps, I'achat des mas-res indigenes pour les
detruire et en faire avec le terrain cu patio un jardin... de
plaisance. N'est-ce pas I'idWal d'un bon sup&rieur qu'offrir a
sesconfrdres, fatigues par le travail et les privations du bled,
l'attrait reposant d'un t chez soi * rempli de verdure et de
fleurs ? Le premier reve fut promptement r6alise, le second
ne le fut jamais. Mais ii y eut une petite revaxche. Partout,
dans les bandes de terre contournant la maison et enserrant
le magasin, furent multiplids les fleurs et les arbustes au risque
de les etoufler les uns les autres. On y voit maintenant bout
gainvillier, lentanas, treille, rosier, datura, plombago, ibiscus :
chacun dans I'unit6 pour honorer I'unique essence du Createur,
mais ses multiples bontes sont representees par les stellaires,
les amaryllis, les arums, les geraniums, les volubilis, les mirabilis, les mufliers, les fressias et meme les patates grimpantes
de l'Am6rique. C'est a rendre jaloux les curis de la ville qui
n'ont pour r6jouir le regard que quelques potees d'apidistras,
d'acanthes dechiqueties et de palmiers nains.
Achat de la maison. - Bril6 par le desir, l'oeil grand ouvert
en face de la * villa aux trois chAteaux » M. Pages songe aus-

-- Soo sitbt aux moyens d'acheter la maison : 30.000 francs, ni plus
ni moins. Ce qui ferait de nos jours plus de 50.000o francs.

Mais comment trouver pareille somme ?
11 y avait, en la maison des Seurs de la Creche, la Saour
Fillion qui connaissait a Paris un catholique fervent, M. Radius,
tres riche et tres favorable aux ceuvres d'apostolat. Sceur Fillion,
superieure entreprenante, d'intelligence lucide, de volonth
energique, d'un devouement entier a ses frdres Lazaristes, ne
se crut pas d6plac6e dans l'intervention demand6e aupres de
M. Radius. Elle 6crivit immediatement a son soutien des jours
difficultueux. Elle lui proposa d'acheter lui-mime l'immeuble
en question et d'en ceder la location aux missionnaires. A
cette demande, M. Leborne, occasionnellement h Paris, ajouta
ses instances fraternelles. Et voici comment M. Pages pouvait,
le 6 d6cembre 1913, verser les quinze premiers mille francs
entre les mains du propri6taire, M. Reynaud. M. Radius les
envoyait en hAte par l'interm6diaire du Comptoir d'Escompte
de Paris. Les autres milliers de francs vinrent en partie de la
meme source.
Mais il fallait continuer A agir avec promptitude, car M. et
M m e Reynaud revent toujours de Marseille. Ils sont impatients de partir et ils voient deja le bateau se balancer sur les
flots et la Cannebiere les accueillir avec des tendresses maternelles. Marseille, 6 vision de repos et de bonheur ; pour M. Pages
6galement un reve, reve d'enthousiasme : Tunis la Blanche
va revoir les fils de saint Vincent.

Aussi 1'heureux missionnaire retrace-t-il, d'une plume alerte,
les dernieres circonstances de l'achat providentiel: a Au moment de signer et de parfaire toutes choses dans la r6gularit6
des lois, je m'apercois avec M. Leborne, revenu h Tunis, que
la villa
est an nom meme, non pas de M. Reynaud, mais de
M" e Danielle. Celle-ci vivait avec Ini depuis trente ans, marine
au civil seulement depuis trois ans. Cette revelation nous permet
de regulariser, apres autorisation de l'archev&ch6 et dans le
magasin transforme en chapelle, la situation anormale des
vendeurs.
a Ainsi a 8 heures du soir, le 7 d6cembre 1913, nous proc6dons
au mariage religieux de M. Reynaud et de M il e Danielle o.
En v6rit6, c'6tait une joie profonde des la premiere heure
de possession. Cette joie apostolique se renouvellera avec les
annes ; car la bienveillance de Mgr 1'Archevaque a permis
que plusieurs rehabilitations de mariages soient faites 1a dans
le secret A la suite de missions heureuses on de circonstances
sp6ciales. Donc, au soir du 7 d6cembre, premier mariage de
z6le et de discretion, effusions ardentes entre deux jeunes mari6s,
j'entends jeunes de coeur puisque le mari avait 68 ans et l'6pouske
72 ans.

Prisede possession. - Le lendemain, c'etait A la Vierge Marie,
A la puissante Protectrice de la double famille de saint Vincent,
qu'il appartenait d'offrir son sourire c6leste et de tendre ses
mains maternelles.
Le T. H.. Pre Fiat avait en effet demandA de tout faire pour
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inaugurer maison (i) et chapelle le 8 d6cembre, fete de 'Immacul6e. Son d&sir allait se rza!i;-r pklnenment Le matin de
ce jour, M. Leborne et M. Pages celebraient la messe dans le
magasin, definitivement devenu notre chapelle et depuis la
veille, par6 superbement. Bien plus, le soir meme. Mgr Combes,
archeveque de Carthage, Primat d'Afrique, se faisait accompagner de son secr4taire, Mgr Forconi, ancien Ileve de nos
confreres du Seminaire de Kouba (Alger), et daignait, avec
sa bont6 coutumidre, donner la b6n6diction solennelle du SaintSacrement. Y assistaient M. Leborne, M. Pages, M. Dedeban,
premier confrre affect& a la mission, et les sceurs de la Creche
et du Fourneau. Deja la priere de reconnaissance et la louange
de Dieu remplagaient le bruit dc fcrraillc de I'.ain mag sin.
Les cantiques des pieuses jeunes filles des Sceurs annongaient
discretement a tout ce quartier arabe que Dieu est Dieu et
que Jesus-Christ est son Fils Redempteur!
Au voisinage de la maison. -

Pour faire appr6cier davantage

cette maison de r&ve realis6, fixons-la dans son cadre authentique. Nous sommes au boulevard Bab-Benat, & la limite du
quartier indigene de Bab-Souika. Bab-Souika n'est pas un nom
vulgaire pour le vieil habitant de Tunis.
Done, i quelques centaines de metres de la villa appele
maintenant

a

Vida Saint-Vi;cent de Paul * se trouve la place

Bab-Souika, place irr6guliere, mais assez grande, oii. dbouchent
sept rues grouillantes d'indigepes. Cette place-carrefour met
en communication rapide avec ine autre place celebre, la place
Halfaonine. Toutes les deux sont au centre de centaines de
boutiques, epaulees les unes aux autres pour se soutenir prndemment et ne pas tomber. Que de marchandises, bibelots,
matieres d'alimentation, viandes, poissons, 16gumes ; que de
vendeurs, crieurs, acheteurs, spectateurs! On peut & peine
circuler et I'on apercoit d'un seul coup d'ceil des multitudes de
ch6chias et de burnous colords. C'est le commerce, mais c'est
la paix; c'est un bruit assourdissant,mais c'est un bruit normal.
Pourtant, qu'en un'jour de folie, de mecontentement, d'4meutes
commencantes, une lueur de colere, une force magnitique
Smysterieuse viennent enflammer tous les regards, agiter toutes
les poitrines, et voila Halfaouine et Bab-Souika transformbes
en foyer de turbulence et de revolution. En moins d'un' quart
d'heure, dix mille arabes seront IA avec d'6normes bAtons et
des clamenrs sans fin.
Helas, dans le pass6, que de visions d'horreur! Arabes se
massacrant les uns les autres, Juifs assomm6s gisant sur le
sol, de la fureur partout et du sang partout. Vraiment ces deux
i. Sur I'awre laristeen Tunisie depuis 1913 les Annales out, de temps

i autre, parl6. Ainsi sir slamison de missions, son instalation, vofr 1914
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places, et Bab-Souika plus particulierement, sont deux centres
n6vralgiqucs de Tunis qui doivent etre surveiles avec discrtion et fermet6, mais inlassablcment, rigoureusement. Les
scenes hideuses et sanglantes ont pris tin depuis 1'occupation
francaise, et cependant, de l93o a 1937. plusicurs manifesta-

tions menacantes ont oblige nos tirailleurs et chasseurs d'Afrique
& se tenir la journ6e entiere aux meilleurs points de surveillance
avec mitrailleuses aramies et fusils charges; ainsi mnme sans
remonter plus loin, se passa le 3 fevrier 1937.
Un beau panorama.- Bien que situee a tres courte distance
d'Halfaouine et de Bab-Souika, la villa Saint-Vincent de Paul
n'en a pas la vue inmmdiate en raison de toutes les maisons
indigenes qui I'en separent. De mime, elle ne jonit pas du
beau spectacle de verdure et d'616gance que presente l'Hospice
Civil de Tunis. Cet 6tablissemneint, destine aux Europ6ens, est
tout proche, mais en retrait et cach6 par d'importantes batisses,
La vue au contraire. quand on monte sur la terrasse, s'agrandit 6tonnamment en donnant au regard extasi6 l'impression
de pittoresque et d'exotique, un aspect de varit6 et de magnificence. Le plus grand nombre des idifices de la capitale sont
visibles sans peine. Ici la mosquie de Sidi-Mahards avec ses
coupoles majestucuses. Plus haut, la mosquie de la Kasbaa,
puis la tour bexagonale dont les sirenes voismes lancent chaque
midi l'heure officielle aux quatre points cardinaux. Plus loin
encore, d'autres mosquees, d'autres palais, d'autres monuments
d'architecture. Des milliers et des milliers de petites maisons
arabes remplissent les espaces et enserrent les fameux Souks
on March6s de Tunis. Estomp6e par la distance et une brume
leg#re, la cathedrale Saint- Vincent de Paul4lve ses deux tours
byzantines au voisinage de 1'dglise orthodoxe et face au palais
de la Residence. En un mot, vue prenante, grandiose, enchanteresse qui va s'achever d'une part sur le Bou-Cornine, la montagne aux deux sommets, et d'autre part sur le Belvhddre immense et les lacs Bahira, en bordure de la M&diterrande.
Si nous descendons de la terrasse et si nous remontons la
rue 6levee au titre de boulevard Bab-Benat a cause des arbres
qui commencent pros de notre maison, nous rencontrons presque
aussit6t les locaux superbes des grandes administrations de la
Tunisie : Recrutement et Direction de l'armee beylicale, Direction gen&ale de l'Instruction Publique, Services Judiciaires
Tunisiens, le magnifique Palais de Justice, le Timbre et 1'Enregistrement, puis la c6lbre Kasbaa, caserne profonde dont
les murs de cl8ture cachent les multiples et importants bAtiments. En face de la Kasbaa se trouve un kiosque gracieux
que limitent I'Hospice Indigene, un grand cafe tout fumeux
de la fum6e des cigarettes et des narghilds, le Dar-el-Bey ou
maison du Bey, les Finances, la Direction des Travaux Publics, les Ponts et Chauss6es, I'Agriculture; puis, en redescendant le boulevard, sur la droite, 1'l66gant portique oriental
d'oh s'apergoivent les belles verdures, la cour et le tranquille
Asile des Vieillards Indigenes.
Sous les fentres de la maison. - Des fenetres memes de la
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Villa Saint-Vincent, nous pouvons voir des choses moins remarquables, mais plus singulires. Juste en face de notre porte.
une inscription suggestive : q Qui s'indovina la Buona Fortuna s
SIci on devine la Bonne Aventure m, avec lettres majuscules
traces d'une main inhabile, dans les deux langues italienne
et francaise. C'est la maison d'un devin arabe ; elle est fort
achaland6e et chaq.e jour nous apc• evons femmes indigenes
et europeennes se glissant sous l'6pais rideau et en sortant,
tputes plong6es dans les mysteres de l'avenir.
A quelques metres de 1~, debouche une ruelle insignfiante,
obscure. Fourtant, de sa profondeur, sortent les griots, les
danseurs venus du centre de l'Afrique. Tambourin, grelots.
fDte rustique, musique aux rengaines criardes, et voil, faisant
le cercle, enfants, femrnws et indigenes oisif. Spectacle grotesque: les griots portent bonnet couvert de plumes, de coquilages, de crins, de pean de antthre et ils ont autour du
con petits miroirs, clochettes, carris d'6toffe renfermant les
formules cabalistiques, et pendentifs bizarres. De leurs longues
manches et de leur blouse 6chancr6e sortent des mains noires
et des figures parcheminees qui n'ont rien de 1'Apollon antique.
L'un d'eux accentue le rythme musical, l'autre avec sa robe
blanche bien pliss6e joue le r61e de la danseuse et tons deux
chantonnent, sautillent et grimacent: danses non pas toujours
honnbtes, mais distraction des passants, amusements des villes
d'Orient.
Au contraire, touchant notre chapelle, c'est un fo•dout
c'est-h-dire une vaste remise pour charrettes et montures indigenes. Dans ce fondouk s'agitent toutes sortes de vivants. IA
soir venu, les gardiens amorcent les phonographes et 6coutent
les melop6es arabes. Au milieu de la nuit, 1'Ane brait, le cheval
hennit, le mulet frappe du pied et le dromadaire rauque en
prolongeant ses borborygmes retentissants. Viennent les premieres lueurs du jour, les coqs libertaires, en notes vibrantes,
chantent sans fin, tandis que les chbvres maltaises passent en
groupes presses pour offrir a chaque menage le lait qui n'a ni
eau, ni farine de riz. Le jour commence, ii faut desormas
prendre garde aux voitures des maraichers, aux trams rapides,
aux camions, anx autos qui circulent et s'entremelent en klaxonnant et en imitant les cris de toutes les betes de la creation.
Combien d'autres agr6ments Dans le milieu du jour, c'est le
d6fil d'un mariage arabe avec la parade des voitures qui
emportent les cadeaux: armoire a glace, matelas, coussins de
toutes couleurs, vaisselle, chaises, divan.
A un autre moment, c'est une procession d'enfants musulmans qui se rendent & la mosquee pour la ceremonie rituelle
de la circoncision. Ils sont en habits de ftte et suivis de femmes
qui portent des cierges b trois branches tout enrubanns,
tandis qu'ouvrant la marche religieuse, des musiciens jouent
des airs triomphants, flites, trombones, barytons, pistons
donnant en plein et les enfants alternant avec des refrains d'allgresse.
Devant la Villa Saint-Vincent passe de mame la thdorie des

s6pultures arabes. Le cadavre, simplement envelopp6 de toile,
est port6 sur une civiere par quatre on six coreligionnaires
Les parents et amis, mats les hommes seulement, suivent dans
un silence relatif. Des aveugles ouvrent le cortege, des guides
assurent la marche et l'on n'cntend plus que le chant traditionnel : Il n'y a de Dieu que Dieu et Mahomet est son prophete :
La ilah el allah, oua Mouhamett rassoul Allah !

Nouveaux spectacles et bien diffrents : les defiles tapageurs
et les manifestations populaires. Tant de raisons peuvent les
provoquer, les multiplier : f6tes musulmanes, victoire d'un as
des sports, revendications indigenes, anniversaires, foires de
quartiers. rionissances vubliques et bien d'autres motifs qui
echappent a l'Europden.
Mais le cortege qui fait subitement ouvrir les fenetres, c'est
le passage du Bey et de son escorte. Plusieurs fois I'annee, &
l'occasion des grandes solennites musulmanes, le Bey a coutume
de se rendre aux mosqu es: un piaffement inaccoutume en
avertit les moins attentifs. Voici le defile somptueux : cyclistes
avant-coureurs, soldats rythmant le pas, cavaliers sabre an
clair, spahis resplendissants, officiers chamarr6s d'or. Is encadrent la voiture princiere que six mules, conscientes de leur
privilege, entratnent & une allure lente et majestueuse. Let Bey
est assis an milieu de ses ministres. Que de decorations Que
de plaques d'or ! Que de splendeur ! La police &pied et A cheval
assure la s6curit, parfaite pendant que les dignitaires snivent
dans des autos rutilantes et superbes. La foule erie: wAllah
garde notre seigneur et maitre et lui donne gloire et prosprit&
Les enfants courent rapides comme des gazelles, ils vont, ils
reviennent, ils devancent a nouveau et le long du parcours,
c'est &lm6me joie et les m6mes acclamations.
Ciapele de kt Villa Saint-Vincent. - Tons ces panoramar,
tons ces d6cors, toutes ces fetes arabes n'intressent qu'accidentellement les missionnaires : leurs preoccupations v6ritables
sont autres; elles vont h leur ministere, aux missions, an bien
des Ames.
Leur petite chapelle servit promptement a satisfaire la pi6t6
des rares chr6tiens de ce quartier 6loign6 des 6glises de paroisse.
M. Pages se plaisait & pr6venir les families du retour des missionnaires et de I'heure de la messe. 11 trouva organiste, chanteuses, il orna le lieu d'nn bel autel de marbre, de statues chdres
& sa communaut6, de peinturds simples et agrdables avec un
encorbellement de lumieres 6lectriques. Les r6unions y 6taient
intimes, remplies de religion et de ferveur, et les vieilles families
du voisinage en ont garde un souvenir charmant.
Ainsi chaque dimanche une vingtaine de personnes 6taient
prisentes, mais en semaine la chapelle restait ferm6e an public.
Toutefois il y avait de temps h autre quelques grandes solennites, grandes certes non par I'immensit6 du local, juste quarante metres carr6s, mais par les beaux ornements, les gerbes
de lumiere, les moissons de fleurs, pendant que les prd&ications
ajoutaient leurs attraits aux harmonies des chants et des
cantques. De la sorte se c1l6braient, magnifiquement: les
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fRtes de rImmaculke-Conception. de la Medaille miraculeuse,
de I'Adoration perpwtuelle, de saint Vincent de Paul et des
bienheureux Clet et Perboyre.
FIle de saint Vincent 4 la Cathedrale. - N'est-il pas convenable de rappeler ici la part qui revient a M. Pages dans la
faveur accordee a la pro-cath6drale de Tunis au sujet de la
fote de saint Vincent de Paul.
Saint Vincent de Paul et sainte Olive sont les deux protecteurs sons le patronage desquels est plac6e la cath6drale, tandis
que saint Cyprien et saint Louis sont les glorieux patrons de
la primatiale de Carthage.
Or, ilarrivait que la fete de saint Vincent de Paul, tombant
le 19 juillet, se trouvait coincider avec les grandes chaleurs de
rl'th et que, par suite, peu de fideles assistaient a la solennit6
religieuse. Le vide 6tait sensible, on avait fui en Europe, au
pays d'origine; ou bien dans les villas du littoral et de la montagne. M. Pags, en digne fils de Saint-Vincent, 6tait attrist6
de ce d6laissement. 11 pria done 1'archeveque, Mgr Combes,
de demander & Rome 1 autorisation de cel6brer cette ftte le
second dimanche apres Paques. Par un indult du 28 mars 1914,
la Sacr6e Congr6gation des Rites accordait ainsi la faveur sollicitel : Attentis expositis, ad proximum decennium benigne
annuit pro gratia et juxta preces... Vu I'expose des faits, et
suivant la supplique. la faveur est accord6e avec bienveillance
pour ces dix premieres annees... a
Cette permission s'est renouvel6e jusqu'1nos jours 1937Ainsi la solennit6 de Saint-Vincent de Paul, titulaire de la procath6drale de Tunis, garde sa date privilegide qui semble d ailleurs devoir se renouveler longtemps encore. Cette fete r6unit
dans les trois nefs de la cathedrale 1'ensemble des euvres de
notre Saint: membres des Confrences, Enfants de Marie des
diverses associations, Filles de la Charite, Pr6tres de la Mission,
representants de nombreuses communautis et une foule -de
d6vots a rillustre esclave de Tunis qui est devenu maintenant
le Patron uaiversel des ceuvres de charite. Beau jour de glore
pour saint Vincent que celui du deuxieme dimanche apr,4s
PAques: messe aolennellc, pangyrique, jeu d'orgue, cantate,
distributions de secours aux pauvres, bons de pain et de viande,
v6tements, argent des loyers; vraiment fete de charit6 et de
splendeur.
Pesonnel de la maison des Missioanaires. - Mais parlons
pr6ient du personnel de la villa Saint-Vincent.
p
M. Pagds trouva dans I'amour de son saint Fondateur un
motif pressant de s'adonner sans retard aux missions de la
Tunisie. Saint Vincent n'a-t-il pas aime a I'extreme les habitants des campagnes et n'a-t-il pas e6t heureux d'offrir pour
le 6vang4lier sea missionnaires les plus d6voues ? Animb do
son esprit, le nouveau superieur s'empressa de demander a
Paris un aide et un compagnon de vie.
Mais, comune il arrive parfois dans les fondations de pays
apostoliques. lea prenners choix sont loin d'etre adaptes an
dimat, auxjdifiacult6a de la langue et du ministere. C'est co
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arriva
Siii pour Tunis. D'ailleurs n'oublions pas la grande
gherre de 1914, qui bientft immobilisera tant de pr6tres et
restreindra considerablement les possibilit6s des suprieurs
mhjeurs.
SEcoutons plut6t le supdrieur de la villa Saint-Vincent ra6Onter lui-meme ses ktonnements et ses tribulations.
SMon premier confrdre a 6t6 M. Dedeban, prAtre de notre
seminaire on noviciat, Ag6 de 44 ans. Rebut6 par 1'6tude de
la langue italienne dont la connaissance s'impose, pour travailler utilement en Tunisie (nous sommes a la fin de I'ann6e 1913).
anamid d'autre part par une anne_ de probation, menac6 de
ccitM. ce confrere se d6courage des les premiers jours. Debarqu6
le 4 dicembre, il se rembarque le 4 janvier et rentre dans son
diocese, ne voulant pas donner, me dit-il, un aveugle A la
Congrgation. Donc, un mois de sjour ! J'ai soufiert moralement et physiquement de ce depart precipit. Je suis rest6
seul jusqu'au mois de septembre 1914, m'efforgant de travailler
pour deux, ain de rdaliser le programme des missions impriimn
dans l'Ordo diocsain. Mes ressources pdcuniaires 6taient bien
maigres. J'ai di m'imposer des privations de rdgime, ce qui
m'a conduit A un 6tat de santA precaire. Cependant, lentement,
grace a quelques saisons de Vichy, j'ai pu me refaire et combattre mon diablte tout en m'adonnant A mes chores missions
que j'aime de toute mon ame.
* Le T. H. Pare Villette, successeur du P. Fiat, a bien voulu,
lors de mon passage a Paris, en aofit 195, me donner M. Dardans pour garder la maison durant les missions, me promettant
d'antre part A bref d6lai un troisi6me confmrre pour me seconder
dans la pr6dication.
S1M. Angiuli, Lazariste italien, a t6 design6, mais n'a pas
reassi a gagner Tunis, rItalie 6tant entrde en guerre et lui
mobilis6
- q J'ai fait alors appel A la vieille amitie qui m'unit a M. Joseph
Durand de la maison de Marseille. II accepta de venir m'aider
quelques mois et Paris ratifia 1'arrangement.
SMais en peu de temps M. Durand s'est fait connaitre et
combien avantageusement. IIpourra bien,apres Piques, rentrer aToursainte, qui est 1'emplacement de notre maison de
Marseille, Mgr I'Archeveque de Tunis profitera des vacances
de l'I6t pour le demander comme Suprieur de ses Grand et
Petit S6minaires diocesains. i accepte la charge et s'en acquitte
superieurement pendant quelques ann6es. Remplac. en cette
fonction par M. Guichard, il est all prendre la direction du
grand seminaire d'Albi en I'annee 1919. Le succes qu'il avait
en a Tunis, il le connait semblable dans son nouveau poste.
Mais il a laiss en Tunisie une impression si durable que les
pretres de paroisse nous demandent souvent de ses nouvelles
et font des vseux pour le prolongement de ses annes.
( En 1915, A son d6part de la Villa Saint-Vincent, M. Durand
Savait 6t6 remplac6 comme missionnaire par M. Maiih6. Malheureusement celui-ci fut oblig6 de repartir des juillet 1915, ayant
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S1l'h6pital de Lyon. *
M. Pages continue: * Me voilk encore seul avec .M. Dardans,
Sur mes instances rkit&res, M. Louwyck, devenu, apr"s :t
mort de M. Villette, Vicaire g6n&al de notre Congregatiog,
me donne M. Fattomeo (fin octobre 1915), puis M. Descuffi,
destin4 en premier lieu au seminaire de Tunis, mais M. Dardans
alla prendre sa place comme 6conome et orofesseur. Aid6 vaillamment par MM. Fattomeo et Descuffi, il m'est possible d&
_dnner un plus gros 61an A la Mission.
, En septembre x916, M. Descuffi est envoy6 au s6mnaire
situ6 alors %Sidi-bou-Said, et est remplack par M. Caruso-qui
possede 6galement les deux langues, italienne et fran aise. Nous
restons done trois encore, mais pour peu de temps, car 1'6tat
de sant6 de M. Fattomeo I'oblige a prendre pour deux ans Um
ministere paroissial a la cath6drale de Tunis .
En terminant I'enumnration de tous ces changements, M. Pages ne peut s'empcher de jeter le cri attrist6 de I'ap6tre impuissant : a Messis muta operariiautem pauci: moisson abondante
et pen d'ouvriers v. En effet les ann6es 1919 et 1920 furent
particulierement chargees : M. Pages restait seul avec M. Caruso
pour parcourir le bled et donner des missions incessantes et
fatigantes.
Un dtage d la villa Saint-Vincent. - Du moins I'annee 1920
lui apporta une grande consolation. II put bAtir un 6tage sur
le rez-de-chaussde de la villa Saint-Vincent et donner & Ia
maison son organisation complete.
Jusque-li, les confreres avaient occup6 les chambres d'ea
bas : il ne restait rien pour parloir, bibliotheque et salle a manger
distincts. Desormais les chambres seront plac6es au premier
et permettront des am6nagements pratiques. Ce fut toutefois
I'occasion de v6rifier clairement la r6alit6 du dicton : Qui
Wbit, p4it i.
M. Pages avait des amis, ceux-ci se montrarent
N6anmoini
genereux; et M. Radius, le grand bienfaiteur de Parisse chargea
de solder les frais les plus on6reux. A la fin des travaux, la
salle a manger, devenue maintenant un vrai r6fectoire de
communaut6, retentit; des les premiers instants du repas, d'un
Benedicamus Domino pawticulirement sonore, joyeux et reconnaissant.
A present, finie les insuffisances de logement, les pr6occupations de batisse, il n'y avait plus qu'a s'adonner totalement
an labeur des retraites et des missions.
Travaux apostoliques. - TantOt seul, tant6t avec un consfr&re, M. Pages parcourait son royaume spirituel, et les rosecueilies abondatmment faisaient oublier les 6pines de ces ran
donnees souven p6nibles.
Le debut des missions n'avait pas Wtt sans heurter ici et li
les sentiments des prWtres de paroisse. Non, les missionnaires
ne sont pas des inspecteurs, ni des censeurs, ni des contradic.
teurs, ils sont des confreres, ils sont des amis. Ils viennent
ocrdialement ofirir leur concours: leur joie vritable est cello
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qui estfaite de la joie des pasteurs et de celle des fiddles. D'ailleurs est-ce qu'un bon pretre de paroisse peut aimer l'indifl:
rence le laisser-faire ? Peut-il s'inqui4ter, s'attrister de ce
qu'un missionnaire vienne l'aider a maintenir les fervents, a
remuer les tiedes, a lutter contre l'empietement des mauvais ?
Aussi bien, ces froideurs et ces oppositions voilees de quelques
pr&tres, exagdrement traditionalistes, disparurent promptement ou demeurerent de tr&s rares exceptions.
Quant aux populations, chritiennes en general, elles ne
voyaient dans les missions qu'un bienfait providentiel. Il est
vrai, qu'en certains endroits, quelques militants de la librepensie s'agitdrent et pr6parerent le demi-tumulte des reunions
du soir. De tels m6contentements ne se renouvellent plus de
nos jours; bien au contraire, les missions semblent inspirer nn
pen partout une satisfaction visible. Frangais, Italiens, Maltais
accueillent les missionnaires avec bonheur, ils sent heureux de
constater de la sorte que leur archevcque v6n6r6 donne sa
pens6e et son cceur aussi bien a ses enfants des bleds 6loignes
qu'A ceux de Tunis et des villes du littoral.
Revenons a la maison des missionnaires. En 1921, M. Nonna
allait reconstituer le groupe de trois confr6res, lui aussi parlait italien et francais. Ses pr6dications, ses manires, furent
fort, appr&cides de messieurs les cur6s. 11 laissa partout une
impression favorable bien qu'il lui arrivAt parfois de rencontrer
des assistances modestes et peu attrayantes ; en Tunisie, s'il
se trouve des cultures rcmplies de pierres et de touffes 4pineuses,
il y a aussi de riches d6frichements et de splendides moissons:
M. Nonna s'en aperqut vite. Aussi les trois missionnaires ne
se laissaient jamais abattre et ravivaient lenr ardeur a la pens6e
des belles moissons d'Ames.
Epuisement de M. Pages. - Malgr6 les accueils habituellement aimables et fraternels, I'apostolat du bled tunisien garde
ses ditficult6s et ses 6puisements : pr6dication et catchisme de
chaque jour, longueur des voyages, improvisation' de logement,
intemp6ries de l'hiver, chemins d6tremp6s par les pluies violentes, nourriture d'occasion, insuffisances multiples, voila trop
souvent le lot du missionnaire.
De cette vie austere, M. Pagds allait ressentir les cons6quences
f&cheuses. 11 6tait min4, malgr6 ses belles apparences, .par le
travail, la fatigue et un diabete persistant, et ce diabfte 6tait
certes peu facile h soigner avec les variations de r6gime a
I'avenant. De plus, le foie 6tait malade et 'organisme int6rieur
pr6parait insidieusement des trahisons redoutables.
Nous arrivons de la sorte a 'ann6e 1925. Les trois missionnaires travaillaient dans une louable emulation, l'un dans une
paroisse, les autres dans une seconde et une troisi6me, parfois
6loign6s, parfois r6unis a deux afin de mieux assurer les pr6dications franCaises et italiennes.
Aux premieres semaines du.car6me, M. Pages precha une
mission A la Goulette. C'est un centre proche'de Tunis, c'est
en m6me temps Ie port de mer des anciens pirates et celui, actuellement, r6serv6 aux bateaux les plus puissants. Quelques
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cas de variole s'6taient manifest6s an milieu d'une population
hWtroclite, mal logee et sans le moindre respect des lois hygidniques. II y a dans cette agglomeration tant de pauvres gens !
Si la Goulette s'est embellie depais 1925, le pass6 laisse des
souvenirs de mares stagnantes, de ruelles mis6rablcs, de maisons dlabr6es et de logis mal tenus et mal abr6s. La contagion
trouvait en ces milieux un terrain favorable. M. Pages en prit
le germe sans s'en apercevoir et le mal commenga son &volution
sournoise et dangereuse.
Malgr6 cet 6tat de forces amoindries, notre infatigable missionnaire crut pouvoir entreprendre une autre mission a B6ja.
Au surplus, comment remettre les exercices spirituels dans une
paroisse si importante et pricis6ment les deux semaines d'avant
Piques ? D'autre part, ne serait-il pas aid6 par son confrere
italien, M. Caruso ? Pourtant la variole ne cessait de continuer
son ceuvre d'abattement et M. Pages n'en soupponnait pas la
gravitd. Aussi ne put-il que difficilement achever ses predications et n6anmoins pr6parer avec son confrdre des Paques
nombreuses et multipliees.
A peine la mission termin6e, le cher malade fut oblig6 de
s'aliter sans revenir aussit6t a sa maison de Tunis. On crut
que des soins empress6s apporteraient le salut; mais furent
inutiles et science m6dicale et d6vouement et delicatesse. Le
jeudi d'aprds Paques, le 16 avril 1925, une ambulance de la
Croix-Rouge venait prendre 1'agonisant pour le ramener k
Tunis.
Dernihres souffrances. - Allait-on lui permettre d'etre soign6
a la villa Saint-Vincent, la maison qu'il avait fait sienne en
quelque sorte, qu'il avait meubl6e, agrandie, adapt6e si pratiquement aux besoins de sa communautk ? Non, sa maladie
contagiense, si proche de son terme, fit qu'on le transporta
directement a I'H6pital Civil, ou plus exactement a la Rabta,
le pavilion des contagieux, bien separ6 de tous les autres b&timents.
Pour notre malade, quelle douleur intime, douleur de l'me
entiere, que d'etre a quelques centaines de metres de sa maison
et de ne pouvoir meme pas une dernire fois contempler la
petite chapelle, Ia verdure fleurie et les murs familiers.
A cette tristesse, au mal physique implacables, se joignait
plus vive et plus crucifiante la douleur morale de songer en
ce moment que la villa Saint-Vincent 6tait refus6e par notre
Maison-Mdre et n'appartiendrait pas a notre communaut6. .
En vain M. Pages avait travaill6 sans -relche A donner A
sa maison une s6curit6 de permanence qui, dans sa pens6e,
deviendrait promptement une propri6t6 d6finitive de sa Congr6gation. Or, la decision de Paris, son renoncement tout r6cent,
lui brisait le cceur. Pourtant cette donation M. Radius la d6sirait 6galement. II sollicitait personnellement notre Supdrieur
'general d'agr6er I'offrande totale de la villa au lieu et place
d'une location qui n'avait que le nom de location puisqu'elle
se renouvelait automatiquement et indefiniment par un bail
de 3, 6, 9 ans, mesure prudente en face de la 16galitk frangaise,
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mais aucunement volonte de restriction et de retrait 6ventuel.
En r6alit) le refus de Paris avait 6et tres net, empreint de
reconnaissance, mais irr6ductible. Qui l'avait d6termin6 ? Raisons imprcises pour nous; sans doute kes frais enonles de
succession dans le cas d'un .proprictaire lazariste mourant sans
laisser naturellement d'hritierimmbdiat. H61as ! il y avait eu
confusion entre la legislation de la France et celle de la Tunisie.
En des cas semblables, les droits du gouvernement tunisien
sont k peine suprieurs A ceux d'un simple achat de propriete.
Cependant avouons que si en fait M. Pages avait 4et nomm6
proprietaire 1Wgal, il efit fallu presque aussit6t payer des frais
arieux de succession et de mutation, puisque la mort etait
toute proche et fatale.
Mort de M. PagAs, premier supdrieur. - Presque an lendemain de ce refus douloureux, M. Pages avait appris qu'a 1'instigation de notre T. H. P6re, M. Verdier, I'archevech de Tunis
avait heureusement accept6 la donation de la maison et agr6e
l'invitation de lui garder son caractere de religion et d'apostolat. Depuis cette acceptation, I'administration dioc6saine n'a
pas manqu6 A la pens6e de l'insigne bienfaiteur et n'a cess6
de traiter les missionnaires avec une bont6 sans defaillance,
leur laissant gratuitement I'immeuble de leur premier dsir.
C'est done en de pareilles circonstances que le fondateur
de la mission, bris6 par cette double souffrane physique et
morale, mourant plut6t que soutenu par l'esplrance, avait ete
hospitalis6 dans une chambre de la Rabta. Quel empressement
autour de lui ! II etait si connu, si estimb, il avait fait tant de
bien ! Mais quelques heures aprbs, il rendait les armes comme
un soldat au soir de la bataille, apres avoir ete glorieusement
frapp6 au poste du devoir. II mourait dans I'knergie du devouement, dans la pietC, la fid6lit, l'abnegation, il mourait en
beaut6 : Beati mortui qui in Domino moriutur.
Quand les catholiques de la Tunisie-apprirent sa mort, il y
eat dans tous les petits bleds une emotion poignante. Les chr6tiens perdaient leur ap6tre v6ner6, I'ami de tous. Aussi, a pen
d'exceptions pres, chaque paroisse lui offrit ses prires dans
la solennit6 d'un service funnbre qui etait bien di. a ce bon
et vaillant serviteur.
Depuis,combien de fois I'archeveque de Tunis, Mgr Lemaitre,
n'a-t-il pas dit aux Lazaristes : , C'etait un saint, faites comme
lui, vousavez sn beau modele imiter, je 1estimais beaucoup -.
Son tombeau au cimetibre de Bab-el-Khadra. - Sa d6pouille
mortelle repose maintenant au cimetiere de Bab-el-Khadra,
toute proche de la chapelle centrale, dans le caveau r6serv6
aux Lazaristes. Ses restes toutefois furent d'abord deposes
dans celui des Filles de la Charit6. C'est qu'en effet les Lazaristes, pourtant charges des s6minaires et de la Mission: n'avaient
,pas encore de tombeau de communaute. La mort de M. Pages
en montra l'opportunite. L'archevbque vonlut bien donner
gratuitement le terrain, et les pretres de Saint Vincent de Paul
s'entendirent pour construire a frais communs le monument
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actuel tras digne et tres religicux, ct les restes de M. Pages
y furent peu apres transport6s.
*

M. Grigoire, deuxiOme superieur de la Mission. - M. Pages,
en raison de sa qualit6 de premier sup6rieur, de son grand
renom, de son ardeur infatigable, avait paru vraiment personnifier la maison des missionnaires. Ses confreres I'avaient aid6•
souvent avec talent, mais leur passage rapide n'avait pas .ttir6 sur eux aussi entierement I'attention et l'affection aes
.
Tunisiens.
Maintenant - l'ceuvre si bien commenc6e, a ses deux confreres demeurants, M. Caruso et M. Nonna, il fallait un noun
veau sup6rieur. Ce successeur fut M. Auguste Gr4goire. U
venait de France, peut-etre regrettant la douce patrie. mais
bien r6soln & garder a la villa Saint-Vincent son cachet de
fraternit6, de cordial accueil et d'apostolat incessant.
II etait un professionnel des missions et des retraites. U1
avait en aux dioceses de Toulouse et de Montpellier des succes
marqu6s. II est vrai qu'en 1904 il avait vu la maison de Toulouse ferm6e comme tant d'autres. II 6tait, par suite, devenu
quelque temps professeur dans 1'un des s6minaires, qu'en ces
francaises, la biefann6es d'4preuves pour les communaut6s
veillance des 6veques italiens avait daign6 nous confier momentan6ment. Plus tard, il avait Rt6 charg4 de la maison de Flgueras, a I'inttrieur de la frontiere espagnole, maison fondce
dans 1'intention de pouvoir un jour reconstituer notre r6sidence
de Toulouse. De Figueras, M. Gr6gbire repassait souvent la
frontiere et se retrouvait le predicateur aims des m6ridionaux
de France.
1I vint done a Tunis sachant bien ce que signifie travailler,
peiner, se d6vouer. II tait plein de coeur, intelligent, capable
dans les circonstances de donner ces pr6dications magistrales
qui font impression parce qn'elles sont vraiment paroles de
missionnaires ardentes, prenantes, flagellant les abandons et
secouant les paresses spirituelles. II se mit & l'ceuvre aussit6t,
et il poss6dait bien ce qu'il faut pour r6ussir dans les gloses
et sermons, les chants, les fetes et la bonne marche d'nne
mission.
Une mission, c'est la fete des Ames, il le savait. Mais si,
comme it arrive aux meilleurs, il connut au bled tunisien des
auditeurs r6fractaires, des glises trop peu remplies, il connut
aussi des missions semblables a des triomphes : Tabarka a
sp6cialement gard6 le souvenir de son passage avec la visior
de foules enthousiastes et vibrantes.
MM. Vullo et Caruso, ses confrMres. - Bient6t son confrdre,
M. Nonna, missionnaire tres goite, solide theologien, apte a
faire le bien dans le calme et la piet6, crut pourtant devoir
se retirer en Italie afin d'y trouver un travail plus en rapport
avec sa sant6 et son' temp6rament.
II fut remplac en janvier 1928 par M. Vullo. Ce confrre,
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plein de jcunesse, 6tait Icuoome ct professeur aux s6minaires
d'Alger. 11 avait donne

aises eleveý

toute sa pensee et tout

son ccur. Grande fut son 6preuve quand, en pleine annie
d'enseignement, il reCut son obedience pourlla mission de Tunis.
Missionnaire, 6tait-ce bien a1 sa destinee ? Et cependant la
Providence l'avait bien servi.
Poss6dant l'italien et le franais dans la plenitude, il se mit
a l'oeuvre avec la fougue de ceux qui sont remplis de sant6 et
de g6nbrosit&. Comment parler avec discr6tion de celui qui est
toujours present a la Villa Saint-Vincent, qui sillonne la 1 unisie
et prkche partout, qui a rarement des defaites et remnporte bien
des succs ? I1s'interesse non seulement aux missions italiennes
toutes retentissantes de cantiques et enlumindes de flambeaux,
mais Egalement aux missions frangaises, aux retraites, aux.
4euvres diverses, jusqu'au placement de compatriotes malhenreux, jusqu'au renouvellement des decors d'6glises appauvries,
jusqu'a la cr6ation de nouveaux lieux de culte dans les campagnes d6sh6ritees.
M. Caruso garde, lui, sa sp6cialit6 prefere : les mines lointaines. Dans ces mines de fer, de plomb, de phosphates, se
trouve en effet un nombre respectable d'Italiens originaires
de Sicile, de Sardaigne, et du sud de 1'Italie. Notre missionnaire
sicilien fait lU ses d6lices, s'y attarde longuement, y revient
frequemment pour assurer les cat6chismes, les premieres communions, et quelquefois la rbgularisation des mariages et la
r6conciliation des families. Comme ces mines sont en g6nral
loign6es des centres paroissiaux et perdues an flanc des montagnes, M. Caruso y apparait parel a un prince de la joie et
de la religion. Avec patience, zle et prudente familiarit6, il y
fait un bien manifeste, estim6 et requ avec plaisir par les directeurs et les mineurs.
Changement de M. Grigoire. - Pendant cinq ans, bien second6 par ses confrres, M. Grigoire reste i'animateur et I'organisateur de toutes les ceuvres, toutefois il n'embellit que timidement sa maison : on ne change pas volontiers ce qu'un maitre,
comme M. Pages, a ordonne d'ailleurs avec gout et opportunit6.
II fait cependant quelques heureuses adaptations qm ne cessent
pas de sauvegarder jalousement I'hospitalit6 coutumiere, la
vie intime et fraternelle.
SVoici neanmoins que la sante de ce nouveau superieur commence a devenir moms sfire d'elle-meme. Ce n'4tait qu'alarmes
passageres, quelques saisons en France eussent tout raffermi
quand, durant les vacances de 193o , M. Grgoire fut rappelk
. d'autres fonctions et place en notre maison d'Alger. II est,
en I'ann6e 1937, sup6rieur de son ancienne maisoa de Toulouse.
M. Auvinet, troisiime suprrieur. - M. Auvinet, de notre
maison de Rennes, vint le remplacer en septembre de la m6me
annee. II avait rempli jusque-la des fonctions bien diverses.
Professeur dans ie b&and seminaire de Tours, dans 1'6cole apostolique de Prime-Combe, aum6nier a Alexandrie, directeur de
college & Smyrne, mobilise, puis superieur de mission A Bordeaux, a Alger, a Rennes, ii onnait toutes ces vicissitudes
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grce aux expulsions religieuses de 1904, grace encore aqu
expulsions des Turcs en 1915 et aux suites de la Grande Guerre
g194-1918.

S'il a douze ans de professorat, quatre ans d'aum6nerie,
quatre ans de mobilisation, il a aussi douze ans de mission, ce
qui ne pent certainement pas lui donner une jeunesse trts
apparente. Deux fois dejA, apr&s exode et retour en France,
il a coupe sa barbe, et cette fois, dans la libert6 entire. e4e
repousse toute blanche : il 'offre telle quelle a Tunis la Blanche.
Au surplus, un pen semblable a bien des mortels, il demeure
assez loin de l'ideal. Ses deux predecesseurs, M. Pages et M. Gr6goire, parlaient i'italien, lui cherche a I'apprendre, et c'est sans
.doute pour son cas personnel que Chateaubriand avait dit:
a I est un Age ouh on n'apprend plus les langues, mais oil .on
s'en sert. Qu'il se console done on que plut6t il cherche A
continuer vaillamment l'oeuvre des missions.
M. Caruso 4 I'tpreuve. -,

Mais

a

peine arriv6, voici que

run

de ses confreres est mis a l'6preuve, ce confrere c'est M. Caruso.
n est a la maison de Tunis depuis 1915, et maintenant il est
invit par le T. H. Pare a prendre la place d'aum6nier a I'Orphelinat de Mustapha d'Alger. Ce placement imprevu determine
en lui une r6pugnance insurmontable. Comment ne pas supplier I'autoritM sup6ieure de le laisser encore a Tunis ?
y
demeure efectivement et garde son attachement pour les
missions des mines et des petits centres italieos. Toutefois la
m6vente -toujours plus accentuee des minerals et des phosphates
contraint les socimt6s miniares a amoindrir leurs frais et & E6duire -toute leur activit6. Dans ce but, la main-d'cuwve, et particulierement le personnel enrop.en, se trouvent r6duits
notablement: c'est ainsi que les Italiens, en grand nombse,
sont obligi de quitter les mines, de retourner en lenr pays
d'origine on de chercher ailleurs un gagne-pai n iort alatore.
La dispersion des mineurs italiens enlevait done a M. Caruso
ses occupations coutumieres.

11

tait d'autre part travaill6

par une pens6e tentatrice et dominatrice : se retirer en son pays,
puisqu'il doutait de sa vocation et n'avait plus le bonheur de
Slme. Aux vacances pass6es chez lui en 1934, ii s'entoura de
toutes les autorisations canoniques et finalement demeura en
Sicile. Des ~ors ce conufre a'appartenait plus a la mission de
Tunis et il n'y avait plus a compter sur son concours desonmaia.
M. Abadie, mismionaire. - Heureusement les circoastances
avaient permis depuis 1930 de missionner, non pas

.

.trois,

mais A quatie confr•res. Le d4part de M. Caruso n'allait an
fond que ramener la mission i son groupe normal de trois
missaiannaes. Puisque bien des mines nous 6taient pratiquement ferm6es, les ouvriers restants suffraismt J la besogne
.notablemst diminude.
Ainsi don,.en septembre 1930, quelques jours apres.l'arrivIe
du troisiome sup•rieur, 6tait venu M. Abadie et c'est grAce a
lui, qu'en fin d'ann6e 1934, l'equipe missionnaire se .retronvait pareilleau pass : un directeur-sup6rieir et deux conRfraes
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seulement L'abandon de M. Caruso restait sans r6percusiso
fAcheuse.
M. Abadie 6tait d'une sant6 affaiblie par le paludisma et
son long sejour en Amerique. Cependant il venait d'achever
deux ann6es de travaux aux missions de l'Algirie. n se pr6sentait avec. une forte volonut d'activitk et de rayonnement.
et sa sant6 trouva quelque avantage dans ses nouvelles randonn6es de Tunisie. Actuellement il va, ii vient, il parcourt
la R6gence de vingt maniares diff&rentes, atteignant les bleds
perdus et les centres les plus oubliss. 11 s'affectionne a ces
pauvres catholiques qui sont presque sans aucun secours spiritueL II a chapelle portative, appareil de projections et un
ensemble remarquable de vues religieuses. 11 rassemble les
enfants et se fait prodigue d'images, chapelets, statuettes,
mddailles. Ses loteries d'objets de piete font accourir petite
gargons et petites filles, et par les enfants il atteint I'ame des
parents. Comme M. Vullo, ii s'intrecsse aux 6glises delaissees,
et par des souscriptions discretes; il arrive a faire repeindre,
recrepir, agrandir, embellir.
Cycle des missions. - Tel est le pass6 & le present, tel est.
le personnel et l'ordonnance des missions. Celles-ci sont maintenant devenues un organisme normal dans radministration
g6nerale du diocese. Elles s'accomplissent rgulierement et
respectent loyalement le cycle fixe par l'archevach6.
Ce cycle fut longtemps de cinq anees pendant lesquelles
toutes les vraies paroisses et tous les autres centres importants
avaient tour a tour leurs exercices spirituels.
Son Exc. Mgr Lemaitre, qui en 1920, prit d'une main ferme
et habile la succession de Mgr Combes, trouva trop lent ce
cycle quinquennal, et elle voulut I'abreger., Comment croire,
en effet, que des annexes multiples, oi Ie cure surcharg6 se
rend si rarement dans l'annee, n'aient pas besoin d'etre animees'
et entramlnes davantage ? Or, les convictions religieuses, la
piute et les perseverances sont en jeu.
Depuis son. supriorat des Peres Blancs de Thibar, Mgr La
maitre dtait restb en contact de sympathie avec tous les colons
dn bled. nl est encore heureux de s'entendre appeler le premier
colon de Tunisie .. I ne peut done se resoudre a voir ces chretiens isol s se plaindre du manque de pretres. Mais comment
apaiser leurs doleances lgitimes ? De la sorte : leur archevque
enverra plus souvent ses missionnaires diocesains afin qua
la vue des fetes semsblables
I'audition des grandes vits,
Scelles de la patrie, ces colons se sentent remues profondement
et plus empresses i glorifier leur conscience et lear religion.
Cycle tiiennal impose. - Voiln pourquoi Mgr Lemaitre ne
cesse de nous inviter a "penser davantage aux catholiques du
bled qu'd ceux des grandes villes. Les grandes villes ont, chaque
annie, leurs pr6dicateurs de Carme, les fidales n'y sont pas
sans i secours facile des sacrements. 1 y a mo me, tous les
dix ans environ, une Mission generale qui se donne simultan~unent dans toutes las grandes villes de la Tunisie. Les RR. PP.
RBdemptoristes ont efiectivement prach6, pendant le car6me
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1937, l'une de ces grandes missions qui a fait une salutaire
impression sur les chr6tiens de Tunis, de Bizcrte, de Sousse,
de Sfax et de quelques autres villes moins importantes.
Mais li-bas, a 20 et 50 kilom( tres de 1'6glise paroissiale,
comment satisfairc son Amc et cuthousiasmcrsa fcrveiir, encore
une fois, comment ? Se trouve-t-il un autre moyen pratique
que la friquence des Missions ? Attendre cinq ans, c'est beaucoup trop. Notre archeveque a done ramen6 . trois ans et meme
a deux ans le cycle des missions partout oh la chose serait
possible et sp6cialement partout oh l'l6oignement du cur6 1'imposerait avec plus d'6vidence et d'opportunitd.
Missions de I'heue acluelle. - Aussi, depuis de6j quatre ans,
nous sommes en 1937, les Lazaristes ont a cceur de rbaliser

les volontes de leur chef imm6diat. A la fin de chaquc annde,
ils peuvent mettre sous le regard de Mgr I'Archeveque le compte
rendu de leurs missions: a trois missionnaires seulement et
s'en allant souvent a plus de 2oo00
et 400 kilometres, ilsont
6vang&is%jusqu'h quarante ou quarante-cinq centres de catholiques tunisiens ?
Partout oh les reunions de fiddles sont r6alisables, le missionnaire se pr6sente et dit-il installer autel portatif et ornementations diverses, dift-il transformer en chapelle des chambres, des caves, des garages, il l'accepte ; il ne boude pas a
ce surcroit de labeur et, dans son confessionnal improvise, il
se r6jouit des bienfaits r6pandus dans les Ames.
Aujourd'hui(I), sans a-coups regrettables, sans heurt d'aucune
r. Au mois de septembre 1937, ce r6cit Atait deji entierement 6crit, et
pourtant il eft fallu ajouter quelques pages encore: des changements
notables avaient lieu presque aussit6t.
a. M. Auvinet quittait la Tunisie. II obAissait A ses superieurs majeum
et s'en allait prendre la direction des missions en notre maison de NotreDa:re de Prime-Combe (Gard). M. Robert Camus le remplaFait apres s'ettm
fait remarquer dans les travaux apostoliques de Loos-lez-Lille (Nord).
Ce quatrieme superieur de la Villa Saint-Vincent apparaissait done comme
une attention particulikre de la Providence. Avec son allant de Parisien
son expetience des grandes missions du Nord de la France, son energie
favorable a tons les devouements, il fera un grand bien an milieu de ses
part.ut joie-et
confrres. 11 est jeune et plein d'entrain, qu'il rencontr•t
sympathie I
Si done ces pages ne se terminaient avec I'annie 1937, il faudrait certainement raconter A I'honneur de ce nouveau et actuel suplerur, des
faits intressants qui seraient la justification des esp&ances apportes
avec lIi dans la Villa Saint-Vicent.
b. Un second 6venement, mais d'importance autrement considerable.
se produisait en mime temps. Mgr Gounot, de la Congregation de SaintVincent de Paul et precedemment suprieur au Grand SAminaire de Montauban, arrivait dans la Regence de Tunis avec le titre de. coadjuteur de
Mgr Lemattre, si estimo dans son archidiocese de Tunis et de Carthage,
L'intronisation oficielle de Mgr Gounot avait ieu ie 23 novembre 1937,
A la cathedrale de Tunis, et r6uissait aupdrs du nouveau Prdlat les plus
hautes persoanalites de la Tunisie.
Magnifique cortge : R6sident g6n6ral, representant du Bey, dignitaires
de tons ordres, chefs de la marine, de 1'armne, de 1'aviation, directeurs des
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sorte, ces missions se poursuivent avcc la protection paternelle
de notre archeveque, I'assentiment des curts et la reconnaissance des fidles. S'il y a eu parfois quelques nuages vaporeux,
on quelques frictions 16geres, qu'est-ce que cela quand, sous
le signe de Saint Vincent et avec le crucifix du R6dempteur,
les missionnaires partent et revieunent en redisant le message
6vang6qlue ; Paix sur la trre aux dims de boawe voloXM et
gloire d Dieu a plus haut des cies.
Jean-Baptiste AUVINET.

MADAGASCAR
PIERRE-JOSEPH-JULIEN
(28 novembre 1898 -

HENNEBELLE
12 juin 1938)

Un deuil bien douloureux vient encore d'affliger la mission
de Fort-Dauphin. Le cher M. Hennebelle, ag&de 4 ans B peine,
est dec6d6 soudainement, le dimanche 12 join, A 8 h. 1/2 du
soir.

Je me trouvais avec lui & Ankazoabo quelque dix jours

qui devait me conduire en
auparavant. Le paquebot Cosn
France ayant du retard, le cher confrere insista pour m'emmener voir sa mission et me soumettre ses projets ; ce a quoi
j'acquiescai.
En cours de route il eut la joie - et moi-vec lui d'ailleurs de voir & Andranobava un joli groupe de fideles recrues des
chrdtient6s environnantes, qui nous attendaient. I1 y eut
quelques bapt6mes, des premieres communions et une trentaine de confirmations.
M. Hennebelle 6tait plein d'entrain et se proposait de travailler d'arrache-pied pendant le mois qui lui restait, a pr6parer
I'inauguration de son 6cole i Ankazoabo - inauguration qu'il
a4dinistration

civiles at militaires, et combien d'autres encc., Puis

tout le clerge avec les membres distinguls de la maison archipiacopale,

IlS v6anrds seigneurs du chapitre, 1'infatigable prcdicateur Mgl Pems,
leg d6l6gue des communauts eligieuses, mais, dominant de sa haute
stature dignitaires, prtres at fidsles, Mgr Le•atra est iU: drap6 danm
sa g cappa magna P, il use de ses droits d'archevdque-primat d'Afrique et
pr6sente A ce bon peuple tunisien son coadjuteur dant fl est heureza de

saluer P'irivte par des paroles de charmante bont6 et d'esapance glaieuse.
La senaine religieuse, on Tuiisie Cathoique a relatd dans son numero
dl 25 novesbre 1937 cette cerimonie grandiose, bien faite pour impressionner les

on catholiques, 6difier les fideles et rebauaser le

restige des

loyaux serviteurs de l'Eglise et de la Tunisie.
ID6oa ais leg missionnaires dioc6•ains- aurat, pour contianur A leur
endroit, les binveollnces de lMg Lamaltra. A Prflat lazariste riche de
religiese affection, de science apostolique et de d6voaeneat fraternel.
.A •Dieu s sous la protection de saint Vincent de Paul et la double
i46adiction de 'Arbev4que-Primat et do on digne coadjuteur I
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voulait solennelle - le xo juillet. Pour ce beau jour, dont la
chr6tien4e d'Ankazoabo particulierenient se rejouissait A
I'avance, M. H•ennebelle avait invit les missionnaires ses plus
proches voisins, les sceurs de Tulear, et meme les Pres de 14
Salete de la Prefecture de Morondava.
Et voilk que la mort a tout aneanti de ses projets, du moins
momentankment.
Le samedi ir. vers 4 heures de I'apres-midi, nous recevions,
a Tular, un tWlegramme urgent de frere Nogues, annongant
que M. Hennebelle, i gravement malade *, allait nous arriver
le soir meme, transport6 en auto. Malade de quoi ? Etait-ce
encore une bilieuse h6maturique (toujours bien grave en effet
.Madagascar) ? M. Hennebelle avait eu la chance d'en 6chapper
ququeues annees auparavant.
Le malade arriva enfin vers 19 heures... 11 ne pouvait ni
parler, ni m6me avaler sa salive depuis la veille a midi, tenaill6
par une forte fievre de plus de 390. C'etait une angine, a n'en
pas douter, et certainement tres grave. Sans perdre de temps,
on le conduit & l'h6pital. Le m6decin, examinant la gorge,
provoque rouverture de I'abces, ce qui aussit6t soulage le
malade. II peut parler un peu et avaler tisane et lait par petites
gorg6es.
Le medecin a bon, espoir: s Dans une huitaine de jours,
votre malade sera debout *, me dit-il. La fidvre toutefois persistait.'M. Hennebelle se disait mieux; il 6tait visible qu'il
reprenait courage, apres avoir et assez frapp6 d&s le debut
de ce malaise insolite, car sa mere, avait-il fait remarquer,
6tait morte d'angine au commencement de l'ann6e. A M, Joseph
Kiefer qui 6tait allH donner dans 1'apres-midi du dimanche
les derniers sacrements a une malade malgache, il dit en riant :
SEh I j'esp6re bieo que vcns ne venez pas encore me donner
I'extrme-onction ! 11 vouiut cependant se confesser.
Rien' done dans I'-tat du malade ne pouvait faire penser "
une aggravation. On remarquait cependant dans la soirde plus
d'agitation et peut-ftre un peu de d6lire par moments, sans
que le docteur on montrat de I'inquietude. 11 etait prudent
que, tout comme la premiere nuit, quelqu'un de la maison flt
aupres de lui, outre 1'inirmier malgache. M. Engelvin avait
done pris ses dispositions pour rester aupres de notre cher
malade.
Tout a coup, vers so h. 3o, les yeux du malade resterent
fixes... Ce n'6tait peut-4tre qu'une syncope. M. Engelvin fait
appeler le medecin qui se trouvait a proximit6, non sans donner
au malade une absolution sous condition... H6las ! malgr*
toutes les injections les plus 6nergiques, aucune r6action ; le
coeur avait cess6 de battre et pour toujours ! Notre cher confrtre n'dtait plus.
Dans ce moment de fatigue extreme, apr4s ces trois jours
de soufirance et de fi6vre, c'est le coeur, ce cceur d6ji tres fragile
qui l'abandonnait subitement. M. Hennebelle avait de 1'endocardite tres prononc6e, et il le savait. C'est d'ailleurs a cause
du mauvais 6tat du cceur qu'il touchait une pension de guerre.
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Son dces fut une consternation pour toute la mission, il
cst facile de se l'imaginer. A Tuliar, oh il apparaissaitsouveut,
tout le monde se montra douloureusement 6mu de cette dis
parition. 11 y cut foule a ses fundrailles. Et je vis sangloter
comme des cnfants des Europlens que M. Hennebelle rencontrait plus souvent dans ses allces et venues, et dont il avait
conquis la sympathie,
Nb i Bergues le 28 novembre 1898-d'une excellente et trfs
chr6tienne famille, Joseph Hennebelle fit quatre ans d'dtudes
& Ingelmunster, deux ans a Wernhout, et sa rh6torique as
Berceau. Recu a Paris le 24 septembre 1915, il 6mit ses vceux
A Dax le 3 juillet 1921, et y fut enfin ordonn6 pretre le 20 septembre 1924. Depuis sa pretrise, M. Rennebelle disira venir
.Madagascar. A cause d'une sant6 assez pr6caire, les sup&rieurs n'acquiesckrent pas tout d'abord k sa demande et il
fut plac6 comme professeur a I'6cole apostolique de Gentilly.
Ce ne fut qu'en 1928 qu'il eut enfin la joie de se voir designe
pour la mission si ch&re au cceur de Saint Vincent. Arrive en
octobre & Fort-Dauphin, il fut envoys en aoft 1929 i Ankazoabo, oh les chr6tiens attendaient depuis longtemps un missionnaire qni sejournerait au milieu d'eux, et oh ils avaient
eux-memes construit la residence.
Ankazoabo : tout un district h organiser, dans un rayon de
150 kilomdtres, et m&me plus; chretient6s a cr6er, catechistes
a trouver, a diriger...; catholiques Hova et Betsileo parmi les
autochtonesdelar6giona d6pister, a relancer...; enfants baptises
a instruire, unions matrimoniales i regulariser, et combien ! etc.
M. Hennebelle se donna de tout son coeur-i r6aliser le programme
qu'il s'6tait trac6 et qu'il klargissait , mesure qu'il avangait
et pouvait p6nEtrer les besoins les plus urgents. Ainsi, il se
rendit compte rapidement que pour attirer au christianisme
les Bara, il n'aurait action que sur quelques sujets, s'il n'avait
pas les enfants. II fallait done une ecole, et mm&e, a co6t de
1'6cole, une sorte de petit pensionnat, gratuit bien entendu,
pour une elite de la jeunesse des environs..
La chose d6cidee, il se mit & 1'oeuvre, ceuvre difficile dans
un pays tout a fait a lrcart des centres importants et privv
d'artisans les plus ordinaires: charpentiers, magons, etc...
Le missionnaire, heureusement, fut servi tout de suite par
des circonstances favorables, mais surtout par son 6nergie
indomptable, et par une pers6v6rance qui ne se laissait arreter
par aucun obstacle.
En quelques mois, I'enclos de la mission d'Ankazoabo devint
une ruche bourdonnante d'activit6. Le missionnaire avait ses
beufs et ses charrettes pour le transport des matriaux ; des
manoeuvres pour ses macons, ses charpentiers furent recrutes;
il tait bien besoin de les former, et ce fut li une des gposses
difficultes.
Comme nos moines qui, en Europe, construisirent ces admirables monasteres, M. Hennebelle, pour ses travaux, se suffit
Slui-m6me. nfet d'ailleurs it, difficile de compter sur ce
qi n'existait pas, car jusqu'a ce moment, dans cette rgion,
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aucune construction quelque peu importante n'avait tt entreprise.
On vit done a la mission four a chaux, briquetterie, charronnerie, charpeqterie, menuiserie... tous les corps de mitier !
Entre temps, vint a notre missionnaire un auxiliaire precieux
et d6voue qui dut se mettre rapidement au courant des choses
matxrielles, et qui put diriger les travaux, principalement quand
le directeur de la mission partait en tourn6e visiter les autres
chr6tient6s - car il tenait a les voir de pros et i les visiter
periodiquement : ce fut le frAre Nogues, que la mort de M. Hennebelle affiigea particulierement, tant une compr6hension et
une affection r6ciproques les unissaient tous les deux.
Et maintenant, on est surpris, en arrivant h Ankazoabo, de
voir sur le point culminant qui domine la petite ville - si
on peut I'appeler ainsi - cette magnifique construction qu'est
l6cole de M. Hennebelle: un ensemble imposant tout en
pierre, avec itage et v&anda circulaire; ses arcades en plein
cintre donnent i l1'difice un air de cloitre et une impression
de soliditW qu'on Aprouve rarement en face des constructions
de la colonie, sonvent idifi6es a la hate, .avec des moyens
de fortune.
L'6cole ! Mais ce n'est pas tout: en mm&e temps qu'elle
montait doucement, M. Hennebelle avait construit tout un
autre groupe bien ordonn6 de cases en br.Aues crues: c'est
1'6cole de catichistes. Cette fondation paraxssait bien utile,
et elle put fournir en effet en quelques annkes un nombre important de bons catechistes pour les nouvelles petites chr6tientds r6cemment instituees.
L'•cole pour les petits Bara, I'&cole normale pour les cat6chistes: ce n'est pas tout. M. Hehnebelle envisageait encore
l'6tablissement des' Files de la Charit6 a Ankazoabo. 11 les
jugeait, avec raison, indispensables a l'instruction des fillettes
et a Il'ducation chr6tienne des jeunes filles et femmes indigenes. Aussi, an jour choisi pour l'inauguration de son.cole
(19 juillet), il aurait pu montrer a ses invites un autre groupe
de constructions bien comprises, qui auraient Wt6 prates a
recevoir trois ou quatre sceurs apras I'ann6e qui parait n6cessaire pour terminer l'installation.
Ne prevoyait-il pas encore 1'4tablissement de Frres enseignants ? C'6tait en efiet la solution la plus sire pour le bon
fonctionnement. de son 6cole qu'il voyait tout de suite bien
fr6quent6e, a la condition qu'elle eit une direction ferme et
intelligente. En outre, la presence des Freres A Ankazoabo
lui paraissait ncessaire pour l'instruction de nombreux petits
Europdens et m6tis, fils de planteurs 6tablis dans la r6gion.
An milieu de ces occupations qui peuvent paraitre surtout
d'ordre mat6riel, M. Hennebelle 6tait loin de ndgliger le c6t6
spirituel: son catJchisme, ses instructions, la visite des malades, etc...
Apres avoir laiss6 an Frere Nogues ses instructions, il partait souvent pour des semaines a la visite de ses postes, quelquefois en charrette a bceufs, voyageant de jour et de nuit...

C'est, dans ces regions seches de fouest, le mode de iocomotion
le plus pratique. La charrette, recouverte d'une natte en joncs
ou en vvondro v, devicnt pour la nuit la chambre & coucher,
dans laquelle on ne dort peut-etre pas tres bien, tandis que
le conducteur malgache conduit ses betes et que le vehicule,
ainsi que ceu qn'it porte, est seco*6 a chaque donivellatioa,
a chaque fondnere. Depuis quelques annees cependant, les
routes, on plutSt lee pistes utilisables par Jes autos oat e6
multiplies par l'administration. Notre missionnaire pouvait
done en dernier lieu faire a pen pros toutes ses tournes avoc
une voiture, ce qui lui epargnait beaucoup de fatigues. 11 est
vrai que les fatigues lui venaient d'une autre fagon: par ces
multiples pannes dont on aimait a le taquiner gentiment. 11
ne se faclait jamais, pas plus d'ailleurs qu'il ne montrait de
1'impatience, mnie s'il avait h rester sur les chemins, en
pleine faot on an grand solel, pendant des heures et mwme
toute une journee, seal avec son aide-chauffeur, a s'occuper
d'ne rxparation onu attendre des secours. I demeurait imperterhble.
En r~smnn6, le cher missionamre que nous pleurons a fourni
en bien pen de temps, en moins de nefu ans, un travail imnmese; fe sillon qu'il a trac6 no s'eflacera plus en ce coin de
la terre malgache. Et ce qn'il n'a pu r6aliser lui-meme de ses
vastes espoirs, sans doute que ass prires anpaes de Jieu aideR
dm'autes
•ot
le baliser.
trAntoine SdawA,
Vicaire aposiolique de .Fort-Daupiw.

ACTES DU SAINT-SIEGE
Bulles de Mgr Sans, premier

dvqu de Cuttack

Pius Episcopus, Servus Servorumn Iei, dilecto Filio FLORENTIO SANZ-ESPARZA, Congregationis Misionis Presbytero, hucusque Administratori Apostolico dioecesis deCuttack,
electo Episcopo ejusdem dioecesis, Walutem et apostolicam
benedictionm. Commissum &iumilitatiNostrae ab acterno
Pastorum Principe supremi apostolatus officin, quo ,nmverso
thristiano orbi praesidemus, onus nobis imponit dligentiUsime
curandi at Ecclsiis omnibus tales praeficiantur Antistite.s qui
-as eeditum dominicum gregem salub8iter passre,
eme ,et
gubernare smant ac valeant. Cum itaque Ecclesia de Cattalk
i ladia Orientalibaus per Apostplicas sub plunmbo Litteras
aS catolicum nomen x, kalendis J niis pcaeterito annodatas,
IB Catxedralen Madraspolitanae Ecclesiae Suffraganeasm a
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Nobis erecta, nnc suo sit providc:.da Pastore, Nos, de venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium consilio,
Te, ad id munus apprime commendatum, ad illam apostolica
auctoritate elegimus eiquc Episcopum praeficimus et Pastorem; necnon ejusdem Ecclesiae curam, regimen et administrationem Tibi, turn in spiritualibus turn in temporalibus plenarie committimus cum omnibus juribus et privilegiis, oneribus
et obligationibus pastorali huic officio inhaerentibus. Velumus
autem ut, ceteris quoque impletis de jure servandis, antequam
episcopalem consecrationem recipias et Dioecesis Tibi creditae
canonicam capias possessionem, in manibus alicujus quem
malueris catholici Antistitis, gratiam et communionem Sedis
Apostolicae habentis, catholicae fidei professionem et praescripta juramenta jnxta statutas formulas emittere, harumque
exemplaria, Tui dictique Antistitis subscriptione ac sigillo
munita, ad S. Congregationem de Propaganda Fide quantocius
transmittere omnino tenearis. In Tuam insuper majorem commoditatem prospicientes, Tibi indulgemas ut extra Urbem
libere at licite Episcopus consecrari queas a quolibet catholico
Antistite, gratiam et communionem cum Apoetolica Sede habente, assstentibus ei duobus aliis catholicis Episcopis eamdem gratiam et comnmunionem et ipsis habentibus; venerabili
itaque 1Fatri Antistiti qnem ad hoc tu elegeris, episcopalm
consecrationem Tibi impertiendi, munus ac nmandatmn per
praesentes committimus. Stricte vero praecipimus ut, nisi
prius quae supra diimus fidei professionem et juramenta
emriseis, ne Tu s-nsecrationem recipere audeas, nec eam
Tibi impertiatur Antistes a Te electus, subpoenis si huicNostro
praecepto contraveneritis, jure statutis. Venerabilem autem
Fratrm Achieliscopua Madaspotamm tuum MetrQpolitam, hisce iisdem Nostris Litteris de hac Tua electione certiorem facimus, eumque in Domino. hortamur ut Te, .electum
Episcopoa Suffraganeum saum, pro Nostra et Sedis Apostolicae reverentia in fratrem recipiat sui favoris ope prosequatur
atque, zelo motus promovendi.Dei gloriam et Ecclesiae bonum,
Tibi quod Tu ab ipso implores auxilium pmestare non detractet,
ut commissum Tibi munus in majorem tuae Ecciesiae prosperitatern facilius valeas explere. Item dilectos Flios Clerum et
Populum Civitatis et Dioecesis de Cuttack monemus iisque in
Domino mandamus .ut Te tanquam patrem et pastorem animarui suarum devote recipientes ac debito prosequentes honore, salubribus tuis monitis ac mandatis obedientiam praestent
Tibique -reveentiam exhibeant, ita ut Tu eos devotionis filios
et ill Te patram benevolum invenise gaudeatis. Volumus anter ut, tui ipsius cura et officio hae Litterae Nostrae publice
primz post eas
aabone.
perlegantur, in ecclesia athedrli a
acceptas adveniente die festo de praecepto recolendo. Firmam
autem spem fiduciamque concipimus fore ut, dextera Domini
Tibi assistente propitia, Ecclesia de Cuttak per Tuam pastoralem industriam et apostolicum zelum regatur utiliter et tta
in spiritualibus ac temporalibus incrementa suscipiat, ut Christi
regnum magis ac magis i regione illa dilatetur.

Datum ex Arce Gandulphi, anno Domini millesimo nongentesimo trigesimo octavo, die quarta decima mensis Junii,
Pontificatus Nostri anno septimo decimo. A. L.
Fr. Thomas Pius O. P. Card. Boggiani,
-Cancellarius S. R. E.
Can. Alfridus LIBERATI, Canc. apost. Adiutor a studiis.
t Dominicus Spolderini, Prot. Ap. Archiepus tit. Larissm.
Expedita die vigesima octava Junii Anno septimodecimc.
Alfrids MARINI, Plumbator.
Carolus Respighi, Prot. Aplicus.
Francini, Script. Aplicus.
Dominicus
Reg. Cane. Ap. Vol. LIX. No 68. Aloisius Trussardi.
NOMINATIONS
a) Au Consistoire du 17 mars 1938, Mgr Carmelo Ballester y
Nieto a 6t6 pr4conis6 6veque de Leon (Espagne).
b) Par d6cret de la Consistoriale, en date dn 30 juillet 1938.
M. Jean Cavati, directeur du Seminaire interne de Petropolis,
a 6t6 nomni 6vveque de Caratinga, an Brdsil (Etat de Minas
Geraes). Le diocese de Caratinga rig6 le 1o d6cembre 1915,
comporte 32 pretres s6culiers pour 8o.ooo ames, r6partis entre
28 paroisses, possedant 26 6glises et 229 chapelles. (0 Brasil
Catho ic
1936, pages 93-95)c) De par ailleurs 'Osservatore Romano du 9 septembre 1938
annonce la promotion de Mgr Elias Abraham. Lazariste, comme
archevfque chald6en de Senah.
La Statistica... publike en 1932 par I'Orientale attribue
(page 244) a cet archidiocese 894 fiddles, 3 prtres,2 s6minaristes.
EN MARGE DES OEUVRES de SAINT VINCENT

I
St. Vincent, Sup.rieur de la Visitation de Paris, s'est entremis pour la fondation & Varsovie d'un monastre de Visitandines (Cf. Coste : Monsieur Vincent, tome II, pages 2o08210).
e a Varsovie en novembre
M. Lambert aux Couteaux, arri·
16
51, se ddpensa tout aussitSt pour cette fondation.
Void, en date du 26 fdvrier 1652, une lettre du aillant su#prieur de la Mission ; cette piece a edt imprimde, A Paris, des
1655, avec plusierws autres, en une copieuse ciculaire que la
Visitation de Varsovie envoyait aux autres monast&res, leur
narrant la fondation. Ce volume de 198 pages eclaire les origines des Visitandines en Pologne : il est i inscrire en-note
des page' susdites de la vie de saint Vincent. (11
L. BsMliotque Maxarie 32-198 et 41704 : Letre csrcuiaireo aux Conmuinuaie I des Religiuses de la Visitation Sainte Marie I [de la part de
~iles qui sont (manuscrit)] sowellemet stabUies par la s6drissii UReute
doutO eqi I s'Ist
l
we, m ftor de Rdeltionme
* Pologne en la vii de Warsa
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Quant d Mf. Lambert, ouvrier remarquable de I'Evangile, it
se ddvoua au service des pestifdrds de Varsovie et mourut inopinement dans le Palatinat lithuanien de Grodno, le 31 jamvier 16,3. Inhumn dans I'tglise de la Mission d Sokolda, i en
fut tirn en 1686, pour aller reposer dans le caveau de I'dglise
Sainte-Croix, d Varsovie : i y est encore.
Copie d'une lettre de feu Monsieur Lambert, suprieur de
la Mission & Warzavie & un Eccldsiastique de ses amis touchant le depart des Religieuses de la Visitation Sainte-Marie,
ardemment souhaities en ce pis.
De Warsavie, le 26 f6vrier 1652
Monsieur. Je me donne l'honneur de vous ecrire au sujet du
depart de nos tr6s chores et honorees MAre et Soeurs de la
Visitation ; premicrement pour vous consoler A leur d6part,
et A vous anuner avec elles a la conquete des ames que I'esprit de J6sus-Christ, versA dans celui de notre Bx PAre, gaignera & son Pere Eternel pour leur sainte conversation dans
ce nouveau monde pour elles, oh elles trouveront sans doute
des cceurs assez bien disposes, aussi bien qu'en France, i reqevoir les vertus et I'esprit qui 6clatte abondamment dans
cette Congr6gation ang6lique que Dieu a formee par ce saint
homme ; lequel n'Wtant point encore icy suffisamment connu,
n'opre pas ce qu'il fera par apr&s par ses vWritables filles.
0 que je souhaiterois que ses -cuvres spirituelles fussent traduites en latin, et que je vous prierois, si cela estoit, de nous
en faire part.
Toutes les fois que j'ai 'honneur de voir la [168] Reine,
elle me parle toujours de nos tres cheres sceurs et avec des
termes qui t6moignent I'estime qu'elle fait de ce saint Institut. Elle a crit a N. et j'envoyay il y a qiinYe jours, les
lettres a Monsieur Vincent. Elles trouveront de beaux ornements de toile d'or, enrichis autant qu'il se peut, que la Reine
me dit qu'elle leur a fait. Sa Majest6 les fera recevoir honorablement A Dantzic et de IA conduire icy. Tous les fransais
qui sont 'cy contraints de se disperser par de diffdrentes 6glises

et qui n'ont la commoditA d'entendre que fort rarement des
predications, se rassembleront dans la leur, et y composeront

une petite iglise. Je ne doute pas que le malin esprit qui void
tous ces fruicts et beaucoup d'autres, comme la multiplication
de ce saint ordre, la connaissance et pratique des vertus de

pasc, tartdams le cows de kew voya Igge qu', leur arriest establissemtI

fai$ s 9 aoUt z654.

I A tous ls monastrs de l'Insitut. I mriaik Paris
6655 I.
N. B. - Ce volume de rg8 pages a 6t6 repris, utils6, abr6g et complete
dans le unmwscrit de la MararineZ437, pages 125-136. Ce manuscrit a fait
I'objet d'une publication de I'abb6 A. Fleuret Docmemnts et maiucrsts.
Une fosdaolon religiese et quqiues letres de Marie de Gonague en Pologe,
Paris, x88o, so pages. - Voir aussi Coste : Sait Vincent de Paul - CorresPandnce, V,

pages zo-zt.
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notre Bx Pere, la facilit6 et rares enseignemcnts qu'il donne
pour la perfection, ne joue bien des ressorts de delA pour uluder et parer A ce coup mortel qu'il doit recevoir : mais
certes un peu d'amour de Dieu en surmontera facilement les
traverses.
L'abandon de son pais, un grand voyage sur mer, venir
apprendre une nouvelle langue, les hyvers qui sont icy si rudes
et si longs ; et certes Monsieur, quand vous ajouterez A tout
cela, des filles ; j'estime que cela n'est rien A notre sidcle, qui
a rendu ce sexe g-n&reux comme sont les personnes les plus
apostoliques. Le Brazil, le Canada, les Isles Saint-Christophie
[169] oh se porte son zle, en font foy. II s'en faut beaucoup
que la Mission de la Pojogne porte de semblables rigueurs.
L'air quoiqu'il ne soit pas .sy temperd qu'en France, y est
n6anmoins incomparablement plus sain et meilleur ; de sorte
qu'icy, on ne sait ce que c'est que serain et les maux et les
playes qui sont incurables en France, au rapport des chirurgiens sont icy facilement guiries : ce qui s'attribue A la bontd
de I'air.

Le froid, quoiqu'un peu aspre, n'est nullement, ny si incommode qu'en France ny si ennuyeux ; et cela par la commodit•
des poAles et par la serenitd de l'air pour l'ordinaire

pendant I'hiver. Je ne scay comme quoy je me mets A vous
entretenir de ceci, veu qu'l v a tant d'autres attraits, que
quand les choses seroient telles que I'on peul se les forger,
ce ne seroit qu'une plus grande occasion de merite pour celles
que Dieu a choisies pour cesdnereux
dessein.
Le voyage par mer ne peut qu'il ne soit heureux pour un
si bon sujet. Pour mov avec nostre petite Compagme, nous
les attendrons avec leur ange visible et prierons Dieu pour
elles et pour luy, A ce que de plus en plus Notre Seigneur
nous augmente A tous son amour et ses saintes grAces.
Je ne vous parle pas des petites provisions qull faut faire
pour ce voyage : seulement vous dirais-je que les livres de
toutes natures sont icy tres rares, que les images et le papier y coustent [17o] le double qu'A Paris. Les espingles et
les aiguilles qu il faut porter A Rome quand on y va : tous
les petits instruments d'une apoticairerie sont icy fort rares, et
ce qui ne couste A Paris que cent sols vaut icy dix escus ; et
encore n'en trouve-t-on point.
Notre fr re Casimire (i) gui a eu l'honneur de
dire
adieu en revenant en son pais vous salue avec toutesvous
nos tres
ch6res et honorees sceurs, attendant le bien de les voir icy.
Je me recommande a leurs prieres et aux vostres
en I'amous de Nostre Seigneur M. vostre tr 6 s humblequi suis
et tr&s
obwissant serviteur.
LAMBRT
prestre indigne de la Mission

z. M. Stanislas-Casimir Zelarewski, Cf. Coste, IV, p.
291-292.
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La correspondance de Saint Vincent de Paul nous apprend
qu e e clerc Jean Barreau, consul de France en Alger, endure
,laintes avanies et souffrances ; son zsle et sa charild pour
le rachat des esclaves le portaient, inconsiddrdment parfois, A
s'endetter, a se porter mime garant des payements de corn
merfants europdens ; d'ois les exactions, les mangeries des
Turcs, selon l'expression de Saint Vincent (edition Catte,
tome VI, 629).
Le cas du marchecd marseillais Rapiot, sa banqueroute
son' bien connus : Ie frare Barreau souffrit beaucoup is cette
occasion ; car le failli s'chappa des mains de ses creanciers
barbaresques, et le consul jut alors emprisonnd et mallraiti
comme responsable.

Pour ddivrer le clerc de la Mission, il fallait de l'argent et
Saint Vincent se ddpensait, quitait de-ci de-li ; il mettait 4
contribution les bienveillantes Dames de la Chariti, de par
ailleurs bien dprouvdes en leurs ressources. « On ne s'imagin4
pas quand on est iloigne de Paris que l'argent y soit si
rare pour nous que nous le trouvons. a (VI, 468).
C'est A ces efforts et a ces quites a travers Ia France que
travaillmat entr'autres Philippe Le Vacher. Voici un Appel 4
la charitd chretienne ot, en 1657, 'on sollicitait la gdnirosite
des fid4les.
Perdu dans un des nombreux Recueils factices de la Bibliothdque Mazarine, ce modeste imprimd (un tract de 4 petites

pages) riecise ou iroque ce que nous savons sommairement
de par ailleurs : (Cf. M4moires de la Congregation, tome II,
pages 201-202.) les vives souffrances du clerc, de la Mission.
Cette piece, ici exhumte, nous renseigne aussi sur les argu,ments et motifs mis en ceuvre pour imouvoir la pitd, la compassion chrdtienne, en plein XVITP sikcle franfais.

RECIT DU MAUVAIS TRAITEMENT ARRIVE AU
CONSUL DE FRANCE EN ALGERS
ET DES BESOINS DES PAUVRES ESCLAVES
Un marchand de Marseille nommn Rapiot qui traffiquoit en
la ville d'Algers, er Barbarie, ayant mal reussi en ses affaires,
y fit banqueroutte le mois de juin de cette ann6e mil six cens
cinquante sept, d'environ quarante mil livres, et se sauva par
mer avec dw:k. -sciaves Chrestiens et deux Rendgats.
Les Turcs qui perdoient en cette banqueroutte se saisirent de
la personne du Consul, qui est Prestre missionnaire de SainctLazare, lequel pour 6tre plus util aux pauvres captifs, a est6
obliger d'accepter le Consulat pour joindre l'authorite du Roy
.1 son z&e et a sa charit6.
Et comme s'it-eust est6 responsable de tous les d4sordres
des particuliers,-et de la fuitte du Banqueroutier, le mirent
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entre les mains du Bacha, pour le contraindre a:- payement
des sommes que Rapiot leur emportoit.
Le Bacha traitta d'abord le Consul d'injures et de menaces;
et sur e qu'il luy rcpresenta qu'il n'estoit pas juste que 'innocent payast pour le coupable : ce Barbare s'emporta de c,lire et commanda qu'on luy donnast des coups de baston sue
la plante des pieds. Aussitost, deux Chaous prirent le pauvre
Consul, le couchirent par terre, attacherent une corde t sea
pieds, qu'ils guinderent et attach6rent en haut, et 'un de ces
'•ergens commenga A frapper ce pauvre patient de toute sa
force ; ce qui le mit aux hauts cris, et I'autre Chaou redoublait ces bastonnades A tour de bras, ils le firent tomber en
syncope -par !a rigueur de quarante ou cinquante coups. Ce que
voyant, le Bacha, ii fit cesser ce rude traittement, craignant
que ce pauvre homme mourust sous le baston, mais, estant revenu de sa pasmoison, le Bacha luy demanda s'il donneroit
de I'argent, et le trouvant ferme dans le refus pour luy faire
changer de resolution ii fit venir le Bourreau et luy commanda
de luy ficher des canes pointues le long des doigts entre la
chair et les ongles ; l'appr6hension de ce tourment et Ia douleur de celuy quil venoist de souffrir, luy abbatirent le courage, luy firent condescendre A la volont6 de son Tyran et composer a quatre mil piastres ou environ. Au moyen de quoy, il
le fit porter chez luy, o& il a est4 longtemps malade ; Mais
a peine ygfut-il arriveque voylA cinq ou six Chaous autour de son lict, qui luy dirent qu'ils avoient ordre de leur
Maistre de recevoir l'argent qu'il avoit prpmis, ou de le ramener devant luy, et le presskrent si vivement que, n'ayant que
trois cens livres pour les contenter, ainsi qu'i leur fit voir
par l'ouverture de son coffre ; 11 leur dit les larmes aux yeux
qu'ils ex6cutassent done la volont6 du Bacha, puis que n'ayant
point d'argent, on ne luy donnoit pas un moment pour en
trouver : ce qui adoucit un peu ces Chaous.
Pea aprs, les pauvres Chrestiens Esclaves, tant Francois,
Italiens, Espagnos, Portugais, que d'autres Nations, ayant
sceu l'estat pitoyable dudit Consul et qu'on luy reservoit d'autres tourmens s'il ne trouvoit de l'argent, ils luy apporterent
ce qu'ils en avoient, qui dix, qui vingt, qui cinquante escus
en sorte qu'ils luy fournirent douze mil livres pour satisfaire le
Tyran et ses officiers, ausquels ii avoit promis quelque present

pour en estre protege en ce rencontre.
Le Consul, scachant I'extreme besoin que ces pauvres Esclaves ont de leur argent, les uns pour se rachepter, et les autres pour se subvenir en leurs mis&es, a envoy6 en France un
bon Prestre aussi P&re Missionnaire, qui estoit aupris de luy,
et que la pure charita a occup6 depuis six ou sept ans A f'assistance spirituelle et corporelle des Captifs, pour leur procurer le
remboursement des sommes qu'ils luy ont prestdes.
C'est done ce Prestre ou pour mieux dire nostre Seigneur
pour luy, qui demande que les bonnes ames charitables qui entendront parler de cette Histoire tragique assistent ledit Consul de leurs aunosnes pour rendre A ces pauvres Esclaves ce
qui leur appartient.
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Voicy les motifs qui pressent la charite des gens de bien de
remedier promptement A ce besoin extreme.
11 y a sujet de craindre que ces pauvres Esclaves s'emportent de fureur et de rage contre le pauvre Consul, et que
portans leurs plaintes a leurs Patrons, quelques-uns des plus
cruels le tourmentent derechef pretendant selon leur maxime
que le bien des Esclaves leur appartient, et qu'enfin ils le fassent mourir, sIls le voyent abandonne.
Que plusieurs desdits esclaves se t-'ent par d6sespoir ou
renoncent au Chritianisme pour se faire Turcs, comme il n'arrive que trop souvent A ceux qui perdent I'esplrance d'estre
jamais delivrez, I'on a nouvelles qu'il y en a 6pouvant6 qui
oat pris le Turban depuis le depart dudit Prestre, et il est a

craindre qua ce soit parce qu'ils ont reconnu l'impuissance
dudit Consul de payer ce quil leur doit.
Qu'il y a grande raison de desgager le Consul selon Dieu,
parce que c'est un homme de bien, qui n'a pas pris cet employ
pour en profiter temporellement, mais purement et simplement
a dessein d'assister pour I'amour de Dieu, tant de pauvres
chrestiens qui g6missent sous la captivit6 de ces Barbares.
Qu'outre ce qu'il a souffert en son corps, en cette dernire
occasion, ils l'ont tenu deux autres fois assez longtemps en
prison ies fers aux pieds, et luy ont fait diverses advances
tres injustement, qui luy coustent quinze ou seize mille livres
qu~l a aussi emprunt6es et qu'il doit encore, sans que ces
Turcs ayent eu egard au Roy, de la part duquel il exerce
le Consulat.
Qu'i ne faut pas esperer qu'il se trouve personne qui aille
prendre sa place en Algers, oh I'on a tousjours maltraittd les
Consuls, et surtout qui y aille par principe de charitd, comme
celuy cy,

ny par consequent qui veuille

souffrir aupris de

luy un Prestre pour le salut et soulagement des Captifs, non
plus que les lurcs n'en souffriront jamais, aucun qui'soit libre,
sll ny a un Consul qui le reconnoisse pour son chapelain.
De sorte que toutes ces bonnes oeuvres establies par le susdit Pere missionnaire, cesseront entierement, scavoir les Instructions et les Predications qui se font a ces pauvres gens
pour les encourager A porter les incomparables tourmens qu'ils
ont A souffrir, I'Office divin qui se fait dans les Chapelles des
Baigne' avec la mesme devotion et les ce&rmonies qui se pratiquent dans les Paroisses de Paris; I'administration des Saincts
Sacremens, la visite et le soulagement des malades, et la vigilance que le Prestre et le Consul ont pour courir A ceux qui
perdent courage et qui sont en estat de succomber A la tentation pour les fortifier par quelque aumosne consid.rable.
Tout cela done cessant, les pauvres affligez, qui sont au
nombrc de vingt mille, seront privez de ces consolations et des
moyens de vivre chrestiennement au milieu des Infideles et
de leurs oppressions, comme ils ont fait depuis dix ou douse
ans que ledit Consul est en charge et ils se retropver*nt en
l'estat qu'ils estoient auparavant, oh il s'est trouve de pauvres chrestiens qui n'avoient est6 A confesse ny A la messe
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depuis vingt et trente ans. Et c'est de ce d6faut d'assistance
que sont venus tant de Ren~gats qui ont abandonn j4susChrist.
Or, cela posd, il semble que ceux qui scront informez de
certe n6cessitt extrtme du salut de tant de chrestiens abandonnez sont coupables de la perte de leurs ames, s'ils ne les
assistent de leurs aumosnes, selon la regle d'un Sainct qui dict
Vous awoez veu le danger de votre prochain et rous ne 1'aves
pas secoura, vous esles cause de sa mort.
(Iibliothbque Mazarine. Imprimn
A 11141 (32).
III
SigMalons enfi et inseros dans les Annales, t titre de cwurisi
lisrraireuse pice de vyes latins qu'e 1710o-t72o cosacra 4d I
Maimo de Saint-Lazare Ie traMciscais iriandais Bosaveture
O'DotYIeogkue.

(tiebravt ies Iowanges da Sup6rieur general. M. Jean Bonest;

les mfdites de ses quatre assistants, MM. Faure, Himbert, Couty
et Figari ; l forte charti, le divouwmext du direeteur des retraites
Rogon. t 22 mars 1741. Voi•r ages 830-835 sa moice.
M. Rae

EgdMr deas u Re• ei composite do l Bibliothque Mazaine,
csu distiques feet pwtie des pices do vers latins : awares de
carcoMstacr que le poe kibernois a multiplids ; demis. pitkaames,

uwages, fites, incidents, eA., qui oan marqW

cete vie

errnms d'ezik pour la foi.
SEtudiant d Louvain, O'Donmogkue refut e 26 j6wia 1697

las dimissioies pOura l prtrise. Le 9 iuis 1702, it Itail nomu
pofressew 4 morale at de polmique au ColJge loWgsie de SaiAnies :; I 1r2 mnai i7ob i itaid confirmd leteur de philosophie :
Il 6 mars 1705 it avait obteou de l'arche&ih~ de Malses, pouvei
do prilwke saw soldsts iriatdais dans los aMnres des Pays-Bas,
(D'aprtsane note du Fr. Brendan Jenning,, O. F, M., Galway.

Irtande).

__

Celebratissimae domus - Sancti Lazari Parisiensis, Congrga- - tionis Missionis a Venerabili Domino - Viucentio, ut
pie creditor Superis ad - scripto, pientissime ac saluberriae
- pridem institutae - brevis ElucidatiQ. Ad Reverendissimum, ac perpicacissi - mum Virum, Dominum, Dom. - Joannem Bonet (sic). - Ejusdem Coegregationis superiorem - Generalem meritissimum. - Carmen. Non his est airud nsi Domus Dei et Portac wli (Gen. V., 17)Non similem digito celebris pinxisset Apelles,
Nulia domum, quamvis ingeniosa, manus.
Artificis manus una Dei, quam pangimus aederw.
Construit ; est summi Numinis
ailalabor .
Numinis ergo labor tantum compingere caetum,
Agmen apostolicum conditor ipse decet.
Hoe ep rite viros structuram Numine dignam
Dico, perfectum Cunctipotentis opus.
Scilicet hase soboes radios diffundere nata

- 8a9Noscitur ; his radiis splendet uterque Polus ;

Quo tergitur Vertex, melius die, nomine notus
Agmmnis augusti quam bene membra regit ?
Quam bene condecorat meritis ? lonetia fama
Nam juga transc•ndit, marmora, regna, plagas.
Hic vir, hic cximius, doctrinae munere clarus,
Dotibus est multis integra forma gregis :
Dexter utroque foro, nulli pietate secundus,
Regis Liligeri dignus honore coli.
Fas mrhi vera loqui, virtutum munera spargit,
Turtur pacificus, felle columba carens.
Assistunt, rutilant, collucent sidera soli
Quatuor : expellunt nubila cuncta procul.
Bis sex Zodiaco radiant insignia signa ;
His plusquam signis quatuor illa micant.
Si satis imspiclas sacer hic grex, regula morum
Quam bona sit, referes, eminet, alta cedrus.:
Alta cedrus Libani ; nqva quamlibet alta cupressus
Vernans monte Sion, florida palma Cades ;
Florida doctiloquis, tot mitibus atque modestis

Quos agitat facti Pneumatis ignis, amor.
Hac duce progenie sensim collapsa resarcit

Quae specosa prius; quilibet ordo, Chorus.
Gens pia, docta, sagax, fidei qua Roma coruscat
Corde tenax, pnscam praedicat, ore docet :
Dogmata sana fovet, deflet quos toxicat aspis :
Gens piscatoris fida columna ratis:
Huic genti monimenta patent oracula, fasti,
Lex, digesta, canon, pagina sacra, sophi.
Plura quid hic memorem ? repetam quid limina prosus
Scrinia cum reliquis interiora Domus.
Bethaiide rmelior domus est quam dicta Sororum :
Lazarus hic omni solvitur ecce die.
Solvitur ereptus iaqueis et cassibus Orci,
Constrictus diro compede, praeda diu.

Christi voce foras qui quarta luce sepulchro
Prodiit is faetens, semper amicus erat.
Ast inimicus homo, qui junxit mensibus annos
Devius extorris, faetidus, ater, atrox ;

Hie redit ad vitam, vitae qui nescius aevo,
Vitae sed potius quam redit ille Nain.

Aspice quid zelus, pietas vigil, anxia Cura ?

Aspice quo properant ferre salutis opem.
Inter mille viros Rogoaius suffidt unus,

Instar magnetis ferrea corda trahit
Impiger, insomnis, solers, quam semita caeli
Arcta docet, Verbo quam pretiosa. salus.
*Otu^s
(dink)tor Incitat allectos sumus ad quae gaudia nati,
Gaudia mortali non referenda mihi ;
ind(essm)
cD*s*)

Non homini licet illa loqui, plus ille sacerdos
Ingeminat, non est lingua diserta satis ;
Nulla diserta satis describere

Daemonis astus,
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Et queis, heu cruciat nos vitiata caro I
His bene praefixis, praebet medicamina morbis.
In faedo minime vulnere vulnus atit.
Sauda corda lavat; sitiunt quae flumina salsa
Nenpe monet lacrymis saepe rigare genas.
Frigore, felle, fame macerandos corpors artus :
Fundendos gemitus thuricremasque preces.
Serius inculcat quoties mors, vindicas ira,

Horaque praeveniunt omnia ficta male .
Ast probat et par est, pro cunctis hostia Christus.

Sacra quod occubuit, vita, medela flagris.

Seaphico nil ille minus Doctore triumpbos
Virginis extollit, quae sine labe parens :

Et cum mellifluo, portam tonat esse salutis,
Quae texit mater Virgine came Deum.
Qui numerat stellas, Vincenti, clara propago :
Quae spargit, reserat semina, quaeque metit.
Poplite, quod superest flexo, mea vota Jehovae,
Vota lito superis : floreat illa cohors :
Floreat illa Domus, merito quae Janua Caei
Promicat estque patens portus et aura reis.
Deprecor ut dudum vigeant cum vertice membra
Quos tenui strinxit carmine, Musa, Viri.
Sic precatus ex amimo mangebat
Fr. Bonaventura o Donnoghue
Minor Hibernus

Bibliotheque Mazarine : A

MONSIEUR Rent

o1067(piece 37).

ROGON (22 mars 1741)

I1 est toujours vrai que la mort surprend les boames a
I'heure qu'ils y pensent e' moins, mais quelquefois la mani&e dont elle les surprend est si frappante et si subite qu'an
est dtonnA. Elle nous poursuit souvent, lors mrme que nous
tAchons de I'1loigner. M. Rend Rogon, ancien et vertueux
missionnaire I'6prouva la nuit du 22 au 23 mars dernier. Directeur, depuis plusieurs ann6es, des retraites publiques et
particulibres de cette grande maison, pour se prdparer aux
fatigues de celles de la quinzaine de PAques, it avait obtenu
d'alfer A Rougemont prendre I'air pendant quelques jours.
La mort i'attendait, pour m'exprimer ainsi, A son passage.
Elle lui porta presque subittement son dernier coup. Ce cher
confrre. trouvd mort sans qu'aucun signe de maladie eut
pr6crd6 fut enterr4 le 24 A Sezran, paroisse d'o& d6pend cette
Ferme. La nouvelle de sa mort fut extrkmement sensible. Tous
I'aimaient pour sa bonte, et tous oat pleure sa perte. La
douleur fut d'autant plus vive qu'on s'attendait moins a une

si prompte s6paration, et que sa presence paraissait plus ndcessaire dans les circonstances oh I'on se trouvait. De plus,
la Congregation se voyait privee d'un sujet qui avait beaucoup travailli ; qui, quoiqu'Ag6 et infirme, ne se refusait
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point encore au travail, et qui etait la consolation de ses
confreres par son affability, sa douceur, sa bont6, sa gaiet6.
Homme intirieur, rarement le rencontrait-on sans le trouver
en mime temps odcup6 de Dieu et de la priere. Ceux - qui
FIont vu, connu et pratiqud dans les differentes circonstances
de sa vie conviennent de cinq choses qui formaient son caracthre distinctif : une vocation marqu6e au doigt de Dieu,
une noble simplicit , un zkle ardent pour le bien, une charit6
trs tendre pour les pauvres, et une grande delicatesse de
conscience.
Nd A Saint-Malo, le 8 juillet 1667, il avait etd recu ici, au
Siminaire le 3 octobre 1691. Sa sante, des le moment de sa
naissance, parut si faible qu'on se hAta de l'ondoyer. Les
ceremonies de son baptFme furent diffdres jusqu'au commencement de sa dixieme ann6e. Ii en fut si frappd, qu'il s'est
toujours souvenu des promesses qu'il y avoit faites. ]'ai are, disoit-il quelquefois avec les amis, et je me souviens de
ce que j'ai dit

& mon

Baptime. 11 fut encore sensiblement

touchd de ce qu'on lui dit qu'il no vivoit que par miracle ;
et il a avou6 que les prieres de ses parens pour demander a
Dieu sa conservation, lui firent des lors concevoir une partie
de la reconnaissance dont il dtoit redevable envers la divine
majesth. Ses parens qui avoient des vfes sur lui et le destinoient pour le monde, lui donnrent une education qui rdpondoit A la noblesse de sa naissance. Mais dans le tems
qu'ils se disposaient A lui ouvrir un chemin pour s'avancer
dans la Marine, il leur ddclara qu'aprb4 s'&tre bien examind
sous les yeux de Dieu, il ne pouvoit prendre d'autre parti
que celui de se faire Misslonnaire. Il eut alors A souffrir,
tout ce que sa famille m6contente jugea a propos d'emploier
pour le degofter et le ddtourner de son dessein. On le mortifia de toutes les manibres : on le priva de porter I'Ypde, afin
de l'dbranler par cette espce d'humiliation qui, devenant
publique, donnoit lieu i toutes sortes de personnes de le
railler : on l'dloigna de la table, et a sa place on y admit
un de ses jeunes frres : on lui retrancha ce qu'on avait coutame de lui donner pour ses menus plaisirs, et on le menaca
de le d6pouiller des habits de son etat et de le laisser partir
sans titre, sans pension, sans argent pour son entrde. Ces
humiliations ne servirent qu'A 6prouver sa vocation, sans
la lui faire perdre. La grace le pressant toujours, et aimant
Smieux en suivre les impressions que de ceder aur instances
de la chair qui cherchoit A 1'dblouir, it s'avisa d'un expddient
qui lui r6ussit. II alla pendant la quinzaine de PAques trouver
le Confesseur de son pOre et de sa mere, lui fit voir tant
d'ardeur, de pers6evrance et de r6solution, que ce sage Directeur ne doutant point de la volonti de Dieu sur ce jeune
.homme, fit A ses parens un cas de conscience de leur opposition, et les d6termina A laisser leur fils ob6ir A la voix du
Seigneur, puisqu'elle se faisoit si clairement entendre.
Requ dans cette maison, on fut fort satisfait de sa rdgularitd
et de sa conduite ; mais sur la fin de son S6minaire, i se vit
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sante dejA faible et dlicate, fut extr6mement fatiguee par
une maladie qui vint A la traverse et qui fit balancer sur
son admission aux vcrux. Quand il se prsenta pour avoir
I'agrnment de les faire, M. Jolly Notre Tr&s Honore Pere lui
repondit que la chose avait &et discutde dans son conseii,
qu'il y avoit du pour et du contre A cause de ses infirmitbs ;
qu'a la verit& il n'y avoit encore rien d'arr&t6 ni pour son
renvoi, ni pour sa rdception, mais qu'il lui conseilloit de se
retirer dans sa famille, qu'on 1'avoit d&jaavertie de sa foible
sant6 ; qu'il y seroit requ avec plaisir ; que paroissant n'avoir
pas beaucoup de tems A vivre, il itoit plus convenable qu'il
se retirAt pour menager ses, forces, et qu'aiant du bien il
pourrait aisement mener une vie plus douce et plus commode.
Allez, mnor frIre, lui dit M. Jolly en finissant, consultez Dieu
et venez me revoir tant6t. Le jeune S6minariste, vivement al-

larmn6 sur sa vocation qu'il voioAt en peril, revint voir son
Suprrieur des le soir meme ; mais en paraissant devant lui,
il se jetta a genoux, versa des larmes en abondance, et ne les
interrompit que pour dire ces paroles que Dieu lui-meme lui
avoit inspirdes et qui furent victorieuses en faveur de sa
vocation. Monsieur et tres Honore Pere, permettes-moi de
vous rapporter vos paroles : Si j'ai si peu de temps A vivre,
comme vouns me I'waes annonce, accorde:-moi la grace de
nourir dans ma vocation. Mon salut y sera pkus en as-

surance ; et afin de n'edre point a charge, je payerai une certaie somtme par tout oii ii vous plaira de n'envoyer. La g6
n6rosite d'un cceur qui vouloit si sincerement- se consacrer A
iDieu, triompha dans l'instant de tous les obstacles. Mon frere,
lui repondit M. le Superieur General, la Congrdgation n'est
point interessde, mais je suis touche du principe- qui vous fait
parler ainsi. Alles, donnes-vous de plus en plus a Dieu, et pr&pares-vous aux vDeux par lesquels vous vous consacrerez irrirocablement a lui : je le prierai pour vous. Voila sans doute
une vocation qu'on peut appeler singuliere. Dieu a bien voulu
la b-nir, en accordant A celui qui paroissoit ne devoir pas vivre, la grAce de travailler a son service jusqu'i l'Age de 73
ans, avec autant de courage que d'assiduite.
La modestie, la simplicit6 ne marchent pas toujours de compagnie avec la noblesse, mais elles 6toient parfaitement reunies en M. Rogon. Son habit, son air, ses paroles, ses manitres etoient simples sans affectation. 11 ne se prdvaloit point
ni de ce qu'il 6toit. ni de ce qu'il faisoit, ni de ce dont ii 6toit
capable. je suis un pa-vre homme, disoit-il souvent, avec simplicit6, a moi la derniere place. De ia ce grand respect qu'il temoignoit A des Confreres bien plus jeunes que lui et qui
avoient bien moins de m&ite que lui. Son centre etoit de se trouver avec les personnes les plus communes, et de converser
famili&ement et simplement avec elles. II 6toit des plus
aimables dans la conversation, prenoit pour bon, avec une
charmante simplicit6, tout ce qu'on lui disoit, et ne trouvant
jamais mauvais qu'on se recr6At A son occasion. II a aussi pendant sa vie donn6 de grandes preuves de z.te et de cha-

rite.
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1 n'6toit presque pas possible de le contenir dans de

justes bornes. On I a vue en meme tems Confesseur de la
Maison, conduire les grandes et les petites retraites, Confesseur chez les Filles de la Charito, pracher quatre fois par jour,
desservir I'l6pital du Saint-Nom de Jdsus, et ne jamais se
plaindre, quelque nombre d'Exercitans qu'on lui donnot A
confesser. A la sortie des retraites g6nerales de Paques, ou
d'une Ordination, it se chargeoit encore volontiers de la canduite des retraites annuelles de nos Frires. 11 avoit, il est
vrai, une grande facilitd pour la parole. II etoit si rempli
des plus beaux passages de l'Ecriture et des Peres, qu'il etoit
toujours pret A parler sur quelque matiere que ce fut, et it le
faisoit avec beaucoup d'onction. Depuis sept ans, sa vigueur
~toit extremement diminude. C'toit la suite d'une longue et
tros dangereuse maladie qu'il eut en 1734 qui fit dtsesperer de
sa vie, et de laquelle il n'est revenu que par une espkce de
miracle, M. Bonnet aiant fait pour sa gu6rison un vweu
Dieu en lhonneur de S. Vincent de Paul. L'accomplissement
dt ce vceu a procure le bel Autel oh reposent les Reliques de
ce grand Saint, et auquel M. Rogon a aussi contribu6. Le
voiant ainsi afiaibli, on lui avoit donn6 un aide, mais independemment du secours qu'il pouvoit en tirer, il etoit 6galement
en action. Le travail sembloit son delassement. 11 assembloit
en secret les Exercitans pour les entretenir des v4rit6s 6ternelles. Dans le dessein de ccntribuer de toutes les manieres i

leur salut, il avoit fait imprimer des Recueils de priýes es plus
affectives, avec les instructions les plus propres pour les diff-l
rens etats de la vie. Non seulement il mettoit ces livres entre
les mains de ceux qui venoient faire les exercices spirituels,
mais il faisoit en sorte qu'ils en emportassent avec eux, afin
que.la lecture de cos Lyres de piet6 contribult A conserver le
bien que la grAce avoit op6re pendant la retraite. Dans une
nouvelle 6dition des Meditations de Bus6e, qu'il a conduite,

il en a fait ajouter A la fin plusieurs sur difflrentes matifres
importantes et quelques-unes sont de lui. Ainsi il n'6pargnoit
rien pour etre utile aux Ames.
Quoique naturellement bon et plein de douceur, cependant,

ii faut I'avouer, ii a paru dans quelques occasions trop de fermetd ou de vivacite dans mon zAle. Mais ii faut lui rendre
!a justice que toutes les fois qu il s'en est apercu. it a r6part

ses fautes d'une maniere bien gen&eirse et bien chi-tienne.
En 1734, un Eccldsiastique faisant ii la retraite, et ne se trouvant pas encore assez fix6 quand il la finit, demanda A en

faire une seconde dont il payeroit la d6pense, la premiere aiant
t6d gratuite. M. Rogon, dans un premier mouvement, et peut6tre sans beaucoup de reflexion, lui dit d'un ton assez sec
qu'il en serait apparemment de la seconde comme de la pre
midre. L'Ecclesiastique piqu6 sortit et alla mettre en gage
une tabatikre d'argent. Son Directeur s'6tant apergu qu'll n'en

avoit qu'une de bois, voulut en scavoir la raison ; l'aiant apprise, i en parla A M. Rogon quia l'instant alla se mettre A
genoux- devant cet Ecclestastique, lui demanda pardon, lui
baisa les pieds, et ne voulut point se relever qu'il ne lui eut
30
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promis d'aller d4gager sa tabatikre, et le fit consentir qull
payeroit les deux retraites pour lui. En 1735, un Medecin Gascon lui aiant dit qu'il n'avuit point de pratique chez lui, et
qu'il venoit en chercher a Paris, il lui r6pliqua sur le champ :
Si vous itiez un maladroit ches vous, vous seres encore moins
recherchd ici. Mais un de ses confreres lui aiant fait remarquer
qu'une telle r6ponse pouvoit etre trop sensible a un Etranger,
il n'en fallut pas davantage, ii s'alla jeter A ses pieds, et pour
se punir de son indiscretion, ii le pria d'accepter deux 6cus de
six livres. On I'a vu s'humiligr de la mime maniere dans plusieurs autres circonstances, oii il avoit parl6 moins negligemment, quoique le plus souvent il i'eut fait par inattention. II
falloit s'aimer peu soi-m6me, et avoir un coeur Chr6tien et
g6ndreux pour rdparer ainsi publiquement sts fautes. Sa vertu
connue de ce grand nombre de personnes qui viennent ici en
retraite, I'avoit fait universellement aimer et respecter. M. le
Cure de Saint-Sulpice, aiant vu dans la Sacristie, en 1734,
qu'on recommandoit aux pri"res M. Rogon dangereusement
malade, prit sur le champ un cierge, alla A la chapelle de la
Sainte Vierge : et comme on scait que c'est la ressource dans
les grands besoins, on lui demanda le sujet qui I'occupoit
alors : Prions Dieu, rdpondit-il, pour un bon pfrtre de SaintLaeare, qui fait de grands biens dans la Vile, aupris du Clerg, et du Peupte. Quelques personnes remarquerent vers le tems
de cette priere le malade se trouva hors de danger, Dieu
voulut bien le rendre A la Congregation, afin qu'il continuAt
de l'edifier par l'exercice de son zble et par ses charitables
aum6nes.
11 donnoit beaucoup et on 6toit :fi- d'obtenir de lui du secours pour les besoins qu'on lui faisoit connaitre. II donnoit
aux Portiers de certaines sommes par Iaois pour les pauvres
du dehors. Des families affligdes et miserables touchoient
de lui quelques pensions. II n'est pas possible de dire le nombre des particuliers qu'il assistoit habituellement. II donnoit
voloutiers A 1'HdBita[ du Saint-Nom de Jesus, -c'toient ses
pauvres, aux besoms desquels ii fournissoit de bon coeur. La
Maison des Bons-Enfans a eu part aussi a ses lib6ralit6s. On
ne lui donnoit rien qu'il ne 16 payAt au double. Sa charite6 toit
si connue que plusieurs curds de Paris lui adressoiknt avec
confiance des families honteuses qui dtoient d'autant ,lus miserables qu'elles n'osoient declarer leur misbre ; son coeur
compatissant les consoloit toujours selon leurs desirs. II a fait
rendre A bien de families des meubles saisis et prets A etre
vendus, mais-il ne le faisoit qu'en payant pour eux. Beaucoup d'Eglises qui manquoient d'ornemens, de livres, de linges, se sont trouvees pourvues par ses soins. Des veuves qui
etoient dans la necessite avoient de lui une certaine somme
par mois, et souvent ii a paye pour les jeunes filles en apprentissage les sommes convenues avec leurs maitresses. En un
mot, il n'est presque point de bien en ce genre quil n'aie
fait, quand Dieu le lui a fait connoltre ; et l'on peut dire
que dans toutes les maisons oii it s9avoi du besoin, il y faisoit pn6trer les effets de sa charit6, soit en argent, soit au-
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trement. La delicatesse de sa conscience le tenoit scrupuleusement attache a tous ses exercices de piet&. Son obligation de
pr4cher suuvent aux autres n'etoit pas pour lui un motif de
dispense de mdditer lui-m.me et pour lui-mdme, les vdritds du
salut qu'il annongoit. II avoit son tems marque pour les oraisons, ses lectures, ses prires. Dans ses recr6ations meme,
qu'il ne prenoit encore qu'avec quelqu'un de ses Confreres les
jours qui lui etoient libres, it avoit ses momens oi ii se retiroit pour s'occuper de Dieu et miditer sa loi. Ennemi du
monde, il ne le voyoit point. Ses charites cependant et sa r6putation lui avoient attire la connoissance de bien des personnes de distinction et de mdrite, mais il pensoit, et ii I'a dit bien
des fois, que la Socidtd des Sculiers, quelqu'honnete qu'on la
suppose, nous est presque toujours nuisible. II 6toit exact dans
le Tribunal. Instruit des bonnes regles, ii n'6toit ni indilffrent
ni mou avec les picheurs,. mais sqavoit les eprouver sans donner dans I'excs. II ne se refusoit jamais au ministkre, mais
sa conscience delicate lui en faisoit redouter l'exer-ce. II ae
confessoit personne de son choix, et il n'admettoit d'Eccdsiastiques A son Confessionnal que ceux dont la conduite bien r6L
glee donnoit lieu d'esplrer du fruit. Tout cela fonde la confiance que nous avons que Dieu qui l'a appelld si subitement
de ce monde, ne l'aura pris que dans un de ces heureux momens d'oraison et de pri&re, car seul il prioit toujours ; et
auroit recompensd son exactitude, sa charite, son zele, sa droiture et son devouement A son service, en lui faisant part de
sa misdricorde.
(Anciennes Relations). pages 361-366.
De St-Lazare, le 15 septembre 1741,

BIBLIOGRAPHIE
UVRES
F. D'AUSSAc, C. M., Directeur au Grand Seminaire de
Montpellier. Manuel d'enseignement rdigieux d l'usage
des Mlives de l'enseignement secondaire et primaire suprieur. Paris, Editions 1'Ecole, x1, rue de Sevres, 271 pages
(13,5 x 21,5).
D4gag&e de d6tails secondaires, nettement articul6e en ses
grandes lignes doctrinales, voici, parmi la floraison des merveilleux manuels scolaires de notre temps, voici une synthese
de la v.rit religieuse, de la vie chr6tienne. De l'une et de I'autre,
avec un souci de m6thode scientifique, ce volume est un expos6
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qui en montre 1'enchainement logique, l~ternelle valeur humaine tant sociale qu'individuelle, la transcendance dfe nettement A sa divine origine.
Ce remarquable travail de notre confrere M. d'Aussac est
destine a l'enseignement religieux pour 5 ans du secondaire
(de la quatrieme a Ia philosophie) : la vie surnaturelle, la vie
morale, la v6rit6 chr6tienne, la d6monstration chxtienne...
complit6 de notions de liturgie et de morale sociale.
Heureusement present6 ce manuel, euvre de savoir et de
comp6tence p&dagogique, fera du bien. Utilis6 suivant les plans
et avec les approfondissements personnels(r) signalks par 1'auteur, ce volume contribuera trts certainement A projeter de la
lumiere dans les ames, A r6duire l'ignorance religieuse, a inculquer 1'enseignement chretien sous une pr6sentation vivante,
mieux comme une vie.
F. C.

Jeanne DANEMAR. Une fil amevicane de Monsier
Vincent: Anne-Elisabeth Seton. Editions Bernard Grasset, Paris, 2z4 pages (12 x19).
Future bienheureuse (c'est un souhait g6n6ral), Anne-Elisabeth Seton - fille amricaine de Monsieur Vincent - nait
i New-York le 28 aoft 1774 : un New-York de 30.000 habitants
a peine, avec nombre d'esclaves noirs, et des maisons tout en
bois.. Jeune flle g6nereuse, fervente protestante 6piscopalienne, Anne-Elisabeth 4pouse le 25 janvier 1794 William Seton,
et devient mere heureuse de cinq enfants ; Ie 27 d6cembre 1803,
elle se trouve veuve a Florence oii l'avaient amene le souci et
les soins pour la sant6 de son mari.
Rentrke aux Etats-Unis, tourmentde par le problame religieux, Anne-Elisabeth lutte plusieurs ann6es pour embrasser
la foi catholique.
Le 14 avril 1808, dans la tres modeste dglise Saint-Pierre,
A New-York, elle abjure le protestantisme...' Les 6preuves
redoublent: mais elle vent se depenser : vivre jusqu'au bout
sa creance nouvelle.
Four lors, r6fugiee a Baltimore, elle voit bientbt, des 1809,
s'assembler autour d'elle quelques Ames desireuses de se d&penser pour 1'"ducation de la jeunesse. Le frle Institut, anim
ddj de l'esprit des Filles de la Charit6, s'installe a Emmitsburg
- et IA y renoit de mains de Mgr Flaet les Constitut*wi
des
Seurs de Saint Vincent de Paul. Fille de la Charith par le cour,
fille de Monsieur Vincent par 1'ame Anne-Elisabeth meurt
saintement & Emmitsburg le 4 janvier 1821.
En 1850, sous le g6nbealat du Pore Etienne, la Communaute
de Mere Seton, a la suite de pri6res et de reflexions, commence
& se ramifier: d'un c6t6 les Bonnets noirs continuent. porter
I. Une soigneuse bibliographie en constituant une biblioth6que choisie

facilite cet I~argissemeut svuhaitW de I'instruction chr'tienne. Et par
ailleus est en prkparation un manuel d'histo:e de Y'glise, en confouitW
ave les pxpgranmmes refondus de Vhistoire g~aerale.
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le costume austere de la fondatrice; de l'autre les blaches.
Conettes ouvrent alors la marche de cette lignde am6ricaine des
Sceurs de Saint Vincent de Paul...
De cette attachante histoire : de la fondatrice et de son ceuvre,
Jeanne Danemarie (Madame Ponet-Bordeaux) redit allegrement en ce present volume la vie montante et les cheminements
m6ritoires de cceurs tout anim6s d'une profonde et vivante chaF. C.
rit6 vinWetienne.

Dans la Zeitschrift ur Asceze und .Mystik,

1938,

pages 146-148, le PNre Jesuite de Munich, C. A. Kneller,
s'inspirant des Anndles de la Congregationde la Mission
(1936, pages 229-262) et des Souvenirs de M. Henri
AuER ' dans S. Vinzenz (1936, pages 25-33), a trac

de

Pierre Coite, trudit modle, le portrait suivant, ici int6gralement traduit :
Lorsqu'on vent parler d'hommes qui m6ritent une place dans
le livre d'or de 1'Eglise, on nomme des eveques, des pretres,
des religieux, des h&ros de la charit6; en dehors des docteurs
de l'Eglise, rarement parle-t-on de savants, et plus rarement
encore dhistoriens on de critiques contemporains. La raison
en est peut-etre que parmi ces derniers beaucoup ont attire sur
iU critique une reputation fAcheuse par leur mesquinerie et
leur esprit pen catholique. En r6alit, il y a cependant, meme
parmi les savants de notre temps et nullement & l1'tat d'exep-.
tion, des hommes qui sont l'honneur de 1Eglise catholique,
par l'6tendue de leurs travaux aussi bien que par leur abnegation
et leur tknacit6. Des professeurs libbraux ont leurs s6minaires,
oh ils donnent a traiter a des forces plus jeunes les divers as--..
pects d'un sujet; ils n'ont ensuite qu'A synthetiser les divers'
travaux, par un travail personnel supplimentaire, et voil un
livre acheve. D'autre part, ils peuvent escompter des subsides
de la part de 1'Etat et, pour garantir leur autorite, l'appui des
confrres de meme cole. Les travailleurs catholiques n'ont'
rien ou fort pen de tout cela et pourtant ils arrivent b des r6sultats remarquables ; qu'on songe simplement A des noms comme,
Jean Janssen, Ludwig von Pastor, les Franciscains de Quaracchi
avec leurs multiples publications, le modeste 6diteur des lettres
de Canisius, Otto Brannsberger, etc.
Telles sont les rflexions que suggerent les notices sur le
Lazariste Pierre Coste, biographe de Vincent de Paul. Ne le:
3 f6vrier 1873 dans le voisinage immediat du lieu de naissance
de saint Vincent, Coste entra a 16 ans dans la Congregation
fondee par celui-ci et fut, & I'issue de ses 6tudes, employ6 &
I'enseignement des sciences et de la philosophic A Dax. Maissa v&ritable vocation 6tait I'histoire. A ses heures de loisir,
ilconsultait les archives de la region, et durant les vacances,
z. Signaloos dans le LexisM far Theologi s. Kirche, dition 1938, 'arti._
de savant et dense de M. Auer sur saint Vincent de Paul;

-

838 -

a Paris a la Bibliothique Nationale et aux Archives de France
il passait ses journ6es, depuis 1'ouverture jusqu'l la fermeture,
de 9 heures a 17 heures. Le d6sir d'&claircir par des recherchcs
exhaustives certains d6tails de I'histoire de sa Congregation
I'avait saisi et ne le licha plus; peu avant de mourir, sur son
lit de malade, il ridigea encore sa dernidre note. De plus en plus,
cette activit6 convergeait vers le fondateur m6me de sa Congr6gation, surtout apres que, en 1909, ses premiers travaux eussent
donn6 lieu a son placement a Paris, comme archiviste de la
Congregation. Son but dtait tout d'abord de publier une 6dition critique des lettres de saint Vincent et il ne menagea
ascune peine pour arriver a decouvrir dans les Archives et
ailleurs des 6crits inedits ou consulter les manuscrits m&mes du
saint. Tout d'abord, il y eut peu d'espoir de pouvoir imprimer
'ensemble de l'6norme collection; Coste dut se contenter de
la classer en vue de l'utilisation par les sp6cialistes. Le Sup6rieur g6neral de la Congr6gation, le P. Villette, pensa que luimeme ne pouvait donner I'autorisation de publier et que l'assemblde gendrale devait d6cider. La grande guerre, durant
laquelle Coste dut mettre en stret6 la partie la plus pr6cieuse
des archives, diminua encore les chances de publication. Enfin
le nouveau superieur gneral Verdier accorda l'autorisation
et, des 1919, parut le premier volume de aSaint Vincent de
Paul, Correspondance, Conf6rences et Documents ; douze
autres volumes importants suivirent, jusqn'9 ce que, en 1925,
un volume entier de tables generales eit complet6 la collection,
A cela il faut ajcuter, principalement comme des travaux prWparatoires, soixante dix-sept articles de revues et environ une
vingtaine d'crits s6pares. Le tout eut son couronnement en
1932 dans une biographje de saint Vincent, en trois volumes,
qui connut dds 1934 sa seconde edition, de trois mille exemplaires comme la premiere. L'Academie francaise recompensa
I'auteur par le grand prix Gobert de 9.ooo francs.
La nouvelle biographie n'a nulle pretention a I'clat du
style, et vent simplement consigner les faits incontestables.
L oeuvre norme merite d'autant plus d'admiration que 1'auteur ne disposait que d'une sant6 fragile. A son ordination au
sous-diaconat, l'6conome jugea que ce condamn6 a mort n'avait
pas besoin d'un br6viaire neuf et 1'autorit6 militaire renonca
Malgr6 cela, il rdussit a prolonger sa vie au delL
de la soixantaine et, en plus de ses travau), historiques, .il assuma la charge, nullement 16gire, de secr6taire g6ndral du g6ndral
de la Compagnie. Le travail 6tait sa vie. Lorsqu'on lui suggrait de prendre un pen de repos, il repondait que sa rtcr6ation
consistait a changer de travail. Quand L'obbissance l'obligea
se rendre jusqu'd Dax pour se reposer, il prit un billet de
retour. II disait - naturellement c'6tait une boutade - qu'il
ne comprenait pas qu'on souhaitAt aux ddfunts le repos 6ternel ;
comment pouvait-on Wtre heureux h ne rien faire ? Chaque instpnt 6tait utilis6: 6tait-il en voyage ? il lisait; faisait-il route
a pied ? il parcourait des ipreuves. Ainsi s'explique son ceuvre
anonre. Les quatorze volumes de Correspondance repr6sentent

Sl'incorporer.
a

-

839 -

en eflet 9.1oo pages qui, jusqu'au moindre d6tail, devaient etre
contr6,les. Sur son lit de douleur encore, A l'approche de la
mort, 6tendu sur une planche en raison de son mal, il travaillait du micux qu'il pouvait.
Au milieu de ces travaux consid6rables, Coste resta tres
modeste. M. Henri Auer, directeur de bibliothnque a Fribourgen-Brisgau, fut bien etonne lorsque, a sa premiere visite, il
vit devant lui le grand chercheur: a Comme je m'6tais figur6
tout autre celui que tout le monde reconnaissait comme le
premier historien de saint Vincent de notre temps! C'6tait
done lui ? Disons-le en quelques mots: simplicitk modeste et
grandeur silencieuse reunies dans la mime personne, un disciple et fils spirituel vraiment digne de son fondateur et maitre
Vincent de -Paul; comme lui, I'humilit6 meme, quelqu'un qui
avait simplement le m6pris de soi. i Paul Renaudin est du m&me
avis : a Les vertus propres du Lazariste, foi simple et confiante,
humilitk, amabilit6, amour de rester cach4 et oubli.... il vivait
cette vie vertueuse El. II fallait I'approcher de tres pros pour
se rendre compte de la puissance et ce la clart6 de son savoir!a
Si Coste renonce dans sa biographie a cet %esprit auquel les
Francais attachent tant de prix, ce n'est pas par incapacit&.
Dans ses relations avec autrui, dans la conversation, ses dons
apparaissaient meme sous ce rapport-Ia.
* Dien nous donne beaucoup d'erudits sur le moddle de cc
grand disparu.
(Traduction Alphonwe DROITCOURT).

Pius Pawelek. Chrystus z Nami: T. XII. 0 Mece
panskiej [La Passion de N.-S. J.-C.] 1938, 8o p. Tome V.
0 Najswieszym sercu pana jczusa [Le Sacr-Cceur de
N.-S.., 1938, 8o p. Promienie Niepokalanej. I Maj. [Les
Rayons de 1'Immaculee], 1938, 8o p.
Trois brochures agr6ablement pr6sentes - collection apostolique - apprecides par les fiddles d& l'.glise de Stradom
et la fervente clientele catholique de la Pologne. (Euvie d'apostolat: brochures qui font du bien et prouvent le zdle de leur
bouillant auteur.

G. H.-R. P. -

Victor Dagouassat, prire de la mission,

lietenantd'artillerie1886-1917. Imprimerie des Lazaristes,
Pkkin, 1938, VIII-I26 pages (14x22 cm.).
Utilisant heureusement des notes r6unies par un de ses confreres, Georges Hachiti (1893-1920, voir Annales 1925, page 553),
M. Robert PNgouri6, missionnaire an Vicariat de.Paotingfou a
mis au point une alligre biographie, un portrait d'Ame : Victor
Dagouassat, pritre de la Mission, lieutenat d'artillerie 8861917.
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Cette rayonnante figure, d'un hrolsme joyeux, nous 6voque
& nouveau une de ces belles Ames que, dans son million et demi
de Francais alors sacrifis, Ia guerre 1914-1918 a cueillis et

couchs : mais cet immense sacrifice collectif nous permet de
vivre et de lutter encore pour le mieux-etre, et de travailler
pour de nobles causes...
Ah n'oublicns pas cette giAn de sacrifies dont le symbole
toujours vivant, suivant le mot de Dagouassat, reside en cette
Victoire de Samothrace. Au Louvre les debris de la g6niale statue
se d6tachent sur un fond eipourpr : une paire d'ailes, le
corps mutilW, plus de t6te, ni de bras, les pieds ont disparu,
la poitrine dWfonce ; deuw choses restent: un c.ur et des
iles, les ailes de la victoire. Oh I cette statue de marbre faith
de 150 morceaux reprfsents bien nore ginraiion oO se frouvent
reunis pour faire un che-d'awvre de be4t• et d'hiro(sme des
Ames de croyants et des ames difailUantes, des Ames de pribers, de
trauaillers et d'ineltectuls ; et tous, nous allows en avant;
comme elk nous arriverossans bras, sans pieds, la Ite absente,
en gfenilles, mais avec des ailes qui nous emportent d la conqufte de I'aveir, la poitnine defoncee mais vibrate., t Dieu
Mos redoxnera une tite baplisee. m
F. C.

De H. BONIFATIUS. Syn libben en syn wirk, track.
B. Jongma, C. M. Ljouvert 1938 (en frisbn). (StBoniface, par B. Jongma, C. M., Leeuwarden 1938).
z70 pages (15x 21).
Profitaat des loisirs que lui impose une longue convalescence,
notre jeune confrere, M. Jongma, dans le dialecte de la Frise,
sa province natale, a crit une biographie de saint Boniface.
On sait I'affection profonde que saint Boniface a tumoigpe
anx Frisons. II leur donna les debuts de son apostolat et ne les
oublia janais, pas meme au milieu des soncis accablants de
son wsvre ea Allemagne : a Frisiam oim corpore, non quidm
nmente omissse P, comme dit le vieux biographe Wilibald.
Deven vieux e t pressentant sa mort, il voulut revenir dans
sa chere Frse, faisant mettre dans ses bagages, & c6t6 de ses
livres, un linceul. Cette expedition missionnaire fut, en effet,
powr le grand ap6tre, la deraisre. Une bande de paleos fanatiques, rendus furieux par le conversions operes an milieu des
Pisons,

assaillit Bomiface et ses 52 compagnons, pres de Dokkum, dans la Frise actuelle, et lee massacra tous (755).
En omdposant cette biographienM. Jongma n'a pas
Ia
prttention de dire du neuf. Prenant comme guides les eu
bons
hitoriens du Saint, principalement Godefro-Kurth, i a s,
grace & eux, mettre cette grande figure en peie lumie.
C qu'il y a de vraiment nouvean, c'est que les Frmons ont
enfn, grace & M. Jongma, une biographie de saint Bonifsce
dan le
propre dialecte. Beaucoup & 6t fait en Frises ees
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dernieres ann6es, pour remcttre Ic Prison en honneur A c6t,
du Hollandais qu, menacait de le submerger. Le Pore Titus
Brandsina, O. C., un de ceux qui y ont le plus contribu6, f6licite, dans une lettre d'introduction, M. Jongma de son travail, <euvre d'apostolat, 6crte dans la langue meme avec laquele leurs anc6tres faisaient devant le Saint leur profession
de foi avant de recevoir le bapthme, et qui * 6tant la langue de
notre czeur, nous parlera au cceur.
Le volume est illustr6 par J.-M. Ydema, d'une fagon discrete et qui s'harmonise bien avec le ton de r'ouvrage.
H. R.

Th. LALANNE. Grammaire espagnol avw exercices.
J. de Gigord, 1938, 150 pages (14x18).
Th. LALANNE. Ma~uld hispano-latin. J. de Gigord,
1938, 36 pages (14 x 18).
Savoureuses les pr6faces de M. Th6obald Lalanne et croustillants ses denses manuels! Eloge supreme- derriere lacomp6tence avertie et discrete - on sent un homme, un mailre qui,
jamais huch6 sur sa chaire professorale. vit de trds prs avec
ses 616ves: par un entrainement progressif, par une incessante
collaboration, il conduit vivement ses jeunes poulains vers
le savoir assimili, vers cet Alargissement d'horizon qui, les
6vadant du primaire, les hisse insensiblement mais sfrement,
parmi les hauts lieux des hrumasits.
En veut-on des preuves ? ces themes d la manire de...;
ces efforts pour reconstituer la saveur de l'original retraduit;
cette note liminaire sur 1'origine du vocabulaire hispano-latin...
Partout, pris par la main, aguich6 par des formules imag6es,
car proches de la vie et du langage courant, l'ileve a la douce
satisfaction d'assister A 1'enfantement et a la vie de la langue
espagnole...
Ah ! que M. Lalanne ne laisse pas rouiler sa plume ! que son
esprit toujours inventif nous cueille encore de son verger des
fruits d6licieusement juteux.
F. C.
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MISSIONNAIRES
58. Vatterodt (Georges), pr., 17 juill. 1938, a Duderstadt,
56 ans d'age, 36 de vocation.
59. Deplat (Chretien), coadj., 25 juill., a Panningen; 67, 44.
60. Prosseda (Jean), pr., 25 juill., a Brooklyn; 66, 51.
6x. Tchang (Jean-Baptiste), coadj., 3 jull., a Kashing ; 55, o20
62. Peron (Pierre), coadj., 2 aouti & Casaic, 3o, 54.
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63.
64.
65.
66.
b7.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

-

Van Oijen (Th6odore), pr., 6 aoit, & Nimague; 47, 27.
Apati (Joseph), clerc, 9 aout, A Szob; 23, 3.
Pr6au (Eug6ne), pr., 16 aoft, a Guatemala; 82, 59.
Kuenen (Bernard), pr., 14 aouit, a Rio-de-Janeiro; 55, 37.
Dekempener (FIlix), pr., 26 aoit, a Ccquilhatville ; 67, 47
Cotter (Maurice), pr., 29 aout, a Germantown ; 76, 18.
Diez-Hernandez (J uste), coadj., er aouit, a Orense ; 73, 39.
Barry (Jean), pr., Ix septembre, i Malvern; 69. 45Caumette (Louis), pr., 27 septembre, A Buenos-Ayres; 62,39
Gutierrez (Secundino), pr., 28 septembre, a C4bu; 35, 19.
Teixido (Gaspard), pr. 28 septembre, a Tarma; 34-16.
De Boer (Jean), pr., 5 octohre, . Panningen; 55-36.
Tabar (Jean), coadj., x8 septembre, a Mexico; 73.55NOS CHERES SCEURS

Francine Noel, A Bordeaux; 54 ans d'Age; 25 de vocation.
Marie Floret, a Madrid; 92, 72.
Marthe Samya, b Montolieu; 79, 54.
Marie Martins, a Rio-de-Janeiro; 69, 40.
Camille Silveira, a Rio-de-Janeiro; 66, 41.
Julia Lazar, . Ladce; 72, 52.
Marie Ma, a Pkin ; 81, 50.
Maria Del Torfello, a Florence; 63, 41.
Julienne Schmid, a Dult; 72, 47.
Marie Turbelin, a Nanterre ; 64, 37.
Marie Guignard, a Paris (Infirm. M. Thbrese) ; 43, 23.
Gabrielle Job, a Bordeaux; 71, 43.
Justine Jacquin, t Ras-Beyrouth; 82, 62.
Antoinette Soadi, i El-Biar; 57, 34Elisabeth Cernanska, a Looyza; 32, 14.
Merc6dds Guajardo, a Valparaiso i 75, 46.
Sophie Gierwat, i Varsovie; 24, 6.
Catherine Pilley, & Mill-Hill; 66, 40.
Maria Vergnano, a Turin; 81, 6x.
Maria Ticci, a Sienne ; 73, 44.
Th6rese Gremo, a Luserna; 85, 64.
Clara Dopazo, a Pontevedra; 52, 24.
Brigida Oyaga, a Madrid; 53, 31.
Anna Kuschnik, a Dult; 78, 44.
Adeline Giboureau, a La Capelle-Marival; 84, 56.
Marie Bureau, & Paris (Maison-Mtre) ; 75, 52.
Marie Bretenaker, t Metz ; 78, 49.
Marie Geuter, a Metz ; 77, 49.
Germaine Puech, a Santiago; 76, 57.
Maria Marchan, i Quito ; 53, 28.
Lonie Codina, i Ans; 81, 61.
Caterina Carramusa, A Naples; 62, 38.
Maria Torres, Ia Ubeda; 63, 37Teresa Alonso, i Malaga ; 49, 27.
Julie Surowska, a Lwow; 72, 46.
Constance Finska, i Chelmno; 59, 33.
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Thrdese Eguin, i Avranches; 88, 63.
H616ne Le Sourd, a Rennes ; 79 53.
Marie Lavaur, a Clichy ; 79, 6o.

Demetria Mambrini, a Lorette; 78, 59.

Letizia Carucci, i Bologn ; 79. 55.
Mathilde Masson, a Sienne ; 6, 31.
Nieves Aguilera, a Santiago ; 18, 3 mois.
Petra Medina, a Segovia; 76, 54.
Amparo Alvarez de Eulate, i Oviedo; 56, 33.
Mercedls Soler, a Valdemoro; 68, 47.
Francisca Bereciartua, i S. Sebastian; 59, 27.
Antonia Cervera, i Zamora ; 85, 6o.
Carmen Fernandez, a Gilet; 79, 58.
Valerie Ratier, i Montolieu; 71, 53.
Clara Papegay, A Clichy.; 87, 63.
Marie Faucheux, i Agen; 63, 41.
Marie Morales, i Toulouse ; 6o, 39.
C6cile Berger, i Alexandrie; 63, 39.
Maria Praschberger, a Graz ; 76, 57.
Marie Gaugl, t Dult; 70, 40.
Savina Ruseoni, i Luserna; 6o, 32.
Carmela Ponti, i Luserna; 60, 36.
Alice Mahoney, i Dublin; 46, 20.
Frances Nugent, i Emmitsburg; 67, 37Jeanne Zankar, A Slovenj Gradec; 32, 12.
uise Chaptal, a Nimes ; 68, 45-.
Elisabeth Duval, a Clichy; 84, 61.
Augustine Vaugeois, i Dijon; 67, 44.
Marguerite Metge, i Lyon; 24, 2.
Th&rse Vedrenne, a Bordeaux (St-Andr) ; 71, 48.
Bonnette Levadoux, i Paris (Maison-Mdre); 77, 58.
Blanche Bryan, i Washington; 59, 35.
Mary Baker, i Chicago; 6,1 32.
Maria Bertini, i Sienne ; 74, 56.
Marie Jenko, i Ljubljana; 65, 48.
Marie Piechocka, a Chelmno; 38, 17.
Catherine Gaston, i La Teppe; 84, 62.
Marie Cotte, t. Pithiviers ; 76, 55.
Anaise Descamps, i Clichy; 72, 44.
Marie Caussanel, a Lauzerte; 82, 62.
Antoinette Escoffier, i Valence; 63, 43.
Augustine Millet, a Montevideo; 70, 47.
Pauline Engert, i Lankowitz ; 76, 45.
Sofie Czerwinska, i Graz ; 53; 30.
Anne Cagniard, a Buenos-Ayres; 76, 54.
Florentine Maxwel, i Buenos-Ayres ; 74, 50.
Romualda Deckert, i Buenos-Ayres; 73, 49.
Maria Salcedq i Cali; 67, 49.
Catherine Mathews, i Mill-Hill; 75, 47Maria de Salvatore, ai Naples; 78, 51.
Marie Cazes, a Montolieu ; 67, 48.
Marie Verpilleur, i Herblay; 71, 49.

-844Adelina Bonsergent, A Lima; 78, 56.
Francoise Ferreyrolles, A Paris (Maison-Mre) ; 93. 72.
Catherine Costello, A Washington 70, .o.
Margareta Fritz, A Rimawska-Sobota 73, 51.
Anne Faksonyi, A Mesztegnyo; 69, 49.
Marie Koprivec,
Ljubljana; 57, 39.
Anna Motta, A Rio-deJaneiro; 84, 5.
Jeanne Bissolino, a Plaisance ; 59, 45.
Marie Rovati, a Mondovi; 75, 51,
Angdle Novaro, A Luserna ; 89, 64.
Thdrse Soresi, A Turin; 76, 5.
Nella Rosi, A Montefiore; 74, 50.
Madeleine Teta, a San Lorenze Colli; 33, ir.
Maria del Valle, A Seville ; 63, 37.
Maria Estupinan, a Carthagene; 71, 48.
Margarita O'Keefle, A La Havane; 86, 59.
Damiana Zurbano, A Valdemoro; 55, 35.
Marie Humbert, a Cusset; 73, 48.
Marie Woodward, a Clch ; 78, 51.
Virginie Mauxion, A Rio-de-Janeiro (Providence); 89, 69.
Marie Chalier, A Santiago (Chili) ; 69, 43.
Elisabeth Quittre, A Ans (Belgique) ; 63, 39.
Jos6phine- Rodriguez, A Santiago (Chili) : 78, 63.
Marie Benavides, a Santa-Ana (Salvador); 45, 13.
Carmen Cortes, A Guatemala; 29, 7.
Elisabeth Fuetsch, A Salzbourg; 73, 51,
Antoinette Fonise. A Graz; 57, 30.
Catalina Bereciartua, A Bilbao (Espagne); 68, 47.
Vicenta Blasco, a Santiago (Espagne) ; 49, 31.
Luisa Madruga, an Ferrol (Espagne) ; 63, 38.
Maria Guillen, A Madrid; 67, 49.
Micaela Gutierrez, A Murcie ; 79, 6o.
Jacoba Lopez, A Madrid; 36, 15.
Berthe Lair, A Paris (Maison-Mare) ; 84, 6o.
H61ene Nouviaire, A ShanghaI; 52, 1g.
Rose Monnerie, El-Biar (Algerie) ; 67, 47Aneline Noury, A Beyrouth; 74, 46.
Pasqua Russo, a Naples (Maison Centrale) ; 78, 47.
Amelia Ferrario, A Turin ; 31, 5.
Anne Guichard, A Lyon (St-Vincent) ; 68-47.
Anne Commelard, a Paris (Gare d'Orlans) ; 30, 8.
Henriette Broutin, A Cachan ; 69, 41.
Dolores Gutiernez, A Bogota; 59, 32.
Th&rese Sallerano, A Turin; 64, 41.
Gertrude Seleuko, A Dult; 61-41.
C6cile Sobiech, A Cracovie ; 67, 45.
Catherine Kitlowska, A Mariapol; 62. 4 o .
Camille Lukasiewicz, a Varsovie; 61, 39.
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752-

775

Vilebom-swr-Yvde. - Maison de campagne : notes d'histoire.

BELGIQUE

755

GRtCE
ZeiOmlk. - M. Leon-Emile Cazot dans la Mission bulgare, par
MM. Jules Levecque et Gustave Michel ................
59-

534

HONGRIE
Budapes.

-

Le Congr6s Eucharistique International (mai 1938)
685-

694

ITALIE
Rome. - A Monte Citorio, les fetes du centenaire de la canonisation
de saint Vincent en x837, pas M. Simon Ugo.......... rz.Rome. - A Saint-Ap~iaire, les pretres de la Mission, de z193 A
192o, par M. Pierre Grassi.............
..........
267Rome.-- 'Acadkmie Romaine de

iturgie : anniversaize, etc....

535-

Sassari. - Jean-Baptiste Manzella, le saint de la Sardaigne, par
IM Max Zwick...................................
272Tuwij.- M.Bchais nomm6 pxdlet apostolique du Tigr* (21 septembre
X937)

...................................................

126
272
530

276
162

PAYS-BAS
Rwemoade. - Service funbbre pour Mgr Schraven et les victimes de
Tchengtingfou. Appel de M. Feron...................
126-

Nimigwu. - M. Michel Verhoeks nomm6 prefet apostolique de Soerabaia (Java)...................................
62;

130

242

POLOGNE
Varsomie. -

Lettre de AM.Lambert-aux-Couteaux (26

6ivrier x652)
823-

824

31

-

850 -

M. Gabriel-Pierre Baudouin, apotre de la Chariti AVarswoie (x689277
par M. Francois Smidoda............. -- --

-

z768),

280o

TURQUIE
Iskabul. - M. Francois-Xavicr, visiteur de Turquie (r.&s-x931),.
par M. Arthur Droulez. - CmhATmsVI; Le directur des FiUim
de la Charit6 (i888-I931). f(YvIw des a Maisoe de Soaws de i
Province de Turquiel. ...........................
54oVII: Le PMerin des liex saints...............
CxnramT
Constantiaople, par M. Jules Levecqeu
- M. LIM -Emile Cazot
-

306
559

5z5-

519

Sacre de Mgr Descuffi (20 f6vrier 1938), par M. Jules Levecque
536-

539

YOUGOSLAVIE
Uanastit. - M. Joseph Le Pavec (1806-1875), par M. Jean-Marie
3o07
*.....................
Planchet ...................

326

ASIE
CHINE
Hamgchow. - Note biographique de M. Auguste H~6ault, par M. Paul
...........
--................Legris ..................
Kashiag. - Ie Seminaire Saint-Vixct durant le conflit siuo-japonais (septembre ig37-avril z938), par M. Henri Sepieter....562Pdhki. - Le sacre de Mgr Jean-Baptiste Wang (24 f6vrier z938), par

345
584

4_5- 347
M. Alphonse Hubrecht.............................
Sceur Augustine Barby (1877-1938, par M. Jean-Marie Paadfet
758- 765
776
765
- Pan-Frangois Corset (r880o-937), par M. Emile Dcanme...
-

Tdetin•gfou.-

Lettre de Mgr Schraven (17 septembre 1937)

-

La tragedie du 9 octobre 1937, par Mgr Jean de Vienne....

-

Le drame du 9 octobe 1937, par dca Gmradin,

-

trappiste..
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130

347-

353

354-

370

Journal des Files de la CharitC de la Maison des Saits-Asges
(octobre

x937)..............................-.........
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370

375

BRITANNIQUE

Cuttack. - Nomination de Mgr Florencio Sans, preaier kvique de
684685;8aCuttack......................................

8=a

LIBAN
468Beyroum..- Mort et notice de M. Henri Heudre (1861-1938)...
. - L'aumnaier des tuberculeux : . Elie Asmar (r893-x937;
BkMuMu
559par M. Alexis Gendre ..............................

471
56z

Beyrout. -

851 -

Les missions & travers le Liban, par M. Antoine Nakad
130-

33

PALESTINE
Jrusalem. -

Les oeuvres vincentiennes en z937, par M. Michel Cesa
133-

136

AFRIQUE
Alger. - Histoire du S6minaire dioc6sain (1842-x9e). ChApitrmu XI
et XII). L'4piscopat de Mg Lavigerie et M. Joseph Gimard par
. 777M. Albert Darricau ................................
82
- Le cdec Jean Barreau,consul, maltraite en Alger 1657) ...Resumx d'histire de la Missiom dAbyssimie, de r839 a
Etiopie.326z894, par M. Marius Granier.........................
- Notes biographiques sur It personnel de la mission d'Aby•stsie de
6241839 i 1937, par M. Max Zwick.......................
- La substitution de 1937. Notes d'histoire par M. Paul Gimalac
33x-344;584- D6part de t'bquipe des missionnaires franoais, par M. Andre Mar70say ..............................................
- Erection de la Prefecture Apostolique du Tigr (25 mars z937S
r6-z6;,5s9
M. Barthelemy Bechis, prifet apostolique du Tigr6 {(z septembre
-..................
-......
SX937 .....- ......-- -...............
par
T*ldnr. - Mort et notice de M. Pierre Hennebefe (10x8-x93g)
8t6Mgr Antoine SEvat.................................
Tmuisie. - Le sacre de M?-"Charles Gounot (28 octobre I937). - 79- Les Missions Lazariste• en Tunisie, de 1913 & 2937, par M. Jean794Baptiste Auvinet .....................................

793
88
331
63o
599
y6
5393

82o
83
86

AMERIQUE
CaGamarca. - Mort et notice de Mgr GuiUen,. per M. Etienne Stan599daert................................................
376Lima. - Bi-centenaire de la canonisation de saint Vikeat...
Paraguay. - Le Congris Eucharistique National (,-a2
st 4 9374,
x4Spar Sceur Levadoux..................................
136Saludar.- Ge6paphie; histoire ; missions eccdiatiqus...
- Le travail des missions salvadoriennes, par M. Antoise Ccte
136-

035
377
49
138
Iz4

-852-

AUSTRALIE
Mailand. Inauguration du Sidiniire australien des Filles de
la Charit4 (15 aout 1937) .............................
150

152

NOTICES
Missio•aiies :
Aldebert Daoniique (x8o8-l877 ......................
....
x86Andrieux Charles (x833-9go8 ..
............................
Anglade Jean (1831-r892)...............................
IAntier Fetdinand (1826-90)...............................
...
Aroud Francisque (x868-x933)..........................
486Asmar Elie (1893-1937)...............................
559Aubert Pierre-Marie (x8x2-X887)........................
17Ayhram Barthlemy (182-x899)......................
24- 25;
Bailly Ferdinand (1786-1x39)........
.... ...................
Baudouin Gabriel (1689-1768).........................
277Bernard Charles (1815-1886)...........................
423;
Berthet Claude (1830-1882)...................................
Bignoa Louis (z837-1go7)........
..................
36Bodin Eugene (z836-z195).............. ..............
4Benkery Paul (1862-937)............
............
...
76Bonnet- Jean (1664-1735)...................................
Bor6 Eugtne (18og-1878)....................................
Boulanger Firmin (184-1915)...............
............
203Bouquier Francois (1839-x888)...............................
Bourgeat Marc-Francois (r171-1790)..........................
de Bras Louis (x678-76)..............................
419Bresson Jean-Baptiste (1796-1853)............................
Briant Francois (1863-1934) ............................
249Brioude Jean (z79o0-88) ...................................
Brunet Augustin (185o0-888).................................
Capart Oscar (1841-1928).................
...........
26Cassignol Jean-Baptiste (1833-1875) ........................
Castel BarthIlemy (1813-1876).............................
Caussanel Frdlric (1839-935) ..........................
214Caussanel Joseph (1849-1938)......................................
697Cazot Emile (x863-x938)........................
473-478; 515Chalvet Tite (1821x-894) ...........................
g99-2oo;
Chaumeil Michel (1845-1908)...........................
200Cheld'h6tel Joseph (1842-g194)-...............................
Chevalier Jules (1825-1899)...................................
Chossat Jean (1788-1853) ....................................
Cornu Clovis (1829-1905)...............................
45Corset Paul (1880-1937) ................................
765Cor%.e Exupare (1337-x196)...........................
49Cossrt Jean (170-1797) ....................................
Coste Pierre (873-1935)...............................
837Courtade Joseph (822-x894) .................................
Coury CUsar (x848-X93•)...............................
197-

187
26
12
36
505
562
19
448
4
280
451
204
37
42
77
418
55
210
214
422
421
16
25
5
204
28
446
203
26
698
534
219
201
48
9
447
56
776
50
430
839
49
198

- 853 Couture Alphonse (1834-1898) ..........................
445Dautzenberg LAonard (1842-1914).............................
Dauverchain Francois (1842-x96) .............................
Dedieu Alexandre (1824-1896)................................
Delaroziere Joseph (1851-1907 ...............................
Delteil Pierre (18og-886) ....................................
216Demion Constant (1844-1919)...........................
Dimont Pierre (82-1893) ....................................
Denat Bertrand (x826-x882)..................................
igrDenis Pierre (796-1877)...............................
Dequersin Adolphe (1813-1871)..................... 247; 458Derourt Hilaire (x833-1890)..................................
Devin Charles (1843-1911)...............................
2Devismes Florent (18x1-1877)................................
r4-15;
Dibo FranFois (1823-1921)............................
Dienne Victor (1825-1904)...................................
Dillies Francois (1846-1917).................................
Dounet Antoine (1827-1912)......... .......................
Droitecourt Louis (842-1907).....................
46-47; 545Dubois Adolphe (810o-1884)............................
456Dubois Jean-Baptiste (x839-1912) .............................
651-653; 657-660: 668-67 ; 674-677;
Dufour Jean (1813-19051.
Dumas Pierre (1835-1915)...................................
437-438;
Dumond Gaspard (1831-1906)........................
Dupuy Jean-Marie (1828-894)................................
EUuin Achille (1809-1892).....................................
Eyglier Antoine (1851-1901)..................................
Ferroud: Cf. Perroud....................................2..
Flagel Antoine (1802-1889).................... 184; 206-210;
Foresti
Lon (1823-1918...........
....
423-436; 446;
Fresca

Louis

(1820-1891 ..........................

196-g97;

Gadrat Guillaume (1820-1895)...............................
Gaillard Piere (1814-1876)................................Galineau Jean (184 - o901)......... ..........................
Gaultie Francois (1820-1875)..............................
438Gibiard Antoine (841-1920)............................
Gineste Henri (1858-197)...................................
g192 4;
Girard Jean-Baptiste (1823-g194).................-...
18x ; z94 777Girard Joseph (i793-z879)......................
76; 93Girard Louis (1x82-886)...........................
Gonachoa Jean (x848-1933) ...............................
Grenier Henri (1835-1912)....................................
16Guidon Guillaume (1828-X857)...........................
43Gu&neret Jean (1832-1894).............................
Guillaume Ambroise (1838-1863) ..............................
599(x169-1937)........................
Guellen Jean-Joseph
195Guys Fdmond (i8xx-x888)............................
671Pierre (1827-1898).............................
H6ard
86Hennebelle Joseph (x898-1938).........................
...
............................
Hermet Cyprien (851-1919)...
223Hertault Ernest (z864-1937) ...........................
468.......
Heudre Henri (86-1938).......................
Houssin Ferdinand (1828-o900)......................... 67328..........................
Hurier Emile (1844-g1921)
436Husson Alexandre (1827-1911).........................
440Hussbn Etienne (89-88o)..................................
lung Henri (1846-1929)........................-..-........0
42 ......
Jacquier Antoine (1706-1787)....................
Jolly Edme (1622-1697)..............-...............*....-*
Marien (1804-1884).................................
Kamocki

446
40
13
192
219
48
219
191
211
192
459
29
13
g19
201
4z
26
204
548
457
200
681
200
542
46
54
45
210
219
459
219

657
5
457
204
440
201
219

793
95
446
41
17
44
37
605
196
672
820
227
471
677
29
437
444
55
422
417
24

-

854 -

IJcour Claude (1672-173) ............................ 644ISLagarde Jean-Baptiste (x837-gr191......................
67Le Boysne Leonard iz62o-x670)........................
Lefeuvre D6sir6 (1850-1887) ............
Lequitte Augustin (1817-1885) ................................
213de Liniers Leoo (18X-1887) ............................
."
Luison Francois (1835-1897) .........................
52-53 S 664Lugan Jean-Baptiste (180o-884) ..............
272Manzella Jean-Baptiste (r855-X937) .......................
67°Mathieu Louis (18o4-879) .............................
Matthieu Paul (1851zx-io)..................................
447Maurat Engtne (x825-x896)..........................
188M6dus Paul (1842-911)................................
453WMllier Louis (1813-1879) ............................
47Meurisse Eugine (1831-1917) ..........................
(183r-19i9)...............................
Michault Adolphe
172-182 ; z84.86; x9-199 ;
Monrrut Pierre (1822-1895).........
6664icoUle Antoine (x8z-x89go)...........................
54......
(1832-1905).....................
Oresve Mathurin
797Pags Jean (1866-1925)..................................
Paulhaye Alfred (1847-1877) .................................
307-326; 667Le Pavec Joseph (18o6-1875).................
...........
Pedriai Theodoric (1671-z746)..................-Pendaries Pierre (1836-1902)..................................
Pireymond Antoine (x8xx-189o).............................
Perriquet Edme (17or-1755) ......................................
Perroud F61ix (1823-1896) ...........................
Pieffort Ferdinand (1842-90o5) ..............................
Louis (1854-19Z7) ..................................
Planso
91........
Poignant Joseph (1825-1889)...................
73o,....--.
Portal Fernand (1855-1926) ..........................Pouget Guillaume (.847-X933) ......................
187Poulin Adolphe (1823-1884)............................
Rafft Alexandre (184o0-926)............................•-Redon Louis (x794-1853)...................................196Richen Henri (1822-1887).....................-.......
8~0
.....-.Rogon Rend x667-i74i) ..-.....................
Rolley Pierre (x8s-1893)...............................
*
....
Rosset Fdouard (183x1-905) ..........................
Rouillier Henri (1851-1918) .............................
Salborgne Dominique (1756-1836)..... .......................
Senicourt Emile (185o-19). .............................
397.......
Siguier Joseph (1841-1892)....................
38.............
Simard Henri (1850-1897)...............
(1825-1856)...............................
Raymond
Soulid
Sudre Augustin (1819-1903) ...........................
Tabanous Francois (1835x-888)..............................
....................
Terrasson Vincent (1813-1896).........
Th6roude Toussaint (1633-1679).............................Thibaut Eughne (z838-9go4)...................................
9Tournir Eugeae (1832-1892)............................
...Truffault Alphonse (1844-1884) ..........................242Truquet Nicolas (1813-186z),..........................
..................
de Tyssandier Yvon (1845-1890)............
679......
..........
Vergeat Alfred (1835-189r)..........
.......................
Vicart Ernest (180o8-874).......
444Vidron Auguste (1827-1886)............................
Viguier Pierre-Franeois (1745-1821)............................
.......
Vivier Pierre (1792-1870)............................

645
14
61z
40
4...................
92
114
;4
666
276
1
67
20o
448
9go
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48
42
204
667
56
811
40
668
1
4t
54
7
183
2
30
48
192
755
449
188
45
6
297

8
6
452
3
4
20
38
_4
47
36
23I
9
83
49
XI
204
249
204
68o
20
445
x84
0
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Wa~tel Francois (165i-1/7o) ..................................--44-45;
Wenis Leopold (z832-18g2) ...........................
755Willems Hubert (1871-1938) ............................
Yvert Henri (1828-1908)...................................

45
757
198

Sours

Xaustine Barbry.............................
Antoinette Davin.....................................
Jescphine Raison......................................
UMe de Gerville.......................................

......

7582649o-

15-

76s
266
g9
x6

Freres
Teissandier Durand (1842-19og) ................................
Chaton C6lestin (1830-1910).................................
Noailles Pierre (1808-1892).............................

PFrre

quand

..........................................
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